Report
drawn up on behalf of the Legal Affairs Committee
on the proposal from the Commission of the European Communities to the
Council (Doc. 98/70) for a regulation concerning the statute of the European
Company.  EP Working Document, Document 1972-1973 178/72, 26 March 1973 by Pintus, M
26 March 1973 





1972 - 1973 
DOCUMENT 178/72 
Report 
drawn up on ],ehal( of the Legal Affairs Committee 
on the proposal from the Commission of the European Communities to the 
Council (Doc. 98/70) for a regulation concerning thf lJJtute of the European 
Company 
Rapporteur: Mr M. PINTUS 
PE 30.742/fin. 
,i 
'f ~-r F, ,''7"7,-:-·, 





















As at the time of ,i;,ee consultation (22 July 1970) 
and of the submission of this report (30 November 
1972) English was not yet one of the official 
languages of the European Communities, this 
English edition is intended, both RS to form and 
content, :tmdDRX~::tarai:;Jrl'mrx:i:rllamx:.ti~ 
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By letter dated 22 July,1970,the President of the 
Council of the> European Communities,pursuant to article 2)5 
of the EiE.C.Treaty,aaked the opinion of the European 
4r '"" Parliament on the proposal flt£ the Cormni-ion of' the European 
Communities to the Council for a regulation concerning the 
statute of the European Company •. 
The President of Parliament,on 12 August,1970,ref'erred 
this proposal to the 
r, dlHf ,i A I fftq C'o,,,,,t; ff t~ 
Legal Affairs Committee,••••••••• ae •• 
f/{f .. ,,·S (..J"'--· t{l• f.,., rw ion,,·,,,.. 
the aahslseaee and to the Economic}Committ~e,theAFinance and 
.BudgetSS; n• ! I a:e and 
r. ...... ; It• 
(_? ... ..,,tttt• ~ 
the f:J, It• e fB¥¥ Social Affairs and 
Public Health/for their opinionS-
On 24 September,1970,the Legal Affairs Committee 
appointed Mr.Boertien.:a:a Rapporteur. 
Mr.Boertien having become a member of the Netherlands 
GovelfflDlent,the Legal Affairs Committee,on JO September,1971 
requested Mr.Pintus to draft the report. 
It considered this proposal for a regulation at its 
meetings of J March,JO April,JO September,29 and JO November, 
1971,18 and )1 May,28 Jlne,11 July,5 September,29 September, 
5 October,16 October,1972 and 26 October,1972. 
At its meeting 0£ 26 October,1972,the Committee adopted 
the motion :for a resomution and the explanatory statement 
by 11 votes to 4. 
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_:!_•_!.._,re,umt I Mr.l:Srouwer,Chairmun a Mr.Jo:r.tfnu-Mur:lgne,Vioe-
Chu:l rmnn, Mr.Pintus, Rapporteur, Mr.Armengaud, Mr. Broekaz, Mr. 
Dittrich,Mr.Heger,Mr.Koch,Mr.Meister,Mr.Outers,Mr.Radoux 
./,:,._,_/'",L,I\~ (sabe~i•••• for Mr.Lautenschlager),Mr.Reischl,Mr.Schuijt, 
;/t /. ... t ' ,_ ; ... j 
Mr.Vermeylen,Mr.Vredeling ( z:rttbstitute for Mr.Ballardini) 
/)I/..,,,~ ( J ......... r tc ~ .r..,. 
The opinions 0£ the Economic A Committee, 't'he;,l4'inance and 
C..a- ..... j t t,_ '· """ 
Budge~ 9emmiieee and the 6',uaaibb&U oh Social Affairs and 
.,.,1.1i111, f. t,,, 
Public Healthfare annexed to••• p~e•aa~ report. 
CONTENTS 
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I. History 
II. The economic and political advantages 
of the European company 
(a) general considerations 
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(c) economic advantages 
(d) po . Litical advantages 
III. Legal basis 
IV. Interrelations between the statute of the 
European company and the directives and 
conventions stipulated in the Treaty 
establishing the E.E.C. 
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the proposed statute of the European company: 
Title I: General provisions (Rrticles 1 to 10) 
Title II: Formation (Mrticles 11 to 39) 
Title III: Capital -Shares and rights of 
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40 to 61) 
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62 to 99) 
Title V :Representation of employees in the 
European company ("rticles 100 to 147) 
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(irticles 148 to 222) 
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Title VII: Gr&ups of companies (articles 22) 
to 240) 
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241 to 246) 
Title IX I Winding up,liquidatien,insolvency 
and similar procedures (jtrticles 247 
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c, ........ , 11,, ~,. 
Opinion of the~Finance and Budgets Q1 m1 Ii baa 
C,, - ..... , I t- rto:. r, 




,!e f"t t"J 
The Legal Affairs Commi ttee/1 submits to the vawe eif 
l:~t: ;.t.. e.,· i,,,; ;~ 
iiila.. European Parliaman t r M1:""'"'tt:t1hrt!er--tb'1a!r1&1r.1r:· SLl!t-•e~C:....aiiilli!l!tel'll•llas-1ema'1.-t ·explanatory 
statement~he following motion for a resolutioj: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
,n.,.L:1,,k,_ . 
stati:agtthe opinion of the European Parliament on the proposal 
from the Commission of the E,tropean Communi~ies to the 
Council for a regulation concerning the statute 0£ the 
European Company. 
The European Parliament 
having regard to the proposal·~ from the Commission of 




consulted by the Council pursuant to 
e.sfo.~ f",:r(;ii, 
of the Treaty instibatingi the E.E.C. 
having regard to the report of the Legal Affairs 
A/,f..,,.s 
Committee and 
Co ......... ,tte:.t.. 1.~ 
the opinions of the EconomicACommittee, 
c· .......... rt~i.: ..... 
the)Binance and BudgetJQ1 lttua and the 8emmtilee ea 
,11 ,.,. •• ,. 
Social Affa~rs and Public Health/( Boc.178/,a), 
1. Js c>f the opinion that the divergences and gaps 
presented by the legislation of Member States in the 
matter of company law are an obstacle to the establish-
men·t of the economic and monetary union between the 
cowitries of the Community; 
2. {ur-ther considers that the approximation of' national 
leg:islations in this matter,however valuable,is not 
enough to solve all the problems facing businesses, 
particularly medium-sized businesses,which desire to 
operate on the transnational plane; 
c'1' 
(1) -J-rt>-.4J° C 124;.d' 10 Octobe:r,9 1970. 
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). -r~erefore welcomes the fact that the Commission of the 
European Cormnunities has devised a statute for the 
European company,an original legal mechanism, designed 
largely to remedy the said diverge9ces JR'fl!E1CJ( between 
the different national legislations and the use of 
which mee•s the requirements of internataonal co-operation 
between Community businesses.; 
4. Alevertheless considers that in order to achieve organic 
and consistent harmonisation in the company law sector, 
the proposed regulation should be brought into line 
wath the Community directives which have been or may 
in future be issued in this sector for companies 
governed by national legislation; 
5• 'onside1•s,in particular,that in order to avoid 
installations dictated by tax considerations, it is 
desirable to complete as soo9 as possible the work 
undertaken at Community level to harmonise the tax 
systems in force in the Member States of the Community; 
6. t;°phasizes that the proposed regu1ation cou1d easily 
be applied to the countries which will shortly be 
entering the Conununity,in spite of the fact that their 
legal systems are :fundamentally different from those 
of the present Member States of the Community; 
7. /oints out that the incidences of this regulation vi11 
net be limited to the economic sphere alone,but will 
extend to the political sphere; 
8. 1s firmly convinced that the concentration and 
reinforcement of Community industries,especially 
growth industries,will not only consider.ably enhance 
the weight of the Community in the world market,but 
will also contribute towards giving it a unified 
and more authoritative political role on tne 
international scene; 
9. firmly believes that the institution of the European 
company will facilitate international business 
relations,often hampered by prejudice against foreign 
compan:es,end will encourage the conduct in common 
of major research work and joint undertaking$ by 
companies of different nationalities,a co-operation 
which cannot fail to have favourabae consequences 
for the economy of the Community,the coming together 
of the peoples of the Community and the further 
development of Community law; 
10. B01nts out that the institution of the European 
company will facilitate access to capital markets 
proposed 
11 • Affirms 1 ts conviction that the/ statute will afford 
the business firms of the Community an adequate 
instrument to enable them to adjust themselves to 
the economic dimensions of the Community by the 
necessary development of technology and productivity, 
made possible by the enlarged dimensions of these 
firms and by the exchange of technology and finance; 
"" () -
12. Ca11s attention to the f~ct that the institution of 
the European company will undoubtedly streng~n the 
competitiveness of European firms on the world market 
13. tonsiders that the creatjon of European companies wiLl 
constitute a major factor in the development o~ e 
common industriaJ. polic:, , and on this ground wil.'L "i.· e 
an essential element in the contemplated economic 
union; 
14. iecognises,in the light of the foregoing,that the 
institution of the European company is necesss.r.,· to 
·attain the objects of the Treaty of Rome and to create 
conditions within the Community similar to those 
which exist within a national market; 
15. further notes that the powers of action specified in 
the Treaty are not sufficient for the introduction of 
this new legal mechanism and therefore considers that 
the conditions for the application of article 235 
of the Treaty,on which the Commission has based its 
proposal,are satisfied 
16. '1e1comes the fact that the Commission has based its 
proposal on ~rticle 235 aforesaid,since this has 
allowed the European Parliament to be consulted on 
the statute of the European company; 
! 17. 1 s of opinion ·:hat., et. any rate in a first stE1.~e, 
access to the F:Uropean company should be limited 
'18. Nevertheless invites the Commission to consider in 
the light of experience the desirability of extending 
such access,particularly to co-operatives and 
private c,Jmpanies ; 
19. ~eems it essential,in view of the undoubted legal and 
practical difficulties which would be raised by the 
existence of more than one registered office,that 
the EuropP.an company should have a single registered 
office only; 
20. Mpproves the principle that European companies should 
not be accorded privileged tax treatment in comparison 
with companies under national law in l!llbl: order to 
avoid distortions of competition; 
21. f..1so agrees that European companies should be entitled 
to issue registered shares as well as bearer shares; 
.22. ls convinced that the economic,social and political 
solidarity of Ee.rope is inconceivable without 
· eztt1p!,~~e6 
satisfactory pmcttsxt:t:t:a participation by umkJ 2:ee 
in the activity of the business; 
-23. therefore welcomes the fact that the statute of the 
6tep!@~U'S 
European company gives we1Re1s the opportunity of 
24. 
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actively participating in the aeti~ity of the business 
and enables them to make their voice heard on 
questions affecting security of employment and 
working conditionsj 
,, cw,lt~ttS 
~onsiders that contacts between wePkers in the 
establishments of future European companies whict 
may be located tn different countries will encourage 
the gen~ration of a European trade union movement 
established on a sound basis and will assist in 
fixing working conditions and pay in the context of 
European companies; 
25. ~onsiders it desirable,in order to ensure the proper 
comparison between the positions of the shareholders 
and of the employees of the European company,that 
6ocanl as to 
the supervisory &@Billit~ee should consist/111 one third 
of representatives of the holders of capital,as to 
one thdrd of representatives of employees and as to 
the remaining third of members co-opted by these two 
categories; 
26. ~phasizes that the creation of a European works 
council should not only provide an institutional 
basis for the fullest possible information of the 
,-,1,~aes 
i.,ePltePe' representatives on all major questions 
affecting the European company and its establispments , 
but should also give those representatives a 
Co· d1u~1ffl 




Velcomes the fact that the contractual agreements 
provided for between the European company and the 
trade unions represented in it will make it possible 
to conclude European collective agreements,thus 
allowing the elimination of undesirable differences 
in working condi"tions and pay in the context of the 
European company; 
lnvites the Commission to review the provisions of 
Title VI of the proposed regulation on the presentatton 
of accounts in the light of the opinion expressed by 
the European Parliament in October,1972,on the 
cor~esponding pro~isions of the proposal for a fourth 
dir~ctive on the approximation of the legislation of 
Mem·)er States in the matter of company law ; 
29. \./el•~omes th~ proposal of the Commission for the 
intr,.,duction of a uniform and. co-ordinated treatment. 
of groups of firms of which a European company is a 
memher; 
30. /~cognises that the proposed regulations for these 
groups broadly Bm'ITR~ meet the economic and 
functional requirements of the regrouping of firms, 
31. Nevertheless invites the Commission to adapt its 
proposals to the suggestions put forward on the 
sub.iect of grout,s of firms in the annexed explanatory 
statement; 
32. ~urther hopes that simi1ar regulations will be 
introduced into the lep;islation of Memhar States to 
avoid any discrimination against companies under 
national law: 
33. 1nvi tes the Commission to exercise vigilant sur,e.rv1s11'."·n 
to ensure that companies or groups of compar; ie.5 
34. 
which avail themselves of the present re~ulation 
do not distort the conditions of competition; 
(onsiders that,with regard to the penal pr,·,visions, 
penalties 
in order to ensure uniformity of/naudcX1UU,a C0innlunity 
directive should define the nature of illegitimate 
acts and the corresponding JUDl:sjdaJmX~ penalties ; 
35. beems it essential that such a directive should include 
a provision ruling out the cumulation of penalties 
specified for infringements of the p~oposed regulation 
with thoae specified in the special provisions in 
force in Member States for national companies; 
36. '1.eems it equally esser,tial that this direct:ive should 
be issued by the Counc 11 in good time so xii. that the 
resultin~ national laws do not come into force 
date of 
later than the/application of the proposed regulation; 
,. 
Ii f-..r,,,,. 37. '='Pproves,in general,the proposal ft£ the Commission, 
while inviting it to take account in drafting the 
final text of the observations contained in the 
explanatory statement accompanying the present 
resolution; 
38. f'urther invites the Commission to adopt,pursuant to 
Article 149,second paragraph,o.f the ·1·reaty 
tt.U-..1, (', ,(."Ii 
1ns:titttti:Rg the E.E.C.,thA following amendments 
39. invites the Council,also in the light of the recent 
40. 
deli,erations of the Conference of Heads of State 
or of Government of the countries of the enlarged 
Community to approve with all possible speed the 
following proposal for a regulation: 
'l' f,....,.. •. .../ r h. S 
.A.nstructs its President to tPeru,m±t the J)resent 
resolution and the report of its Comr.ittee to the 
Council and te tae Commission of the European 
Communities. 




PROPOSAL FOR A COUl\CIL REGULATION EMBODYING 
THE STATUTE OF THE EUROP&AJ( COMPANY 
A.mended text 
Preamble,reciaals and articles 1.2 and J unchanged. 
Article 4 
The capital of an S.E. shall amount to not less than i 
unchanged 
100 1 000 units of account in tlte case ox· .fo· .. ·mation o 
a joint subsidiary 
unchanged 
Arjicle 5 
1 • unchanged 
2. deleted 
Articles 6 and 7 unchanged 
Article 8 
1 • unclJanged 
2. UAchanged 
). Each Member State shall in its own country,maintain a 
'" 
register supplementary to the European Commercial Regeste1 
in which European compaaies,having their registered offi< 
in th• territory of that State,shall also be registered. 
Entries appearing in the European Commercial Register anc 
documents filed therein shall in case of conflict prevail 
over entries made in or copies issued out 0£ the suppleme1 
register 
------ Suppiement to 
(1) Fullf text,see/Bulletin 8-1970 of the European. Commun: 
~ copy of the documents of the S.E. filed with the 





2. The official publications referred to in the preceding 
paragraph are hereinafter called •company journals' 
) • unchanged 
Articles 10 to 26 unchanged 
.A.rtiole 27 
1. The creditors and th,rd parties menti~~•d in Article 
22,paragraph 1,subparagraphs (e) and (t),inciudiP.:t..debenture 
holders,may~if they consider that their rights are curtailed 
by the merger,oppose the same in the Court of Justice of the 
European Co111111U.1Jities within the two meaths following the 
filing of the Minutes,as provided for in Article 24,parggraph 
6,stating the reasons on which they base their objection. 
Until this period has expired,th• Court of Justice shall not 
direct registration et the s.E.in the European Commercial 
Register 
2. unchaaged 
Articles 28 to 41 unchanged 
Article 42 
1. Where the capital is increased by subscription of new 
capital in cash,the sharehol4ers shall be entitled to 
subscribe for new shares in proportion to thear existing 
shareholdings. The Board of Management shall give notice in 
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the company journals of' the amount of the issue and of the 
period in which the right to subeoribe shall be exercised. 
This period shall be not ~ess tkaa one month from the 
date ot publication. 
2. unchanged 
J. uachanged 
4. Where th«J dapital is increased by capitalisation of' 
available reaerves,the new shares shall be diatriwuted 
amongst the shareholders iD proportion to their existing 
shareholding. The Geaeral Meeting mat decide to ~llot part 
of the new shares to the employees ef the company. 
Articles 43 to 6) w.,.chall.ced 
Article 64 
1 • unchaqed 
2. Where the Beard of Management comprises more than 
one member,the members act collectively. SQbject to the 
provisions of' Article 6),pa~agraph 6,members of the Board of' 
Maaagement may divide their pewera amoug themselves s division 
so made shall be for internal purposes only. The Supervisory 
Board may ( three words omitted)make regulations for the 
internal operation of the Board of' ~ement, after 
consulting the Board of Ma.:lllagement. 
Article 65 unchanced 
Article 66 
(Amendment to the Italian text only) 
Articles 67 to 73 WiChanged 
Article 74 
1. The number of members of the S~pervisory Board shall 
be divisible by three. Xb.ere an S.E. has establishments in 
several Member States,the Supervisory Beard shall comprise 
not less than twelve members. 
2. unchanged 
:}. unchanged 
Articles 75 and 76 UDohan.ged 
Article 77 
1 • unchanged 
2 • unchanged 
)1. (nine yerds emi.tted) Decisions shall be made by a 
majority vote of members present. The Statutes maz stipulate 
a special majority tor decisions which shall be px~ci~ely 
de:tiaed.. 
4 t un.changed 
.5. un.ohanged 
6. wachanged. 
Ju,»ioles 78 to 86 unchanged 
Article 87 
1. The members of the Board of Mal:lagement and of the 
Supervisory Board shall attend General Meetincs in a 
cpnsultative capacity. 
tiowever 
Pr•vided/that if they are themselves shareholders in 
the Company they shall be entitled to attend General Meeti!!i5S 
with voting rights.but such rights shall not extend to 
the decision on discharge. 
2. Every shareholder a.11d every holder of a share 
certificate or of debentures convertible into shares is 
entitled to attend the General Meeting. 
- 19 -
Holders of share certificates or. or debentures 
' . 




Articles 88 to 96 unchanged 
Article 27 
( .Amendment to the Italian and uarman texts only) 
Articles 98 to 104 unchanged 
Article 105 
Each establishment of the s.E.shall elect to the European 
Works coUD.cil: 
from 50 to 199 employees 3 one represenoative 
from 200 to 999 employees; two representatives 
from ),OOO to 2,999 employees a 3 representatives 
from J,000 to 4,999 employees: 4 representatives 
Where there are more than 5,000 &mplopeea,1 representative 
for each additional 5,000 employ•••• 
Tile same namber of alternates shall be elected. 
Articles 106 and 107 unchanged 
Article 108 
The term of office of the members of the European Werks 
Council shall cease upon expiration oC the mandate or the 
European Works Council, or in the cases specified in 
/irticle 103 1paragrpphe 2 nnd J,on the expiration of the 
mandate of the European Works Council of the European 
company to which the tra.ns£0r is made, or by their 
resignation,or by term•nation of their contract of emp1oyment 




national lew of the country in which they are elected. 
App1ication for the exclusion of a member of a 
European· Wc·rks Council or for the dissolution of the Council 
"'"'" Bi, '"""'~ sWt-on the grotinds of serious breach of a,,ata:tttsaepY obligatio~/ 
i.. 
may be madP. to the court competent under national law by no~ 
less than one fourth of the elector employ~esrbY the~ 
or by a trade union represented in the estab:.:.isr.1.meL1t .:>f the 
S.E. 
In the event of the dissolution of the 11~ronean Wor-1':s 
Council 2the court competent under national law shall forthwith 
constitute an electoral commiission to organise new elections. 
,. : 
In the event of serious nimx breach of the ob1igatton~ 
incumbent on the employer under the present statute,the 
J<Juronean Works Ccunc il or a trade union represented in the 
company mey bring proceadlnp:s to terminate the breach 
before the court com3etent ~nder national law. Where an . udiciaJ 
em lo er disre ards a decisio hich has ac t1ired bindin 
force,the court after hearing submissions and upon 
summons to the employer shall impose a fi.ne not exceeding 
5,000 u/a for each offence. 
Article 109 unchanged 
Article 110 
Any member of the "Ruropean Works Council who ceases to 
exercise his mandate shall be replaced by an alternate. 
This provision shall apply as may be appropriate to mgc 
the replacement of any member of the European Works Council 
who is temporarily unable to act. 
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Article 111 unchanged 
Art.i.cle 11? 
1. No employee who is an actual or alternate member of the 
1•:uropean Works Council shall be dismissed :from "1.is 
employment during his term of office on the Europea!1. WtJ.cks 
Council no~ during the two years following the period 
thereo:f,save upon grounds which,in accordance with "'.-:he 
national law a110Jicable,ent:i.tle the European company to 
terminate the contract of employment without no1,ice. 
'T'he SA 'i.d form of u j smissal, which shall be excent iona L 
not on])' shaJ1£ 2however 1 n:at be applied without prior consultation 
with the European Works Council. 
?. Candidates for election to the European Works Council 
shall be entitled to the same protection. 
!r...t :! c:le 11 z 
1. During their t~rm of office the members of the 
European Works Co,~:~il shall be exempt from the obligation 
to carry out ;;;1P. duties of their employment to the extent 
; 
necessa.::::/ for the performance of their duties on the Council. 
? . unchanged. 
At"t icle 111+ 
Present and for.mer members of the Eut'opean Works Council 
shall be bound particularly to keep the secrets of the 
undertaking and. it.s affairs which come to their knowledge 
by vjrtue of their membership of the European Works Council 
And which have been declared secret by the Board of 
Manap;ement. 'rhi3 provision shall also fl:pply to alternate 
members and to the trade union delegates and eX])erts 
specified in lirticles 116 and 117. 
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Article 115 unchanged 
Article 116 
1. At the request of one fourth of its members,the 
European Works Council may decide,by majority vote,that 
the delegate of a trade union re,resented in an establish-
ment of the European company shall be entitled to attend 
certain meetings of the Council in an advisory capacity. 
2. unchanged 
Articles 117 and 118 unchanged 
Artitle 119 
1. unchanged 
2. The competence of the European Works Cpuncil shall 
extend to matters which concern more than one establishment 
not located in the same Member State and which cannot be 
settled by national works councils acting within their own 
establishment. Its competence shall not extend to the 
negotiation or conclusion of conventions or collective 
agreements concerning the working conditions of employees, 
unless a collective a reement e 
conclusion of supplementary agreements 
3. unchanged 
Article 120 
1. The Board of Management and the European Works 
Council shall meet at regular intervals and in any event 
not less than once a quarter ( thre9 words omitted). 
2. The Board of Management of the S.E. shall inform the 
Europan Works Council not less than once a guarter of the 
general economic position of the S.E.and of its future 
development. To this end it shall send to it every quarter 
- 23 -
a re'Jo~-.:, on the preced il::.:: ".)uarte:c. This report shall give 
full and up-to-date information on:: 
the economic and financial position of the S.E. 
the state of production and marketing 
the production and investment programme 
rationalisation nro~ects 
production and working methods,especially the intro-
duction of new working methods 
any other fact or proj~ct which may have an appreciable 





2. In particular,the annual accounts,tage2!1P;;;:t:~ll 
a...Dl ""' "'"''4fl'H 
~.~n:t;e eesuBSRlis, s,uaiil.l, after adoption,~e sent to the 
Euro-pean Works Council,'\ege:tfleP lfi::ea '45'h:e 11aRaseaeai P&pe»t, 
for information,: ~ .. & ,kaM 6e du~ COtHHftklJ'A on. 
Articles 122 to 125 unchanged 
Article 126 
1. Consultation by the Board of Management with the 
European Works Council,who shall be given X~¥JUI.% full 
information in good time,shall be in writing,setting out 
the reasons underlying a decision and the likely consequences 
of the decision from the point of view of the business and 
of the employees. 
2. unchanged 
Article 127 




3. The provisions of collective agreements shall not be 
varied to the disadvantage of employees by means of 
individual agreements. 
Article 128 
1. A court of arbitration shall be established for the 
settlement of disputes between the European Works Council 
and the Board of Manaf:ement of the S. E. It shall be 
competent to deal with questions of procedure in matters 
where consultation wit.h the European Works Council is 
required. In cases where the agreement of the European Works 
Council is regutred pursuant to article 123 it shall 
decide upon the merits. 
2 • unchanged 
3. unchanged 
4. unchange~. 
Artj_cles 1?.9 to 136 unchanged 
Article 137 
1. The Supervisory Board of the S.E.shall consist as to 
one thd.rd of rerresentRtives of the shareholders,as to one 
thjrd of representatives of the employees and as to one 




2. A decision to this effett may be taken only once during 
the term of office of the Supervisory Board. It shall be 
valid for the remainder of the term of office of the 
8upervisory Roard tn the course of which it was taken. 
Articles -13g to 141 unchanged 
- 25 -
Article 142 
The Supervisory Board shall,notwithstanding that the 
election of the employees' representatives shall not have 
taken place within the two months following formation of 
the S.E. or prior to commencement of a new term of office 
of the Supervisory Board,be entitled to exercise its powers 
through the members elected by the General Meeting untiJ 
such time as the employees' representatives shall be elected. 
In such &vent,the majorities specified for the 
decisions of the Supervisory Board shall be calculated 
without reference to the seats reserved for employees' 
representat~ves and not yet filled. 
Article 143 unchanged 
:Article 144 
The members of the Supervisory Board elected_by the employees 
shaJl hold office for the same period as those appointed by 
the General Meeting. Articles 108 and 110 shall aDi.y. 
Supervisory Board elected by the employees may he made to 
the court competent under national law by not less than one 
fourth of the elector employees,by the Board of Management 
of the S.E. or by a trade union represented in the establish-
ment of the S.E. Exclusion may also be requested by the 
Supervisory Board. 
Article 145 
Employees' representatives on the Supervisory Board shall 
have the same rights and duties as the other members of the 
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Supervisory Board. They shall enjoy the same protection in 
the matter of dismissal as members of the European Works 
Council. 
Any dismissal effected in breach of this provision 
shall be null and void. 
Articles 146 to 246 unchanged 
Article 247 
An S.E.shall be wound up 
(a) { unchanged 
( b ) unchanged 
(c) by way of legal sanction as spAcified in the present 
reguJation 
(d) unchanged. 
Article 248 unchenged 
Article 249 
1. If losses shown in the books reduce a company's net 
assets below half its share eapital,the General ;eating 
convened for the purpose of considering the annual accounts 
pursuant to Article 84 shall decide whether the company should 
be wound up. Where this item is included in the agenda,the 
Board of Management shall expressly make known its opinion 
in a special report 4n which the Supervisory Board shall 
express a reasoned opinion and which shall be referred to 
in the agenda. Any person entitled to attend the General 
Meeting may apply for a copy of this report to be sent to 
him free of charge fifteen days before the date of the meeting. 
2.unchanged 
3. ,I unchanged. 
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4. If a General Meetin~ ( six words omitted) has been 
unable within the period prescribed by paragraph? to paaa 
valid r68Jlutions either for winding up the company or for 
reducing its capital under the conditions hereinbefore 
contained,t.he company shall at the end of the t-wo-year 
period prescribed by paragraph 2 automatically be dissolved. 
Articles 250 to 254 unchanged 
Article 255 
1 ~ unchanged 
2. unchanged 
3. Creditors who have not presented their Ei:JDD claims 
within one year of the date of the final notice shall 
forfeit the riaht to nresent their claims. Express notice 
to this effect shall be given in the notices published 
pursuant to paragra~h 1 and in the written invitation 
pursuant to paragraph 2. 
Articles 256 to 259 unchanged 
Article 260 
(Amendment to the Italian text only) 




3. The S.E.shall be converted into a company under the 
laws of the Member State in which its registered office and 
effective management have been located for not less than 
three years. 
Articles 265 to 268 unchanged 
Article 269 
1. An S.E.may,without being put into liquidation,merge 
with another S.F.. : 
(a) unchanged 
(b) by transfer to the acquiring S.E.in exchange for 
shares therein of the whole of the assets and liabilities 
of the S.E. or S.E.'s acquired 
2. An S.E.in liquidation may be party to a merger by 
formation of a new S.E. or by incorporation in an S.E. 
provided that distribution of the assets amongst the 
shareholders of the S.E.in liquidation has not begun. 
1. unchanged 
2. unchanged 
3 . unchanged 
4. unchanged. 
Article 270 unchanged 
Article 271 
5. The S.E.'s acquired shall cease to exist on the date 
of rublication in the Official Gazette of the European 
Communities. With effect from that date the liability of 
the acquiring S.E.shall be substituted for that of the s,E.'s 
acqui.red. 
Articles 272 and 273 unchanged 
Article [74 
1. Article 271 shall apply to merger by takeover of 
(one word omitted) aocietea anonymes incorporated under the 
law of ( three words omitted) Member States. 
2. unchanged 
3. Notice of registration shall be published by the S.E. 
in its company journals. The societes anonymea acquired 
- 29 -
s~all procure notice of merger to be given in like manner 
to notice of dissolution of companies as prescribed by the 
law under which they were incorporated. 
4. The S.E.'s taken over shall cease to exist on the 
jo,._, ..... / 
date of publication in the Official Gazette of the European 
Communitiea. With effect from that date the liability of the 





3. The provisions of the foregoing paragraphs shall be 
without pre 1-'1udice to any benefits to which the shareholders 










Articles 276 and 277 unchanged 
Article 278 
The deduct1.on specified in paragraph 2 shall be final 
if the legislation applicable to the permanent establishment 
does not authorise the carry-forward of losses. 
Articles 279 to 281 unchanged 
Article 282 
1 • For the· ·purpose of introducing into the legtslation of 
Meml)er States uniform provisions for penalising offences 
azainst the presant statute a Community directive shall 
establish the nature of offences and the appropriate penalties. 




The Member States shall implement the r9quirements of 
Article 282 within twelve months of the making of this 
regulation. 
Article 284 
This regulation shall be binding in its entirety and 
directly applicable in each Member State. 
It shall enter into force twelve months after 
v..,..a~.,.,.~., 









1. The idea of creating a company of the European type 
finds a number of precedents in the international companies 
which have been established and confirmed in accordance with 
the trend of the world economy. 
A first example of this type of company can be found 
as far back as 1930,albeit in th,'rorm of an international 
agency of a special character. This was in fact the date of 
tho foundation in SW1tzerland of the Bank for International 
Settlements,whose constitutive instrument stipulated that 
the Bank's statute should be valid and applicable even if 
it conflicted with existing or possible future Swiss 
legislation. 
The last twenty years have seen the flourishing of 
other examples of international companies. We shall cite a 
few of them,pointing out that in most cases they affected 
public undertakings or bodies. 
In 1949,under an inter-governmental convention,a 
Franco-Swiss company was created for the construction and 
management of Basle airport. 
Some years later,in 1955,14 European countries,including 
the six Member States pf the Community,fo~d 'F.urofi/fma~,a 
I 
' i 
joint stock company with registered offices a Berne 
JUUi with the object of selling standardised railway rolling 
stock. The statute of this company was fixed by diplomatic 
convention signed on 20 October,1955. 
A year later the •societe internationale de la Moselle' 
was created with the object of canalising the Moselle between 
Thionville and Coblenz. Its capital was subscribed by 
France,Luxembourg and the Federal Republic of Germany. 
hEurochemic•,a semi-public company for the chemical 
processing of nuclear fuels,was created on 20 December,1957. 
Its shares are held by governments,public bodies and private 
industry in the participating countries. This company owes 
its origin to an international convention signed by five 
of the Community countries and by other European countries 
under the auspices of the O.E.C.D. It has a special legal 
status which,in particular, exonerates it from the legisla-
tion of the country in which it has its registered office, 
namely Belgium,within the limits defined by the Convention. 
~ Another form of company governed by 
provisions which depart from national law is found in the 
joint undertakings specified in the E.C.S.C.Treaty,whose 
status will be extended to companies whose activities fall 
within the sector governed by the Treaty instituting the 
E.E.C. if the two proposals recently presented by the 
Commission of the European Communities are adopted by the 
Council of Ministers (1). 
2. With regard to the work leading up to the present 
proposal for a regulation,it may be recalled that it was 
towards the end of 1949 that the Council of Europe set 
about creating a statute for a European company with a view 
to speeding up the economic integration of Europe by 
super-imposing on the closed economies of the European 
countries a free economic sector accessible to a limited 
number of companies subj!ct to a special regime. 
Two years later the Council of Europe was in a 
position to present governments with two preliminary drafts 
providing for the grant of European status to companies 
constituted for the purpose of administering public services 
or carrying out public works and for the subscription of 
their capital by governments and private bodies of different 
nationalities. These drafts did not meet with the approval 
of governments or of business circles because they allowed 
the proposed European companies a certain number of privileges 
which could not fail to create discrimination against 
companies under national law. 
(1) Proposal for a regulation relating to the application of 
the statute of joint undertaking to activities connected with 
the fuel industry (loc.120/71);cf.Report by Mr.HOUGARDY (4oc. 
12/72 of 17 April,1972)and resolution of the European Parlia-
o~ 
ment (.J......e.N° C 46,0lf 9 May,1972) 
- Proposal for a regulation relating to the creation of joint 
undertakings within the scope of the E.E.C.Treaty(ioc.158/71); 
cf.report of Mr.Lautenschlager (aoc.7/72 of 14 April,1972) and 
resolution of the ~uropean Parliament (3"';0".N° C 46,.r 9 May, 
Ol A~"~~ 
3. The idea was taken up again in 1959 by the French 
Order of Notaries which,at its annual congress at Tours, 
expressed the hope that commercial companies would be 
created,endowed with •.European status•. 
Almost at the same date,on 22 October,1959,in an 
inaugural address delivered at the Rotterdam Institute of 
Advanced Economic Studies,a distinguished Netherlands lawyer, 
Professor Sanders described the economic necessities which 
seemed to him to justify the creation of a European company, 
and indicated its main legal characteristics. 
A little later the Commission of the E.E.C. took an 
initiative along these lines. Under its ••xtEHS auspices,the 
Order of Advocates of Paris organised an international 
congress in Paris in June 1960 with a view to the creation 
of a commercial company of the European type. In the course 
of this congress the essential characteristics of the 
European company were defined and the problems identified 
which the creation of such a company could not fail to raise 
at national level. 
Once again,the initiative was greeted with little 
enthusiasm in business circles. 
4. Nevertheless,the economic and political situation 
within the ~uropean Community continued to evolve,to the 
point that,in 1965,the French Government,in an official note 
proposed the consideration at Community level of the 
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$:I'••• possibilities of creating a commercial oompany of• the 
European type,destgned as a company under national law which 
would be introduced into the internal legal order of each or 
the six Member Stat~s by uniform legislation. The Ffench note 
did not rule out,however,action by the Community bodies responsible 
for ensuring the uniform application of this legislation. 
5. In the meantime,in 1964,tha Commission of the European 
Economic Ccmmunity had instructed a working party to study the 
various general problems oollllected with the creation of a 
European commercial company. The members of this working party 
were Professor Sanders ( Netherlands),Chairman,Professor Dabin 
(Belg•um),Professor Marty (Franoe),Professor Von Cammerer 
(Germany) Professor Minervini irtaly) and Professor· Arendt 
(Luxembourg) • 
The working party conoluaed its work in December,1966, 
by submitting a preliminary draft statute f~r a European 
company and a report,both drafted by Professor Sanders. 
6. The Commission of the European Economic Community had 
in the meantime continued its work on the European company, 
concentrating in particular on the study 0£ 1 ts poli ti.oal and 
economic implications. On 22 April,1966,it approved a memorandum 
emphasizing the desirability of creating a European company 
governed not~as the French government suggested in its note,by 
national law,but by Co1111DUD.ity law. 
3( 
After consulting management and labour and after going 
more deeply into the question,the Commission of the 
European Communities drafted the proposal for a statute 
which is the subject of the present doowneat and submitted it 
on JO June,1970,tor the consideration of the Council. 
II. The economic and eolitical advantages of t~e European. 
company 
(a) General considerations 
7. After this brief survey of the history of this matter, 
it seems worth while to set out the economic and political 
arguments in favour of creating the European oompany,subject 
to the criticisms and comments which can be made on the 
individual provisions of the dra~t statute drawn up by the 
CoDDDission. 
8. Among the legal institutions created under the pressure 
of economic needs,the commercial company has proved to be one 
pf the surest means of encouraging the production of wealth 
and of speeding up progress. It has played and will continue 
to play a decisive role in the great economic and social 
achievements of the free world. 
The rapid and permanent development of the economic 
system,however,has drawn the attention of economists,legislators 
and statesmen and of the Commission of the European Communities 
to the need to the aeed to adapt the structure of the 
commercial company to the imperatives of a new dynamics of 
growth which postulates the existence of large functional units 
and vast £ields 0£ action. Experience has proved that it is 
not enough to moaernise the legal provisions while remaining 
within the now too narrow £ramework 0£ national limits; these 
provisions, ... * too,must be given a wider field of application. 
9. It was therefore thought that Community legislation 
providing for the institution of a type of European company 
not subject to national rules would certainlt contribute 
towards consolidating and develGping the economy of the 
European Community,nowadays exposed to the onslaughts of 
powerful and more and more menacing world competition. 
A company governed by European law would favour the 
concentration 0£ capital and the co-operation of economic 
traasactors,would widen the basis of scienti£ic research lllll 
and production and distribution techniques,would make it easier 
to obtain a happy synthesis between capital and labour,and 
would contribute to social progress and at the,ame time to 
the establishment of a better social order in the Community, 
thus promoting the achievement of the objectives set out in 
article 2 of the Treaty instituting the E.E.C. 
The reinforcement of economic co-operation between the 
six Member countries o~ the Community - who are now nine -
would thus make the Community the world's leading economic 
power and would also make it possible to ~ay the essential 
£oundations for arriving at the desired economic and monetary 
union and finally achieving the ultimate goal 0£ political 
union. 
38 
10. The following Table will give an idea of the economic 
importance of the Community of Six and Nine in the world 
economy: it spotlights the imperative need to provide 
suitable legal mechanisms for active co-operation among the 
firms of the Community States: 




(in billions of dollars) 
Exports 
(!~0£ world total) 
Total cereal production 
(average 68/70) 
Six 
(in thousands of tonnes) 
Total meat production (1969) 
(in thousands of •ona9s) 
Total milk production ( 69) 
(in thousands of tonnes) 
Total primary energy production 
CC! ) (in thousand t~ 
Total internal consumption 
of primary energy 
ce ) (in million tac 
Nine 
Total productinn of petroleum products 
(in thousands of tonnes} 
Total gross electricity 
production GWh 
Steel production 
(in thoasands of tonnes) 
Motor-oar production 
(private cars and commercial 
vehicles) (in thousands) 
Rail passenger transport 
(millions of Km) 
Total merchant fleet at 
1 July,1970 (thousands of 
tons) 5ross tonnage 
USA USSR Japan 
•o ./ • .. 
Energy consumption per 
head of population (tit) 
Motor vehicles on the road 
at 1 January,1971 
Private cars 
(in thousands) 
(per 1 1000 population) 
Television sets 
(in thousands) 
(per 1,000 population) 
Telephones ( in thousands) 
(per 1 1000 populntion) 
(1) Statistical Offioa of the European Co1DJDW1itias• 




1 1 • 
Existing forms of co-operation: multinational companies 
in recent decades 
The great development/of.business activities extending 
beyond national and continental frontiers is,as already 
pointed out,largely the doing of oemmercial companies,which, 
through the medium of multiple combinations have enabled 
the individual to associate his resources with technique 
have 
and to obtain economic results which/arousal and continue ii:, 
arouse the astonishment of the man in the street. 
Historically and legally,the commercial company is 
essentially the product of different national systems. Even 
if the first examples of companies found in Italy in the 
Renaissance period and in England in the sixteenth and seven-
teenth century mul aimed at international activity,the fact 
remains that both the legal principles and the case law 
g•verning these companies are essentially based on the 
internal legal orders. 
12. In the last few years an increase has been recorded 
in the number of companies which have united various national 
interests,both public and private,to form a oo~~lex system 
of dependent companies and subsidiaries beyond the national 
frontiers. The origin of this development lies first in the 
fact that the different legislations allow the companies of 
one country to hold shares in foreign companies,wherever 
they may ~e registered,alid conversely,they allow foreign 
companies and individuals to hold shares in national companies. 
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The phenomenon 0£ multinational companies is assuming 
substantial economic dimensions,as proved by the statistias, 
even if they have to be aooe,ted with some reservations. 
According to estimates for 1969,total investments• abroad 
SOD18 
by the most important countries amounted to/~ 90 million 
o~ which - 55 billion invested by American companies and 
~ 35 billion by the companios of other countries,mainly 
Belgium,France,Germany,Italy,Luxembourg,Netherlands,Unitad 
Kingdom,Sweden,Switzerland,Canada and Japan. Direct talDla:blul 
investments abroad have developed impressively,especially 
immediately after the Second World War. 
The following figures give a general picture of direct 
invostmonts abroad by companies belonging to the Western 
indiHtrialised countries: 

























Number of companies with subsidiaries or holding.:: 
in other countries,broken down by major industrii:d 
countries (1) 
Count!:% 0£ the ;earen.t CO!!J?anl: 
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(1) As at J1 December,1969 
International companies,wi.th their national ra111i.f1cat:!.on .. , 
have Net with a reception which has sometimes been .favourable, 
but more o.f•en ·unfavourable, .from the public and the authoritie5 
o-£ th .. countries in which they have set up. It is,however, 
~~rtain that the transfer of entrepreneurial skill,capital 
and p.i'Oduction *eohniques not only provides economic 
advantages .for the receiving country,but in itself sows the 
r4ttn,,kqmeKt . 
seed of a political appxoach between the countries in question. 
The need .for concentrations of .firms is there.fore evident. 
1J. The development of multinational companies has 
generally-taken the .form of subsidiaries or holdings in other 
companies,though it is not unusual to .find individual companies 
operating direct in other countri.es; 
In general,the problems of taxation,company liability 
and regulations governing trade mean that companies pre.fer 
to carry on business in other countries through the medium 
of compani~s wholly or partly under their own control. 
Their legal basis,except in the case of companies 
originating in international conventions, is the national laws 
of the countries in which the parent company audits subsidiarBs 
or associated companies are regiaterad. 
(c) Economic advantages 
14. As stated in the preceding paragraphs,the various 
legislations allow companies to carry out international 
operations. In partioular,the legislations of the Community 
Mam'ber States make a whole range of legal mechanism~ avH1.J..,,. 
to national or :foreign companies. They can :form companies, 
create subsidiaries or associate themselves with other 
companies in any other country. They can also eater into 
contracts for the grant of licences,oo-operation or the 
traas:fer o:f kn.ow-hew. Furthermore,intra-Community trade is 
no lenger subject to restriojrions,whioh encourages the 
traasnational activities of the firms of Member countries~ 
In view of existing 
15. ii:aa• all these/possibilities of international 
establisament and oe-operation,what is the eooaomio value 
of creating a new form of company? 
one must refer 
To answer this question/z•~•mm:•ax-.•*xilaXJUUla to the 
economic situation ef the European CoWDUD.ity,but one must also 
consider the prospects opened up by the nascent unified 
economic zone and the requirements which these prospects 
impose on the different firms an.don whole sectors of industry. 
establishina 
The object of the Treaty/DD£¥1:1:il~iijf the E.E.C. is to 
create an economic zone with all the characteristics of' an 
internal market. This means that the markets of' Member State~ 
whose structures &IDCllx.llmi: previously corresponded to national 
orientations and possibilities must merge into a single entity 
in which the f'ree circulation of all the f'actors of' production 
is fully realised. 
16. This evoiution will not be accomplished overnight,since 
it is hard to eliminate divergences and disparities due to 
structures which are centuries old. 
It is true that considerable progress has been mad~ in 
this direction. The customs unj_on is an accomplished fact; 
a common policy has been established for the agricultural 
sector,even if recent events in the international monetary 
sphere have cast some doubts upon it. 
The fact remains that,on~he expiry of the transitional 
period one is bound to recognise that the Common Market is 
far from being achieved. This is particularly true of 
economic integration. 0~ the other hand,the volume of intra-
Community trade has multiplied six-fold since 1958,while 
trade with third countries has also shown a substailtial 
increase since it has trebled over the same period. 
17. In the face of this evolution,which is after all very 
favourable,business structures are virtually unchanged. 
This state of affairs cannet last,since it is quite obvious 
that business firms must adapt themselves with all speed 
to the ne\P/dimensions of the single market which is in the 
process of constitution. 
It is true that some attempts along these lines can 
be observed,in the form both of larger dimensions,internal 
reconstruction and the concentration of firms. Tb.is 
favourable trend is,however,marked by the fact that it 
is generally confined within the limits of each Member State 
of the Co11111l11Jlity. The result ia insufficient inter-penetration 
of firms in the different States and keen competitive 
pressure on national markets. 
This evolution has another disadvantage for the 
Community; tae formation of national groups of compani~s 
means a consolidation of national economic structures so 
that it is difficult to replace them or adapt them to 
Conunon Market conditions on the principle of the optimum 
use of the factors of production. 
In order to inc•ease productivity,to strengthen tae 
world competitive position of firms and raise the living 
standards of the Community population,it is therefore 
necessary to make a rational use of the Community's 
productive forces and resources. 
While recognising this necessity,a number of firms 
prefer to limit their reconstruction operatioas to the 
national market. This 'ehaviour ia explained by the 
difficulties they are afraid of having to face if thty 
modify their policy,particularly in view of the divessity 
of national legislation and regulations. 
18. While,as pointed out in a previous paragraph,genuine 
possibilities of multinational co-operation exist today,it 
is nevertheless certain that it is slla mainly firms in 
third countries which make use of them. A recent survey 
of fifteen industrial sectors showed that out of all new 
estab~shments installed in the territory of the six 
Member itaees, 2,300 were set up by Community firms 
compared with J,600 by firms in third countries. 
The situation is even les~ satis:fac"i.ory .in re~pt:'Cl. v• 
mergers and take-overs. No f'ewer than 1 , 861 operation> oi' 
this kind are recorded which have taken place in a pur~ly 
national context. In the case of' mergers this situation is 
explained by the existence of legal and practical obstacles 
to international mergers. 
i~ 
Fo1low'thio line of thought,it may be noted that 257 
f'irme from Member States took part in the~e operations on 
Ooaununi ty territory o<>mpared with 820 companies from third 
countries. With more particular ref'erence to co-operation 
contracts,take-overs and the constit*tion of Joint 
subsidiaries,1,350 operations have been recorded limita:l 
to the national context,1,001 including the participation 
of Community firms from another Member State,and 2,997 
involving the participation both of' Community firiils and of 
firms from third countries. 
It therefore seems :from these facts that the firms of 
certain third countries are more eager than Community fin11s 
to make greater use of the possibilities which the Common 
Market offers them or promises to offer them. 
It is self-evident that ?h.~ Community cannot object J to 
co-operat•on with :firms from third countries. But this 
co-operation should not result in hindering the autonomous 
development of certain sectors of' activity,and more 
particularly,the growth industries,on its own territoryo 
19. The problem being thus formulated,it remains to find 
a solution. Two conditions must be satisfied: 
first,firms should pay greater attention to the 
possibilities and advantages offered to them by trans-
national relations; 
secondly,the Community and the governments of Member 
States must perfect the instruments necessary to 
encourage the co-operation of firms at Community level. 
The first condition takes priority,since without the 
whole-hearted aooeptanoe of this idea by businessmen and 
major 
their active partioipation,no/change is possible. In practice 
the use of existing instruments would already make it 
possible to obtain better results in the matter of intra-
CollllllUD.i.ty co-operation were it not for certain nationalist 
prejudices and the fact that apprehensions about a foreign 
legal status still discourage the great mass of entrepreneurs 
from launching into the European vent•re. 
But it is equally necessary to complete and perfect the 
instruments needed to carry out such a policy. That is the 
task of governments and of the Community institutions. 
It is important to adapt these instruments to the requiraent~ 
of a unified economic zone,which differ from those involved 
in ordinary trade relations. The latter are based on the 
autonomy of national markets,between which links are 
subsequently established generally through the medium of 
trade. These links can,however,easily be broken or their 
nature can be affected by all kinds of unilateral 
measures such as quantitativ,, \lr monetary restricti.onst 
To overcome the disadvantageH 0£ frontiers recourse 1~ 
then had to the taking of holdings or the creation of 
dependent companies adapted to national particularities 
and to local political,psychological and legal conditions. 
This is the origin 0£ multinational enterprises with the 
4peci£ic object 0£ penetrating nataonal markets and gaining 
a £irm £ooting there. 
20. But this is not the method most appropriate to the 
characteristics and objectives of the construction of Europe. 
The European Economic Community aims first and foremost 
at doing away with the barriers between national markets 
and mxg:brg merging them into a single economic zone. 
American companies were the first to understand this and 
they already regard the Common Market as an entity and are 
laying their plans for the penetration of Europe on this 
assumption. 
Appropriate and original instruments must therefore be 
made available to Community firms. 
For the time being,as we have said,transnational mergers 
are not £easible for practioal,legal,psychological and, 
finally,tax reasons. To cope with this situation use has 
so far been made of legal devices whiah,while they do honour 
to the lawyers and economists who have engineered them,are 
far from constituting the ideal solution from the economic 
point of view and whose working is often hampered by 
serious difficulties. Flirthermo•9,while these expedients 
SL 
Bliiil*!ki:ll'Qi.lj social and political sector. If the political aim 
of European integration is accepted,no field is more 
important than the industrial sector. Indeed,even assuming 
that the creation of a single market is not enough to ensure 
the birth of an integrated society or even a homogeneous 
C'OHR''J14eMC.pS. 
economic system,it will nevertheless have unquestioaableL 
National industrial :firms doing business on this market will 
continue to compete. The constitution o:f big compal!J.ies with 
a European character will,moreover,set off' a continuing 
procesa of oo,-operation and mutual understanding,:first at 
management level and subsequently at other levels. It will 
hasten the development o:f a £'uropean trade union movement 
and the opening,at European level,of a serious political 
debate on the :future o:f our industrial society. 
The appearance of' :firms incli-ned to identify their 
interests with those of Burope and no longer with those of 
individual States is the necessary condition for the 
achievement of a genuine economic and IIIIIJIJa&lQDIC monetary 
union and will help to make Europe a single political entity 
in the face o:f the other countries o:f the world. These are 
all oonsicrerations which should be oareful.ly borne in mind 
by all these who are pursuing vaster political designfs 
and which should encourage them to press for the development 
o:f :f'irm.s capable of standing up to :foreign. competition as a 
wh.ole. 
2)i Your Committee,convinced that the interpenetration of' the 
economic,social and political sectors will constitute an 
essential. factor in European political integration,endorses 
thi.s reasoning and recommends it to the attention of the 
responsible authorities,bath Commmity and national. 
III. The Legal. Basis 
24. In the opinion of your Committee the creation of the 
European company as a means of achieving the objectives of 
the Treaty establishing the E.E.C.is not only desirable but 
necessary. It is in ~act essential to set up 1egal institu-
tions whereby Community firms can adapt their structures 
to the new conditions of production and salA generated by 
the constitution of the vast economic zone represented by 
the Common Market. 
Within this new economic zone with the characteristics 
of an internal market towards which the European Economic 
Community is evolvi:ug,it is important for f~rms to be able 
to make full use of European financial and teohno1ogical 
potential to stTengthen their competitive position. For 
this purpose companies from different Member States should 
be ab1e to embark on fruitful co-operation together 
without the diversity of national legislations raising 
insurmountable obstacles,or at least obstacles calculated 
to involve undae costs and difficulties of organisation. 
Article 2J5 of the E.E.C.Treaty is th{most appropriate 
legal mechanism tor the purpose. 
25. The need to adopt the regu1ation proposed by the 
Commission 0£ the European Communities on the basis o~ 
4.rtiole 235 of ~he Treaty establishing the E.E.C. seems 
evident if one compares the pessibilities a£forded by this 
52-
sm1**1:ll:Jlitj social and political seotorG If the political aim 
of European integration is accepted,no f'ield is more 
important than the industrial sector. Indeed,even assuming 
that the creation of a single market is not enough to ensure 
the birth of' an integrated society or even a homogeneous 
economic 
COHIV'J It e ... cf'j. 
system,it will nevertheless have un.questioaablef 
National industrial firms doing business on this market will 
continue to compete. The constitution of' big oompaJlli.es with 
a European character will,moreover,set off a continuing 
process of' oo,•operation and mutual understanding,f'irst at 
management level and subsequently at other levels. It will 
hasten the development of' a ~'uropean trade union movement 
and the opening,at European level,of a serious political 
debate on the future of' our industrial society. 
The appearance of' firms inoli·ned to identify their 
interests with those of Jlurope and no longer with those of 
individual States is the necessary condition :tor the 
achievement of a genuine economic and 1118J1Jma.zJaC monetary 
union and will help to make Europe a single political entity 
in the f'ace o:f' the other countries of the world. These are 
all consicierations which shoul.d be carefull.y borne in mind 
by all these who are pursuing vaster political designfs 
and which should encourage them to press f'or the development 
o:f' :f'irms capable of standing up to :foreign. competition as a 
wh.ole. 
23t Your Committee,oonvinced that the interpenetration of the 
economic,social and political sectors will constitute an 
essential. factor in European political integration,endorses 
this reasoning and recommends it to the attention of the 
I responsible authoriti.es,b•th ComDIUJll:ty and national. 
III. The Legal Basis 
24. In the opinion of your Committee the creation of the 
European company as a means 0£ achieving the objectives of 
the Treaty establishing the E.E.C.is not only desirable but 
necessary. It is in fact essential to set up legal institu-
tions whereby Community firms can adapt their structures 
to the new conditions of production and salA generated by 
the constitution of the vast economic zone represented by 
the Common Market. 
Within this new economic zone with the characteristics 
of an internal market towards vhioh the European Eoonomio 
Community is evolvi.ng 0 it is important for f~rms to be able 
to make :full use of European financial and technological 
potential to strengthen their competitive position. For 
this purpose companies from different Member States should 
be able to embark on fruitful co-operation together 
without the diversity of national legislations raising 
insurmountable obstacles,or at least obstacles calculated 
to involve undae costs and difficulties of organisation. 
Article 2J5 of the E.E.C.Treaty is th{most appropriate 
legal mechanism for the purpose. 
25. The need to adopt the regu1ation propo~ed by the 
Commission 0£ the European Communities on the basis o~ 
4.rtio1e 235 0£ the Treaty estab1ishing the E.E.c. seems 
evident if one compares the pessibilities afforded by this 
mechanism with the mere limited possibilities afforded by 
the otb.er mechanisms which might be used to p·romote 
co-operation between national firms. 
They are as follows: 
an international convention with a uniform law annexed; 
an international convention on the basis of1'.rticle 
220 of the Treaty establishing the B.E.c. 1 
the approximation of laws on the basis odl' 4.rticles 5Ii 
and 100 of the Treaty esaablishing the E.E.c. 
26. In the 6pinion of your Oommittee,the adoption of the 
first alternative - recommended by the B'rench government 
:in the above-mentioned note o:f 15 May,'196.5 - would ne· 
solve the. psychological difficulties already referred t,, 
since in this event each company would retain its national 
character. 
This system would also raise the problem o:r ensuring 
the genuinely uniform application of the law in question. 
Furthermore,even if special procedure were provided,it 
would be difficult to solve the problem o~ any lacunae in 
""" ,,; 
this new law without 1e~e11iag eaek to national law. 
Finally,the adoption of this alternative would raise 
therroblem o:f the supremacy of this law over internal legal 
provisions of posterior date. 
27. Neither does the conclusion of a convention on inter-
national company mergers on the basis of Qrticle 220 of the 
Treaty establishing the E.E.C.seem to be the ideal solution. 
Committee 
Your/flnlilllllblaxllDll in fact considers tha~ a convention of 
this kind would not solve the difficulties arising out of 
the fact that companies from different Member States would 
be constrained,in the event of merger,to choose a legal 
form governed by one or other of the national legal systems. 
In other words,at least ons of the participating companies 
would have to change its nationality. 
F:i.nally,it should be noted that if this convention were 
adopted as the legal mechanism it would have to be submitted 
to the ratification of national Parliaments with all the 
unknowns and delays involved in such procedure. 
Some people have pointed out iahat the ratificaticn of 
the convention vould have the advantage of allowing the 
intervention of National. Parliaments. 
The answer to this is that at ratification stage 
National Parliaments can no longer amend th~ text of the 
convention. All they can do is either pass it or reject it 
as it stands~ This argument is therefore--~ un£ounded. 
28. On the choice between the mechanism of a un£form law 
and that of an international convention,there is another 
factor which is worth attentaon, namely that of interpreta-
tion. Experience has in fact shown that internal provisions 
enacted under international oonventions,even though they way 
be in identical terms,and even the proviaions 0£ a u.ni£orm 
law annexed to an international convention are generally 
interpreted differently in the different signatory States. 
In view of the considerable social and legal differences 
between the dif£erent States on whose territory the Europan 
company would carry on business,one is therefore driven to 
the conclusion that such a company could be firmly 
established only if the uniform interpretation of the 
provisions governing it were guaranteed. 
29. With regard to the co-ordination of national legislations, 
your Committee would point out that this proced1.1re is very 
slow and sometimes quite impracticable wnen it is desired 
to set up a coherent and complete set of legal mechanisms, 
particularly when the national company laws are too 
divergent. It is enough in this connection to think of tht 
particularities of a system which will certainly have to 
be taken into acoount,namely the British system. 
Furthermore,co-ordination i5 no way obanges the 
territoria1 competence of the national bodies of law and 
companies would therefore remain subject to a given 
national legislation. 
30. On the other hand the following arguments tell in 
favour of the choice of a regulation based on 4z.ticle I 235: 
-
action by the Community institutions appears to be 
opportune and necessary; 
-a regulation is the samplest and mest satisfactory way 
of solving problems of integration with internal law 
and the predominance of the CoDIDIWlity enactment over 
national legislation,even of posterior date; 
the statute can be amended or completed without hindrance; 
the regulation is governed by"1rticle 177 of the Treaty 
which does away with all problems of uniformity of 
interpretation (1) ; 
---------~---------------
(1) •The Court of Justice shall have jurisdiction to give 
preliminary rulings concerning: 
(a) the interpretation of this Treaty; 
(b) the validity and interpretation of acts of the institu-
tions of the Community; 
(c) the interpretation of the stat~tes of bodies established 
by an act of Council,where those statutes so provideQ 
Where such a question is raisud before any court or tribunal 
oe a Member State,that oourt o~ tribunal may,if it considers 
that a decision on the question is necessary to enable it 
to give judgment,request the Court of Justice to give a 
ruling thereon. 
Where any such question is raised in a case pending before 
a court or tribunal of a Member State,against whose decisions 
there is no judicial remedy under national law,that court 
or tribunal shall bring the matter befo~e the Court of 
Justice., 
' 
1, procedur.i :for ra.ti:fication by national Parliaments :L 
w:m.ecessary; 
- the regulation requires no amendment in the legislation 
ei~her of existing members of the Community or of new 
members. 
J1. The general purpose of the regulation proposed by the 
Commission of the Commun~ties is,as ypur Committee desires 
to emphasize,to bring the legal context into line with the 
economic context in which firms operate,that is to say,with 
the common market. This purpose coincides with one o:f the 
objectives of the Treaty establishing the E.E.C.and therefore 
justifies ~ecolirse to ~ticle 2)3 (1). 
What are,in :fact,the objectives of the Trea.i:y ? ~.iey 
are recited explicitly in article 2 in ~he following terms: 
,The Community shall have as its task,by establishing 
a common market and progressively approximating the 
ecol24mio policies o:f Member States,to promote throughout 
the Community a harmonious development of economic 
aotivities,a continuous and balanced expansion,an 
increase in stability,an accelerated raisiag of the 
standard 0£ living and closer relations between the 
States be1onging to it." 
------------
(1) •If action by the Communi:jy should prove necessary 
to attain,in the course of the operation of the common market, 
one of the objectives of the Community and this"'Treaty has 
not provided the necessary powers,the Council shall,acting 
unanimously on a proposal from the Commission and after 
consulting the Aasembly,take the appropriate measures.• 
Your Committee considers it undeniable that the crua&ion 
of a European company constitutes one of the means 0£ 
achieving this common market,which the Treaty makes a 
preliminary to the attainment 0£ the objectives specified in 
f/rticle 2 above. In consequenoe,since the creation 0£ the 
Europaa.n company is not expressly specified in the Treaty, 
the o:~ly course is to use the implied powers con£erred by 
the T:~eaty and,more especially,by Article 235. 
J2. ~~nally,vour Committee approves recourse to ~rticle 
235 s~noe it gives the European Parliament the possibility 
of ini;ervening in putting into £inal form and if necessary 
subsequently adjusting the new legal mechanism r.epresented 
by the statute of the European company and at the same time 
allowing ggvernments to safeguard national interests since 
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1 IV a Inter-relations between the statute of tne .l!..'uro.wa,, 
-
company and the directives and conventions specii'i:ad 
by the T~eaty establishing the E.E.Ce 
JJ. It seems useful at this point in the discussion to 
review the work so far done at Community level to harmo1d .. ~e 
national company lawse 
J4. It may be recalled in the :first place that the Commission 
of the Communities has drawn up~ submitted to the Counc~l 
;the six :following proposals :for directives ; 
directive on the common tax treatment o:f parent companies 
and subsidiaries of di:f:ferent Member States (1) ; 
directive on the common tax treatment of mergers, 
~ t(,v,,O.t4tl.r-e'i 
&pliL$:fiiza& lil.jj rand- contribution~ o:f asset·s between 
companies o:f different Member States (2) ; 
:first directive designed to co-ordinate and make 
equival~nt the guarantees required in Member Statos 
:from companies within the meaning of tfirticle .58 r seco. 
paragraph o:f the Treaty to protect the interests both 
o:f associates and of third parties ( J') 
( 1 ) Cf .iiteport o:f Mr 1>Rossi (&oc. 195 o:f 2 Ii'ebruary, 1970) und 
"~ µ 
resdllution of' the ~uropean Parliament .,~ 11° C .51) ti!(R' 
(2) 
29 April, 1970). 
er.report of: Mr.Artzinger (.Ooc.206 ./ J February, 1970) 
o:r .N·' 
and resolution of the European Parl.iament (J,,;;,9.,.-0 C 114 .. 
~1'1 November, 1971 )'• 
(J) Cf'.report of Mr.Berkhouwer ( ~oc.53 of 9 May,1966) and 
o-r No 
resolution of the European Parliament ( ~ 96/1966 
0£ 28 May,1966). 
second directive designed to co-ordinate and make 
equivalent the guarantees required in Member States 
from companies ~ithin the meaning of ~rticle 58,second 
paragraph o~ the Treaty,to protect the interests both 
of associat~s and of third parties in the constitution 
of the company and the maintenance of and changes in~ 
its capital (1) ; 
third directive designed to co-ordinate the gpara.ntees 
required in Member States from companies within the 
meaning of1',rtiole 58,second paragraph,of the Treaty, 
te protect the interests both of associates and of 
third parties,in the merger of public compam.ies (2) ; 
fourth directive under ~rticle 54 (J)(g) designed to 
co-ordinate the guar-dntees required in Member States 
from companies to protect the interests both of 
associates and of third parties in the ms.za&%%Eil form 
and content of' aD.Dual accounts and ma.D.agement report, 
modes o-£ valuation and the publicity given to these 
docll:lments (.3). 
bas recently been presented 
Finally,a proposal/for a fifth directive on the 
struoture,pow.ers and obligations of the organs of' public 
companies Wider national law (4). 
( 1 ) 
(2) 
Cf.report of Mr.De Gryse (~oc.144 of 18 October,1971 and 
~· :r .N'' 
resolution of the Earopean Parliament· (if';;"&..aJI 96 of 28 
May,1966) 
er.report of' Mr.De Gryse (Ooc.222 of 12 Ja.nuary,1972)a.nd 
supplem•ntary report of Mr.Heger·(Poc~168/72). 
Of.report of Mr.Meister ( ioo.159/72)· .. 
cr.Aoc COM (72) 887/final. 
The Council of Ministers has so ~a1• adopted one siggle 
directive only,namely the directive designed to co-ordinate 
the guarantees required of' companies within the meaniag of' 
Article 58,paragraph 2,of' the Treaty to protect the interests 
both of' associates a.ad of third parties (1). 
)5. If we have recalled this earlier work it is because the 
Community directives already issued in the matter of' company 
law and any which are subsequently issued with a view to 
the approximation of' national legislations vithia the meaninc 
of i.z.~icle 54 (l)(g) of' the Treaty should so f'ar as possible 
agree with the provisions of' the regulation f'or the statute 
of the European compa11y. The same is true of' the conveation 
on interaational. mergers referred to iairtiole 220 of' the 
Treaty eatablishiag the E.E.C.to which we shall revert. 
The object is to emphasize the need to l'larmoniee Ille 
differeat provisions relating to coapaay law. 
36. It mu.at be recogni.sed that the statute of' the European 
company quite obviously deviates :from other legal mechanisms 
in its relations with national law,since i• is based 
exclusively on Commanity law. It is therefore not surprising 
that in the context of this statute it :f.s sometimes 
desirable and even necessary to adopt solutions or :formulas 
which are original in comparison with nationa.l laws. 
Your Committee nevertheless expressly asks that all 
discrimination between companies under national law and 
------
CIT ( 1) C:f. Rf' K• L 6.5.,CMt 14 March 19'8. 
r 
Europea.D oomp1U1i•s and all divergence between the legal 
"-"' 
rules governing them shall so far aa possible be avoided. 
It is necessary,in particular 9 to ~nsure th• concordance 
of the provisions relating to publicity a.ad the ~9ion 
of the company c~ntained in the draft statute under consid•*-
ation with the corresponding provisions contained ia the 
first directive of 9 Maroh,1968,on the co-ordination of 
:Fu.rthermore,the provisions on increase or reduction of 
capital contained in the draft statut@ should agree with 
those contained in the proposal for t~e second dirotivee 
The same comment applies to the pr@vistons relatin« to 
the.°%:;. of the European company and the provisions of 
the directive on company structures drawn up by the Commission 
of the European Commnities,to the regulatieas on the 
presentation of the accounts ot th@ J>mrop@an cempany aad 
those contained in the proposed fourth directive on the 
aocouate of national companies,and ~inally ~o the law en 
groups o~ companies as contained in the draft statute under 
consideration and the directive which the Commission proposes 
to draw up for the co-ordination of the law om national groups. 
Your Committee furthe~ stresses the need to barmonise 
all the provisions of the statute designed Tor the teohR•cal 
regulat~on of mergers with the corresponding provis~ons of 
the proposed third directive on national mergers. 
)8. These directives will be completed by fo•r 
convent~••• based on Mrticle 220 of the Treaty. 
The first relates to the reciprocal recognitien of 
companiea 8Jlld cer'J)oratieas. At the moment of drafting this 
report this Zlllpazxxk convention has already been signed, 
but the process of Parliamentary ratifioation baa not been 
completed in all signatory States. 
The second relates to the recognition of foreign 
Judgments in commercial matters. Tkere again,the ratification 
procedure is under way. 
The third convention relating to insolvency aDd the 
fourth,relatin.g to international mergers have not yet 
reached the sigDature stage. 
Your Committee considers t~at the fatatute of the 
European company should 9 so far as possible,coinci•• with 
the proviaions of these conventions and,amore particularly 
with that on international mergera of commercial companies. 
It seems necessary an paa.ctice to £iad at least comparabl• 
legal solutions for identical situations. 
39. It there£ore seems that the Commission of the 
European Co111111W1ities is :fully justi£ied in thinking that 
the European company should not be the subject 0£ special 
tax treatmen~. This will avoid all discriminatien between 
companies under national law and European companies. 
I . 
Your Commi.ttee greatly hopes that the Council of 
Ministers will as soon as possible adopt the two directives 
on the common tax treatment of a,ergers of oomp~nies of 
different Member States and the common tax treatment of 
parent companies and sub~idiaries of different Milmber States. 
Thua,and thus alone,will an ead be put to the 
disorimiDations which still exist in the matter 0£ the 
international c~ncentration of ~irms, a neceesary condition 
of the establishment of a single market. 
40. Ve cannot close this brief liat of earlier Community 
work without meDtioning that the Commission o~ the :European 
Commrm.ities is at present studying a project on the 
institution of European consortia of economic interests, 
modelled on the wgroups of economic interests 8 which are 
enjoying such great popularity in France. 
41. This new initiative must be welcomed as showing that 
the Oommiasion of the European Commum.ities is receptive to 
the requirement~ of the hour and prepared to take all 
necessary action to maeter these problems. 
I 
(( 
TITL~ I a General provisions ( llrticles 1 to 10) 
42. These provisions relate to the legal form,admission 
to the statu•t of European company,minimum capital,the 
registered office of the S.E. (1),the concept ot dependence 
which is the basis of the statute &Jld tae delimitation of 
the scope of the statute in relation to the law of Member 
CoffitHtrei~ 
States,alld the Ellrepean D l 111 liegiater. 
Admission to the legal status of Earepean. company C4@cles 
2 and 3) 
4). The aew legal status of European company is 
authorised in four cases only & 
cw,rea,t 
the merger into a/comp&J/J.y cadaz lkaxopean iaw of 
two c,>mpallies registered in dif':ferent Member States 
Europeat1 
the formation of a/hold.iq cempany -cl•:r Ba:cepeaa law 
by public companies registered in different Member 
States 
the constitution of joint subsidiaries m11 
European le¥ "-r"''lf 
- the constitution of a subsidiary by an s.E. 
On the subject of these proposals,yaur Committee 
first questioned whether admission to the legal status of 
s.E. should necessarily be limited to public compa.Bies. It 
was in fact stressed from various quarters that it was 
desirab1e to extend the benefit of this status to other 
------
(1) Societas Eu.ropaea. 
"~Aert-JJ~·, 
kinds of~ and even to individuals. Special criticism 
was levelled against the exclusion of private companies, 
which are very widespread in certain 8omu.m.ity countriea 
and finaacially seund,and of co-operative societies. 
44. In the comilllentary accompanyi-« these provisions (1) 
the Commission points out that the admission of other types 
UHtlt~~Vl;j 
of~ would make the text much more cumbAraome and would 
make it difficult for thu Court ef Justice of the CollllDWlities 
to supervise the conatit•tion of an s.E. 
Tb.e obvious answer to this is lllhat the allegation 
'illl'l'X'l'IUC that the text veuld ~e made more cumbersome does 
net seem sufficient reason for excluding other forms of 
companies. Fu.rthelftllore,vith regard to supervi~ion by the 
Court of Justice,if it is not inte•ded to strengthen the 
staff of this institution for tbe purpose,it vould,for 
example be possible to envisage assigning the consideration 
at first instance ef the constitution of an S.E. to a national 
legal body. 'nlat body could,in particular,satisf'y itself 
that the founders really emist and have the aacessary powers. 
A£ter weighing up different arguments for and against 
this extension saxsww of admission to the legal status of 
s.E. your Committee came to the view that this might have 
various repercussions and,in particular,might cause further 
delay in the adoption of the proposed statute?in viBW of 
the need to revise a numaer of its provisions,with all the 





consequences involved; :turthermore»it might raise considerable 
dif:ficu1ties at the application stage. Your Committee is 
therefore in :favour o:f the text as it stands. It goes wr.,hout 
sayi~,however,that,in the tig~t of experience,the question 
of admi.ssion could be reconsidered in tb.~ near :tu.tur&. 
With special reference to private co~panies, the 
Committee came to th~ conclusion that this type of oomp1U2y 
legal· 
coula aot be allowed admission to the/status of S.E. parjicul-
arly in viev of the :fact that private companies are governed 
by very different nales,for example in Franc~ and Garmany. 
45. Th• question was also raised in the CollllDi.ttee whether 
national companies with •Europeaza. oharacteristicsd such as 
PKI.LI.PS,torjaxample,ahould not be allowed to acquire this 
status. 
Recalling in this co:rmect~oa the commentary on 
articles 2 and) (1),the representative of the Commission 
made it clear that,alwaye for reasons of legal security and 
because of the cons4derable l~Clllli& technical difficulties 
which would arise,it had not been possible to provide for 
the conversi~n into a European company of a company under 
national law with unincarporated subsidiaries in different 
co111D.tries. It is difficult in practice to define reliable 
criter~a for det~rmining whether establishments outside 
the couatry of registration have the necessary characteristics 
to constitute genuine pu:waane~t establishments. On the other 
( 1 ) lbidem 11 p.11 
~d) 
/a company with incorporated subsidiaries in other Member 
I... 
States could acquire the status ot S.E. by briagillg' one or 
more subsidiaries into the operation. 
Your Co.mnittee bows to these arguments. It would, 
however,call the attention of the Commission ot the 
Communities to the case of compa.Dies which have establi tiil\e,:,. 
a form 0£ transnational co-operation prior to the c111U11ing 
i~to ~orce ot the regulatmon under consideration. Equity 
~amands that t~••• companiea,too 0 should have the right to 
briag themselves under its provisions. A transitional 
provision to this effect should therefore be addea to the 
statute. 
46. Still on the subject of admission to the legal status 
ot s.E.,this could also be extended,exoeptienally,to 
co-operatives which,especially in the agricultural sector, 
are likely to expand considerably in the near future. Thus, 
in the view of your OolDlllittee,the creation of Joint 
subsidiaries by co-operative societies should raise no 
insuperable diffieulties. 
I~ Uli\tt of 
Be that as it may,rh• importance of the role which 
the co-operatives could play in the production and marketinc 
sector if taey were equipped with appropriate instruments 
to collaborate at international level,four Committee thinks 
that study should be given to the possibility o~ drawing up 
an autoaomous Europeam statute for co-operatives,similar to 
the one now proposed for public companies. 
Minimum capit~i (article~) 
47. Under this article the capital must be not less than 
500,000 Ulli.ts •f aocoUJ1t in the case of merger or the 
creat1on of a holdiag company and not less thaa 250,000 u/a 
in the case of the creation ot a Joint subsidiary. In the 
case of the cr$atioa of a subsidiary by an s.~.tae capital 
mmat be aot less than. 100,000 u/&. 
48. In the opinion of your Committee the capital r&quired 
for the creatioR of a Joint subsidiary has b•oa fixed at a 
It would therefore be preferable to fix the minimum 
capital at an amount of 500,000 u/a in the case o~ merger 
or creation of a holding company a.Dd 100,oood~ttin the tvo 
other cases of constitution provided in the/statute. 
49. The Commisaion of the EuropeaD Communities should 
also study the case of public compaiu.es operating in the 
agriculture and allied sector,for whom the minimum capital 
required for constitution in the form of S.E. may in practice 
prove too high. 
Registered o~fice (article 5) 
50. The registered office of the S.E. must be within the 
European Communities. It may have more than one registered 
office~ Tile registered office or offices sha11 be fixed at 
the place designated in the articles of association. The 
' 
place 0£ ef6eo,ive management is deemed to bti the 
office o~ the s.E.for tax purposes. 
The Commission of the European Comm:m.ities points out 
in its commentary that the distinction drawn between the 
of£ice indicated in the articles of association aad the 
effective effice is immaterial to tke S.E. since it is no 
loDger necessary to have a point of connection with the lav 
of a Member State. The S.E.should be able to move its 
effective office within the Community as easily as aaa~ 
na~•onal companies can do within their OWX\ cowitries 
without thereby having to amend their articles of association. 
51. It was pointed out in your Committee that iii: tae 
fact of having more than one registered office might give 
rise to legal difficulties in the ma,ter of Judicial 
competence. Fu.rtherm@re,the need tor the dilmltan.eous 
publication of company documents or information in different 
places could uot fail to be another source of difficulty. 
52. The repreaentativa of the Commission stated that in 
drafting the provisions relating to the office of the s.E. 
account had been taken of thG recommendations put forward 
by business circles,especially in order to avert a:ay 
psychological or political difficulty in this conn.ection. 
Difficulties of this kind might arise,in particular for 
companies whose name is cloeely associated with a particular 
co1:01try,s•ch as Fiat or Citroln. In such cases dual offices 
would certainly be more opportune. 
It is true that having more than one office might 
raise legal diffic•lties,for example in the eveat of 
proceedings to set aside decisions of t~e general meeting. 
But the disadvw:itages in the matter of judicia1 competence 
are less serious than th.ey might appear at first sight. 
In practice,in the event ot disputo,the convention of 27 
Septanaber,1968,on ::tli1II Judicial competence and the lx~cution 
of civil and co1111111eroial de~isions would apply. It would, 
hewever,be necessary to define oolllJ)lemeutary provisions to 
this convention,in order to establish ru••• o~ exclusive 
competence for certain specific cases. In any sve~t,it 
should be noted that it would always b~ the S*E.and not its 
sharehold~rs or creditors which suffered the disaaVal.lvages 
of d•uble jurisdiction. The S.E.fer its part is alvay- at 
liberty to avoid the risks illhereat in having more than one 
otfice,by deciding to llave a single office only. 
From the tax point of view,the question of ~6fice is 
immaterial,aince only the place ot effective management of 
the company counts tor tax purposes. It is true that the 
place ot et•ective management may be chosen for tax reasons, 
but in the part on taxation,the statute lays dovn rules fer 
the prevention ot any abuse • .Furthermore,the harmonisation 
of tax systems which it is hoped to achieve at CoDIDIWlity 
level will eliminate all problems of this kind. 
53. Sound as this reasoninc may be,your Committee aa 
ca.DDO~ eatirely ac~ it. It s,111 continues to have serious 
doubts about the possibility o~ solving without difficulty 
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all the problems which might arise out of the plurality of 
offices. It has therefore decided,by a majority,in favour of 
the principle of one registered office only,and t~erefore 
proposes the deletion of paragraph 5 of i~ticle 2. In these 
circumstances,the Commission o~ the Communities should review 
the terms of the regulation in the light of this ame~dment. 
Definition of the concept of dependence (8rticle 6) 
54. For the purposes of the statute under consideration, 
a legally autonomous undertaking on which another undertaking, 
called the controlling company,oan directly or indirectly 
exercise a controlling influence,is deemed to be a dependent 
unddrtaking • 
.An important detail to note is that it is not absolutely. 
necessary in order to create dependence within the meaning 
of the statute that the controlling company should in fact 
exercise deciaive influence over another company. 
SS. Article 6(2)(0) stipulates a legal presumption 0£ 
dependence where contracts exist which enable one company to 
exert a decisive influence over the management 0£ another. 
Your C~mmittee raised the question whe~her the case 
cited here should not be included under the heading of 
rebuttable presumptions only,since it is not easy to 
determine the existence of conditions creating a state 0£ 
dependence. 
According to the explanations of the representative of 
the Commission1irticle 6(2) lists the typicul oases in which 
a state o:f dnpendence may be deemed to exist. 
~=n. the light of these, argm1u11u\1a your Commi. ttee ri&:frains 
:from proposing any amendmeat to irticle 60 
Delimitation o:f the scope ~>::r the statute in ~elation to the 
law o:f Membe~ States ( krticle 7) 
56. Article 7( 1) stipulates tllat matters '"<rven.,eia by the 
statute Wlder consideration, even on. points whoro "i. t a1uu1te 
no express provision,ahall be govern.ed exclusively by 
Community la"1e 
Matters not expressly stipulated in the statute are 
governed b.¥ the general principles underlying the statute, 
or,in de:fault,by the general principles common to th~ laws 
of Member States. 
Th••• provisious are based on,rticle 17 0£ the 
Convention on the introduoti~n of a uniform law on the sale' 
of corporea1 chatte1s signed at the Ba.g1.1e in 1964. 
Under ~rtic1e 7(2) matters not governed by the statute 
are governed by the relevant national law. 
37. Article 7,which is oae of the fundamental bases of' 
the etatute1 raiees twe problems a the first is to determine 
what matters are eapressly governed by thg stat•t• and the 
sec@nd is to determine what matters are not,such aa 9 f'or 
example,the liability of' directors. The atatut~ in f'act doe~ 
not spGci:ty at what point the directors are at ~a•lt or no:~ 
In such a oase one lll1U8t be guided by the priZlciples under-lyi~ 
the statute,or,in defauly,by general pri.aciples 0011111Bon to the 
lava ot Member Stat~s. 
Taat covers the matters referred to in fl.rticle 7(1). 
The matters aa~azad referred to in"2-ticle 7(2) inciude, 
~or example,su~h thing• as contracts made by the compbw.J 
with third parties,the busiaese activity of the company 
itself,the 1aw of terts,criminal lav and insurance.These 
matters Ja[£ are governed by national 1aw. 
58. In the :11pinion o~ your Committee,the wording o'f' j6 
this artic1e seems to correspond to a uniform interpretation 








European Commercial Recister 
59. Every S.E.muat be registered in the El:aropean Commercial~ 
Register to be opened with the Co•rt of Justice of the 
European Communities. Each Member State is to open a 
supplementary register in its GVlll countries. 
· It is proposed that the formalities for the opening 
and functioning of the European Commercial·Register shall 
be laid doVJ.\ by subsequent regulations. 
60. Your Committee considers that in odder to ensure the 
fullest possible information it would be valuable to file 
with the different supplementary registers not only the 
copy oC the documents of the S.E.filed with the European 
Commercial P.egizter,but also the copy of documents relating 
to undertakings of ths S.E.filed with the supplementary 
regiaters. Article 8 should be amended accordingly. 
61. Your Committee wondered whether it would not be 
desirable to institute a European Chamber of Commerce to 
which the European Commercial Register would be transferred 
in order to lighten the load an the Court of Jua~ice and to 
fall into line with the situation existing in diffGrent 
Community countries. 
The Co111111iaaion representative objected that the 
creation of a European Chamber of Commerce would create 
major economic,legal aad institutional difficalties. 
Furthermore,aince judicial supervision was assigned under 
th* statute to the Court o~ Justica,it was desirable that 
the Commercial Register should be kept by the Court. 
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In the light of these foreseeable difficulties,your 
Committee decided ia favour of retaining the Commission's 
wording. 
In any ~vent,i• desires to make it quite clear,in 
ord•r to avoid any possible miaunderataading,that registration 
in th0 Commercial Register must be treated as a purely 
declaratory act and not as an act constituting any rights. 
legal 
The European company acquires/&11ZP11Z&S11 personality witb 
effect from the publication of its registration. 
62. Article 9 defines the •company journals•. To avoid 
all ambigu.i ty your Committee propeaes that parag:...~.ph 2 
of this article should be re-worded as follows a 
•'l'he of€icial publications referred to in the 
preceding paragraph ame hereinafter called 11 the 
company Jcnarnala ''• Ii 
TITLE II z Formation ( 'rticles 11 to 39) 
6J. Articles 11 to 20 define the procedure to be followed 
£o"Z' the :format.ion of an. S.E. ia aay of the specif'ied :forms, 
merger,:formation e~ a holding cempany,:formation o:f a joint 
subsidiary or a subsidiary s /J..rtic1es 21 to 39 deal with 
the sp@oial £eatures of each mode of formation. 
The application made to the Court of' Justice of the 
European Communities for the registration o:f the S.E. in the 
Europ@aa Commercial Register must be accompanied by the 
document of oonstitution,the Statutes ( articles of associa-
tion) or the :founder companies and their annexes. The 
. ...... -· 
Statutes of the s.E.mu.st in every case indicate the name of 
the compe.ny,the uaBbiaaxm1 address of the registered offioe, 
and the c1bjeot of the \Uldertaking. It is for the Cpurt of 
justio~ q1f the European Comlll'Ullitiee to supervise the 
•ormation of the company a.Dd to ensure that it is ia order. 
Iu oertain oases the Court of Justice has powor to 
re:fuae r~1gistration ia the European Commercial Register. If 
there is ao defect in the applicati@n th• Court orders 
registra·tioa. 'i"Ja.e nev company exisss as from the date of 
publication of the registration ia the Official Gasette of 
the European. Callilll1llliti••• 
Where aD s.E. is formed by the merger of public 
companies (aocietee amomymes,AktieD3'ese,lschaft,societa per 
azioai or naaml.oo~e veDDootschap) uader national law 
(irtiol~~ 21 to 28) the whole of the asoets of the foun.der 
compaaiea are transferred to the s.E. i• conaideratiou of 
the allotment of shares in the s.E.to the aharekoldera in 
the merging comp&llies. The founder companies draft terms of 
merger,setting out various information about themselves 
as well as proposals to safeguard the rights of creditors 
and taird party. These terms of me•ger must be approved by 
the general meetinc of each of the foander compaaiea. The 
right to challenge the decisions of the general meetings 
and the protectiea of the rights of creditors and third 
parties are govenaed by sp•cial rales. ~he same applies 
to the formation of a.a S.E. a& holding company (fd.rticles 
29 to 34). 
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The approval procedure dif~era for the formatioD of 
a joint subsidiary ( Brticles J5 to 37) and the formation 
of a subsidiary by an s.E. ( ~rticles )8 and 39). In both 
cases it is a matter for the Supervisory Board to approve 
64t In general,your Committee regards the juaicial 
aupeevieion proposed for the formation of an S.E. as 
urpropriate. In their opinion,bowever,it would be equitable 
to provide appropriate protection not only for creditors 
but also tor employeea especially waere the s.E. was formed 
by merger or as a holdinc company. The Cc::nmisaion of the 
Communities should therefore compiste the dr~ft statute 
aloDg th•~• lines in conformity with the provisions of 
article 6 of ~he proposal for a third direct~ve en mergess 
of public complll/1iee under private law. 
65. Ypu~ Committee desires to make the following comments 
on the various provisions of Title II of the proposal £or 
a reg,,alation. 
Article 12 stipulates that the document of constitu-
tioa shall state the eceaollli.c reasons for the formatioa of 
the s.E. 
In view of the very general character of the term 
'•ooaomic reasoas• your Committee wondered whether it should 
not be epeci£ied exactly what was meant by these words. 
It also questioned whether supervisicn by the Court 
of Justice that th• formation 0£ the S.E. was in order,as 
specified inirticle 17(l)(b) should also relate to the 
econemic reasoas apecified above - and this is equally 
true 0£ the responsibility of the fotmders - since this 
concept was not clearly defined. 
The lbpr@sentative of the Commission replied that 
the criteria for economic reasons vere already set out in 
the proposed third directive on companies. Fu.rthermore 9 
there was 110 queatioa of the Court of Justi,.,-. investigating 
in depth the economic desirability of formi:a.g an S.,E. but 
merely of finding that it existed. Yhis was really purely 
a tormal check .. 
In the light of tnese explaaatienspyour Committee 
deci~Gd by a majority in favour of the text proposed by 
the Commission of the European Commaities. 
66. Article 13(•) stipulates taat the Statutes of the s.E. 
shail :twdt•ssa state tae accounting oarrency of the company. 
As specified iRS.rticle 40,the capital ot the S.E. 
shall be expressed in European Co111811Ulity units of account 
or in the currency ot oae of the Member States. 
Your Committee therefore wondered whether it was not 
desirablej for the sake of clarity~that Rrticle 1J (e) 
should inol•d• a referenoe to ;1.rticie 40~ 
The Comm~ssion r$presenaative pointed out that a 
reterence or this kind would not be indicated. It might 
happen in practice that the company shares were expressed 
in a diff'erent currency from the currency of account. It 
vas,however,evident that the identity of the different 
curremcies mast be stated in the Statutes. 
Your Committea accepted these argwnents. 
67t Article 15(3) specifies tbat the auditors 9 report 
shall include a valuation 0£ capital subscribed in kind. 
In this connection it was pointed out in your Commi.ttee 
that it is sometimes difficult for the auditors to put an 
exact value on subscriptions in kind,partinularly in the 
case of incorporeal assets or shares in a company taken over 
by the S.E. and that it might perhaps be desirable,by 
analogy vith what was said in ~ic1e 245,to make it clear 
in /ilrtiole 15 that the value of subscriptions in kind must 
be at least equal to ths nominal value o~ the shares to be 
allotted in exchange. 
On this point,the rspresentative of the Commission 
said that the question was purely oae of terminology. Article 
15 dealt solely with the valuatioD of subscriptions. It was 
obvious that in the event of dispute it would be necessary 
to call in independent experts. Article 245,on the other hand, 
dealt with supervision of the auditors' rep~rt. There was 
therefore no n•ed to make the suggested addition to i.rticle 15. 
• 112 • 
llll view of this explanation your Committee decided 
not to amend the text of the Stat•te. 
68. Under irtiole 16,if withi.n two years ef formation 
the S.E.acquires property oVDed by a founder company or 
by a shareholder of the founder company or of the s.Eo and 
the price lxceeds oae tenth of the capital 0£ the S.E., 
the purchase ie subject to audit and must be ratified by 
the general meeting. 
Your Committee considered that this provis•on might 
iavelve excessive costs for the S.E. To mitigate this 
inconvenieace,it therefore envieaged two alteraatiVeb; 
to be give• 
one would be simply to require aotice/of su~h acquisition 
and the other w•uld be to increase the proportion o~ capital 
whi.oh must aot be exceeded. 
After thorough discussioa,howeven,.your Committee 
came to the conclusion that the first alternative was not 
rigorous eneugh an.d that the aecond left th~ door open to 
fraad. Xn th• and it came to the ooaclusion that the text 
proposed by the CommissioD was tlamost appropriate, 
eapecially as ~rtic~• 16 corresponds to irtiole 9 of the 
eecoad directive. 
69. Article 19 (2) provides that any person acti».g in the 
Dame of the s.E. prior to the date of publication in the 
J;_.,.,.,~ 
Official-&azette of its registration in the European 
Commercial Register shall 'ltti persoaally liable for his acts. 
- ~..1· --
Your Committee considered whether this provision 
should net be relaxed to make it possible for the SoEo to 
assume the ob1igations eatered into by the per•••for persons 
acting in its :oae~ prior to publication. 
Since this possibility is not ruled out by the 
wordia« of the article in question,a.Da also for legal reasons 
your Committe~ decided in favour of retaininc the proposed 
·text. 
70. Under irticle 22(2)(B)the balance •heets and profit 
and 1,,ss accoUD.ts for the last three f'inanoial years of 
each ,>f the f'ounder companies sb.all be aimexed to the ctra..i.'t 
terms of merger. 
It is obvious that this provision can.not be satisfied 
by f'oaD.der oompanie~ which have only beea tormed,for example, 
one or two years earlier. 
71. Article 27 specifies that in the event of formation by 
merger,creditors a.ad third parties may oppose it in tne 
Court o~ Justice. 
Your Co1111Dittee co .. iders that it should be made quite 
clear in this article that creditors include debenture 
holders. 
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TITLE III: Capital - Shares and the rights of shareholders -
Debentures (Artjcles 40 to 61 ) 
72. The capital of the company represents security for 
all the liabilitites contracted by the company towards 
third parties. In addition,as the sum of the shares held 
by shareholders,it determines the extent of their riRhtc.·. 
and the limits of their liabtlities. The capital of the S.E. 
must be expressed in European Community units of account or 
i+he currency of one of the Member States. It must be 
wholly paid up either in cash or in kimd; subscriptions in 
intangible 
kind may be in the form of/iR:carp ..... t assetd ~ut not in 
the form of services rendered.. 
The increase of ~apitel { grticles 41 and following) 
and the reduction of capital { Rrticles 44 and following) 
are subject to particularly strict rules. Any increase or 
resolution 
reduction of capital requires a/&¥1&1i.JI of the general 
meeting passed on the same conditions as a resolution for 
the alteration of the Statutes. The provisions of the 
resolution on capital must conform to the terms of the 
proposal for the second directive designed to co-ordinate 
and make equivalent the guarantees required from companies 
pursuant to irt~cle 54(3)(g) of the I.E.C.Treaty. 
The S.E.,.may not acquire its own shares· or have 
.._) 
reciprocal holdings exceeding 10 % in other S.E.'s. The 
rights of shareholders are represented by the nominal value 
of the shares. The project does not provide for the issue 
of shares with no par value. 
• V.,/ -
Shares carrying different rights a..~d non-voting 
shares may be issued,but shares carrying multiple voting 
rights are prohibited. Shares may be issued in bearer or in 
registered form. 
There is a special feature in the matter of debentures 
in that all holders of debentures of one and the same issue 
form a body whose decisions taken by a three fourths 
majority of a general meEti.ng are binding on all debenture 
holders. The body of debenture holders,which has no legal 
personality} is represented in its relations with the 
company by a representative. It may be noted that the 
issue to persons who are not shareholders of the company 
of other securities conferring a right to participate in the 
profits or assets of the company is prohibited. 
73. With regard to the different provisions of Title III, 
it may be noted in the first place that irticle 40 provides 
in particular that the capital of the S.E. shall be fully 
paid up either in cash or kind. In this connection the 
question may be asked whether it is really necessary to 
pay up the whole of the company's capital,particularly 
where the S.E. operates in certain sectors of the economy 
such as insurance. Compan:les in these sectors should in 
practice·have special contingency reserves available. 
The Co~mission of the European Communities is there-
fore invited to consider the desirability of introducing an 
exception for certain sectors of acti.vi ty. 
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74. Article 42(1) stipulates that where the capital is 
increased by subscription of new capital,the shareholders 
shall be entitled. to subscribe for new shares in proportion 
to their existing shareholdings. 
In the opinion of your Committee this right of 
subscription should be limited to the subscription of nAw 
capital in cash as distinct from kind,in view of the 
difficulty of valuing the latter. The wording of pa:tagraph 
1 should the~efore be amended accordingly. 
75. Paragraph 4 stipulates that where the r;apital is 
increased by the capitalisation of available reserves., the 
new shares shall be distributed amongst the shareholders 
in proportion to their existing shareholding. 
In this context it would perhaps be opportune to 
envisage the allotment of shares to company employees. 
A measure of this kind seems justified by the fact that 
since the employees have contributed by their labour to 
the accumulation of reserves,it would be fair~ 
that they should benefit from the distribution of these 
reserves. Furthermore,the fact oj holding shares in the 
company where he works is certainly an encouragement to 
the employee to take a greater interest in the company's 
business and to help to improve the management results. 
The letter of the statute does hot rule out share-
holding by employees,but it is worth clarifying the text 
so as to make 1~ clear that the general meeting may decide 
to allot part of the new shares to the employees. 
76. Under irticle 46(1)the acquisition of shares in the 
S.E.by the S.E.itself,by thita, parties on behalf of the S.E. 
or by undertakings controlled by the S.E.is prohibited. 
In its commentary the Commission of the Communities 
justifies this provision by pointing out that the acquisition 
of its own shares is tantamount to conceal~d repayment of 
capital subscribed,X.Jtlil:RXX11XJ11DCJQ1Blfld:~mt 
Your Committee raised the question in this connection 
whether in some cases it might not be desirable to allow 
for exceptions to this provision by authorising,for example, 
the acquisition of shares up to 20 to 25 per cent of the 
paid-up capital. In view of the complexity of the situations 
which)rlight arise,however,it came to the conclusion that the 
text proposed by the Commission of the European Communities 
must be left unchanged, but that the Commission should be 
invited to harmonise these provisions with the corresponding 
articles (8rticles 17 and following) of the second directive 
on companies and to reconsider them in the light of other 
articles of the statute with which they have a certain 
similarity ( e.~.in connection with the regulations for 
groups of companies). 
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77. Paragraph 2 stipulates teat when an undertaking passes 
into the control of an S,E.in which it holds shares,it shall 
dispose of them within one year. 
This period seems appropriate to allow the sale of 
the shares on the best market conditions. 
78. Article 47 prohibits reciprocal shareholding when 
one of the undertakings is an S.E. Paragraph 2 specifies 
that a shareholding shall be deemed to exist where a 
company directly or indirectly holds more thon 10 per cent 
of the capital of another. 
Your Committee agrees with this percentage of 10 
per cent,although the alternative should not be ruled out 
of fixing a rate proportional to the capital of the other 
company. 
79, Artiple 48 deals with shares and the rights of 
shareholders. Your Committee wondered whethe.r it would not 
be desirable to complete paragraph 3 of this article so 
as to specify the rights of subscription and of participation 
in general meetings of reversioners and life tenants of 
shares. After long discussion it nevertheless reached the 
conclusion that it was preferable to retain the Commission's 
text,since the grant to reversioners of the right to attend 
general meetings did not seem appropriate. 
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80. Your Committee also considered the desirability of 
authuriaing the issue of ehares with no par salue.This 
type of ~hare may in fact prove appropriate in cases,for 
exa~ple of changes in the company's capital,since it relieves 
the company from having to print new certi£icates. Furtherm~r~, 
in the event or devaluation)the amount of dividends 
ultiinatemy distributed may be very different from the amount 
shown on the certificates. 
In order net to overload the statute still f\lrther 
with additional provia&ona,however,your Counittee decided to 
retain the Commiasion•a text. 
81. The proposed statute (irticle j50) AUtheuises the S.E. 
to issue either registered or bearer shares,and,if the 
Statutes so pr~vide,ahareholders may request the conversion 
of their shares from one form to the othero 
82. .A.a important queation,both of principle and of 
practical application,ari&es in this co:anection. Registered 
shar~s or bearer shares? It is well known that in one of 
the six States bearer shares are not allowed,whioh raises 
the question whether the principle in force in the five 
States should be adopted for the S.E.and extended to the 
sixth or vice versa. 
Your Committee was almost Wll.animously in favour of the 
fir~t a1teraative and therefors opppeed to the restriction 
to registered shares aloDe,thus reilaaining faithful to the 
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text proposed by ta• Commission o~ the Collllfflilnities, 
There was a suggestion that the registered form only 
should be allowed for I.E.'s in which Italian companies had 
also participated as foW'lders. But this possibility was 
rightly ruled out as creating discrimination against this 
type ot company which would be at a disadvantage compar~~ 
with companies vita bearer shares whose attraction for the 
market oaDJ1ot be ciloubted. 
It was also pointed out that a distinction of tais 
kind would be contrary to the principles of ·i;::.:-e Coamuni ty as 
well aa to the atatute of the s.E. whoae object is to create 
a legal form applicable to all public companies in the 
Commwu.ty regardless of differences in national law and 
without discriminatien ·~ the territory of the Comnm.ity. 
The reasoning of the two schools of thought may be summed 
up,on the one side,in tae requirement of transparency of 
holdings and efficiency of ta:xation and,on the other,in the 
desirability of seeking to attain these obJ•.ctives without 
ohaagiag traditional market rul••• 
In s*m,if Italy at pr••••t1 applies the system of 
reaistered shares alone,it is in order to ensure the 
effective taxation of shareholders,especially in the light 
oflirticle 53 of the Italian Coastitation which provides 
fer graduated taxation. The system also meets a second 
requirement,namely to ensur• coatr•l over hol~ings in Italia11 
public oompaniea so as to identify the big shareholders, 
especially in 0011Dection with income tax. Finally ,this 
.. .;, . 
system facilitates the application of proviaiens such am 
that proaibiting anyone who is in litigation with the 
oempany trem voting at aharenolders' meetings,provisions 
which can be i'ully applied only with perfect knowledge of 
all the relations which exist between the shareholder and 
the company. 
The opposing school of thought retor~that tax 
requireaeats ~an be sa~e;iuarded even without doing away with 
ano~ymity and cite the example of Federal Germany where 
there is a very affective and Yery hig~eduction at eource 
on all dividends paia,and of France ,where,vitaout any 
prejudice to capital market movemeats,every shareholder 
must fill in a tax so~edule before ae can collect his 
dlflvidends. 
AS for the need to know the ideRtity of big share-
holders,the statute Wider consideration prevides £or the 
notification of all hold•ags exceeding 10 per ceat of the 
capital of a company. In addition,not only are these share-
hclders,like every member of the Board o~ Management or 
the Supervisory Board bow:.ad to adopt the registered form, 
but they are also bound to deposit their shares with a bank. 
They are required,on pain of penalties,to declare the 
number,aom.inal value and cate~ory of their shares and all 
dealings in shares,to the European Commercial Register which 
records and updates the poaition. 
1. - :, .. -
BJ. Your Committee was almost unanimously in rav,ur ef 
the text presented by the Commission o~ the Communities. 
Your .Rapport~ur has ta.ken note of this and confines himself 
to suggestiag that the 10 per cent rate should be reduced 
in proportion to the size of the company in question, Be 
recalled that this rate might prove incompatible with the 
publicity req•irements of a compa4y with a very high capital. 
Be therefore thought that xliuxiDm&JISXlii1 this proportion 
ehould be reduced for big and very big companies in which 
oontrol is ofteu ensured by holdings well below 10 per cent. 
He baa n~verthelese been bound to yield to the decision of 
the majority of the Cemmittee not to change the text proposed 
by the Commission e~ the Communities. 
84~ Another discu~sion took plac@ in your Committee on the 
·desirability 0£ al1oving other types ef shares such as 
IRilT participatiDC shares and preference shares. On this 
point,too,the Colllllllittee came to the conclusion that it was 
~est to retain the proposed text,particalarly since 
authorising the iseue of other types of share would do away 
with the transparence aimed at by the statute. 
$5~ Ypur Committee then went on to consider articles 54 
to 60 on the issue of debentures and the protection of 
debenture holders. 
Article 58 stipulates that a meeting o~ the boq- of 
debenture holders shal.1 be val.idly held if three quarters 
o~ the debenture b.alders are pres~nt or 1111epresented o~ the 
.. '' -
~irst convening. No quorum,on the other hand,is specified 
:for the second c01::a.veai:ag. 
Your Committee quemtiened whether a quorum,however 
small,ahould not also be fiaed for the secoad convenim.g to 
prevent the meeting being held with the attendance of to~ 
few debenture-holders. Th.e prevailing view was that it was 
better net to fix a •••ram :for the second coaveniDg if it 
was desired to reach rapid decisions on tae qaeationa for 
which the meeting was called,particularly since a majority 
of three quarters of the votes validly cast is required for 
the passing of resolutions. 
TiilLE IV a A!)MINISTRATIVE OJRGilS ( jrticles 62 to 99) 
86. The proposed statute tor the s.E.p~ovides tor the 
followia« administrative organs s 
(1) 
the Bo.ard of 62 to 72) which is 
the ~i».g body. It is both tae driTing force of 
the conpa:ay and the chamiel •f legal relations with 
third parties. These relatioDs are governed by 
provisions which rely directly•• Council Directive 
~• 68/151/CEE desigaed to co-ordinat~ the ,:aarantees 
required te protect the interests both of associates 
and of third parties (1),alroady cited. The European 
Parliament has expressed its opiaion on the provisions 
of this Directive in the report of Mr.Berkhouwer 




tae Sup9rvisory Board (irtieles 73 to 81) which 
exercises permaneRt supervision over the company's 
management. For this purpose it has wide powers 
relating to the presentation of the accounts and 
the delimitation of the responsibilities of the 
Board of Management. It is impertan·t to note "that it 
is the Supervisory Board which nominates the ·IID13KU 
members G:f' the Board of' Mane.cement. The proposal 
provides for employee representation on the 
Supervisory Board; 
the General Meeying (Nrticles 83 to 96) responsible 
fer taking the decisions which are vital to the 
company and which is therefoDe tae aainapri:a.g •:r the 
company. The ahareh.olc:iers 11111st be duly informed of 
all questio~s which the ceneral meeting is called upon to 
decide. 
Finally,'7:rticles 97 to 99 Gffvh• proposal (special 
supervision of the administrative ergans) provide for the 
exceptional cases in which serious reasons.prevent the 
aorma.1 :functioning of GRe Gf the three administrative organs 
and thereby involve serious prejudice to the companye 
87. The iateraa1 structure of the S.E.,as proposed to us, 
,calls fer the following geaeral COllllllients. 
The principle of the division of powers among the 
,various adalm.istrative organs of the company is recegnised 
in all Member States. This division is,however,org&Dised 
- '' -
on di~ferent lines in the different natienal lega1 systems 
concerned. The Commission of the Cemmunit•es has chosen for 
the S.E. the dual syatem,or in other words,the German system, 
which it regards as permitting constant and effective 
!lu.perv:isiorl. 
This cho:Lce can be approved since it Meets the requ:ire-
ments of modern business management; the assignment of clear 
and precise competence and responsibilities to the Board of 
by the Supervisory Board 
Man.a&"emeat ,the exercise/of a permaJ:Lent supervision over the 
progress of the bu11i1u1se and the limitation of tl:..ft cempetence 
of the General Meetizag to questions vital to the company~ 
Tais dual system - management responsibility in the 
hrdad,of the Board of Nan,agement and the :hm.ctien of super-
vision a,ssipa$d to the Sup~rvisory Board - is,moreover 
being invreasiz:.gly laid dow:n by the legislation of various 
Meaber Stat••• Applied in the Netherla11.ds,it made its 
appearance in Freack legislation ~n 1966 - aljmoagh certainly 
in tan optional form,- while the projected company law reforms 
ia Ba&gi'llill!l envisage its introdawtion in that ce1111try. The 
proposal ~er the £ifth directive oa the administrative orgaDs 
of public comp8'Dies under national law provides for its 
compulsory applioatioa. 
88; The various provisions of this Title 0£ the regulation 
seem to warrant oollll'lent in some depth. 
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Article 6)(2) under which only natural pe•sons may 
be appointed members of the Board of ianagement, calls tor 
a first comment. At first sight,indeed,the exclusion of 
incorporated bodies does not seem justified. However,since 
the confidence felt in a company primarily depends on the 
people who manage it,your Committee reached the conclusion/ 
that corporations should be excluded from ths Beard of 
Ma:a.agement .. 
89. Article 64(2),at the end, specifies that the Super-
visory Board may at any time make regulations for the 
internal operation ef the Board of Management. 
In this connection,your Commiteee feels that it 
should be made ol~ar that the Supervisory Board regulates 
the internal operation of the Board of Mauagement,9fter 
consultatiun with the Board of Ma.nagement,for obvious reasons 
of efficiency. In additeon 9 the words nat any time• should 
be de1eted as redWJ.dant. 
90. Under B.rticle 65(1) each member of the Board of 
Management shall have authority to represent the company 
in its dealings with third parties,unless otherwise provided 
"" by the Statutes,on the understanding that lill:B:r' provision in 
the Statutes to this effect can:ft-4 be relied upon to defeat 
claims by th6rd parties. 
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Your Committee noted that this provisi.on does not 
specjfy whether representation can also be assigned to a 
"lumber of members acting con.1ointly. This practice - which 
is dictated by the requirements of supervision - is very 
widespread in practice among companies of a certain size. 
~he representattve of the Commission of the European 
~ommunities pointed out that the statute does not e~clude 
this possibili~y,but that in this event,too,the company 
would be liabl~ to third parties for the acts of its 
representatives. 
91'. Article 66 lists certain acts of the Board of 
Management which are subject to prior authorisation by the 
V 
Supervisory Board. 
The first question raised by the Committee was 
whether it was necessary to list these acts. The Commission 
representative explained that the main reason for deciding to 
list these ects was to enable the Works Council to be 
consulted. In the light of this,your Committee raised no 
other ob;iect ior.Ls. 
Your Committee also noted that the second line of 
the Italian text of paragraph 1 (d) was merely a repetition 
of the opening words and should therefore be deleted. 
Finally,certain vague terms such as •substantial parts 
0f the undertaking", •substantial curtailment or extension 
.,.............. ..., 
98 
of the activities of the und£·rtak1ngA, or ii substantial 
organisational changes within the undertaking; might lend 
themselves to arbitrary interpretation. You~ Committee 
considers it desirable that i:he company Statutes should 
cla~ify these expressions. The point could also be dealt 
with inL the internal regulations of tte Supervisory 
Board. An even simpler solution,however,would be just to drop 
the word 'substantial'. The same comment applies to 
C Q ~ ..... ttt, •'"" 
Farticle ~i. The Ce111:ii..iiee eft Social Affairs and Public 
Health/sharee this view. 
a,,,,,,,; ll~ 
The g9111111it~ee eR Legal Affair,(,however,leaves it to 
the Commission of the Communities to choose the most 
appropriate formula. 
92. ArticLe 67 provides that the company shall be bound 
by the acts of members of the Roard of Management,unless 
they are ultra vires the Board of Management as provided 
by the statute. 
C 
In this connection,your tommittee notes a divergence 
from the corraponding provision (~rticle 9) of the first 
directive.· 
The. Commission re~resentative explained that the sole 
purpose of the fi.rst directive was to harmonise national 
legislations on this matter. Article 9 of this directive 
was therefore a compromise between different points of view 
,I 
I I' 
and different situations. Article 67 of the statute,on the 
other hano,took account of the most recent tendenoies 
wtich had manifested themselves in this sphere. 
93. Article 68 fixes the period within which the~ 
of Management 
Board/must submit to the Supervisory Board draft accounts 
and a draft management report as three months after the 
closing of each financial year. 
In this connection,your Committee questioned whether 
this time was not too short,especially for companies 
carrying on business in several countries. It nevertheless 
reached the conclusion that the text of the Commission of 
the European Communities should be retained. It is indeed 
current practice in a number of companies of a certain size 
to draw up monthly accounts,which makes it easier to draw 
up the annual accounts. 
94. Article 69,amori.g other things,provides that members 
of the Board of Managf·ment may not engage in other 
professional activities unless specifical]y authorised by the 
Supervisory Board. Neither may they borrow,in any form 
whatever,from the company or from its dependent companies. 
These restrictions might,at first sight,seem too strict. 
In the case of professional activities it oould,in fact,be 
objected that it would be enough to require authorisation 
--- ---
- ' 
· - ·,uu -
for activities which might seem contrary to the interests 
o:r- the company. In the case of borrowing, it might be 
ol)served that in practice companies make loans to members 
o f' the Board of Management .iust as they do to other employees. 
No doubt a certain supervision is desir&ble,but such 
s11pervision would be satisfactorily guaranteed by paragraph 
4 of this same llrticle 69 which stipulates that any agreement 
to which the company is a party and in which a member of 
the Board of Management has an interest requires the prior 
authorisation of the Supervisory Board. 
Y0 ur Committee nevertheless reached the conclusion 
that it was better to retain the text of the Commission of 
the European Communities to guard aga&nst any possible abuse. 
95. Article 71(1) provides,among other thirigs,that the 
members of the ~oard of Management are jointly and severally 
liable for wrongful acts committed in the course of their 
administration. 
In this connection your Committee questioned whether 
it was not desirable to clarify the scope and significance 
of the term •wrongful acts•. It is,indeed,obvious that the 
principles of law in force in Member States are applicable -
in the specific case. But it does not seem that these 
principles are the same in all Member States or are uniformly 
applied there. 
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The representative of the Commission recognised that 
the application of this article might create difficulties. 
But the ob;i@ct of the proposed statute is to lay down 
general regulations,not detailed regula.tions,which would 
be going too far. Furthermore,national legislations have 
also adopted the same criterion. It is ,iudicial decision and 
practice which then make it possible to formulate precise 
rules. In any event,in case of need it would be possible 
to apply in s~ch cases irticle 7 of the statute which 
stipulates that matters not expressly dealt with in the 
statute shall be resolved in accordance with the general 
principles upon which the statute is based or by the rules 
and general principles common to the laws of Member States. 
It should be added that a too precise wording of /irticle 71 
would be in danger of excluding certain specific situations. 
In the last analysis it therefore seems preferable to 
retain the general wording,quite apart from the fact that 
such wording leaves a much wider discretion to the EJllUm% 
court. 
Jn the lip.;ht of these explanations,your Committee 
refrains from proposing any amendments to the text. 
96. In lrticle 74(1) (as indeed in other subsequent articles) 
reference is made to 'permanent establishments~. As pointed 
Co,... ... ,,~u "." r.110:""'" 
out by the Coilllllli~iae feF Social Affairs and Public Healt:Y, 
in the opinion drafted by Mr.Adams,the concept of S%1DI 
permanent establishment is not clearly defined and it would 
. - - . - "-~ 
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be better to use the term "establishment". Your Committee 
endorses this comment. 
97. Article 77 deals with the proceedings of the 
Supervisory Board. 
With regard to paragraph 3 of this artic!~tthe 
Cu ........ tt·,~ .... 'Ga- •• ne 
9ommi*tee fer Social Affairs and Public Health/unanimously 
proposes,with a view to encourar,ing the trend towards 
future progress in company law, 1.he followine; amendment : 
•Decisions shall be made by a majority vote of 
members present. The Statutes may stipulate a special 
majority for decisions wrich shall be specified.~ 
a,,,.,,,; hit 
The Ocmmi~~ee fer Legal Jffairs/decided,by a majority, 
to endorse this amendment. 
Paragraph 6 of this article specifies tha:ti'' minutes 
of Supervisory Board decisions shall he prepared under 
supervision of the Board of Mana~ement". In order to avoid 
any duplication or confusion it would perhaps have been useful 
to specify that the minutes should be written by a member of 
the Supervisory Board or a person designated by it for the 
purpose. In view of current practice followed in Member 
States,however,your~ommittee decided not to amend the 
proposed text. 
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98. Article 79 provides that members of the Supervisory 
Board mey not borrow from the company or be party to certain 
specified agreements 
This provision calls for similar comments to those 
made in paragraph 94 on members of the Board of Management. 
99. Article 82(2) requires notice to be given to the 
European Commercial Register of any transfer of shares 
held by members of the administrative organs of the company. 
Paragraph 5 provides that any profit made by such persons 
on purchase and resale of shares shall automatically be the 
property of the S.E. These provisions,which are based on 
the law of the English-speakin~ countries,and,in part,on 
French law, seem to be only partly ,justified. It is therefore 
appropriate to ask whether shareholder's interests should 
not be further protected by a supervisory body along the 
'1M'1 
lines of the United States Securtties/Ex.change Commission 
or the French Commission des Operations de Bourse. Your 
Committee therr~ fore invites the Commission of the European 
Communities to give close attention to this question,while 
recognising that i~ cannot fail to raise certain institutional 
problems. 
100. Article 83 lists the competences and powers of the 
General Meeting. This article calls in the f~rst place for 
one general comment,namely that additions to or exceptions 
from this list are also to be found in other provisions of 
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the statute and it would there:f'ore be usef'ul for the 
Commission to reconsider the formulation of this article. 
101. Under1'?rticle 87(1) the mcrmaers Qf the Board of 
Management and the Supervisory Board shall attend general 
meetings in a consultative capacity. Since the statute does 
n.ct preclud~ these members :from voting when they hold sH.area 
amd to prevent any challenge,it should be made clear in the 
body of this paragraph that they have the right to vote on 
resolutions when they are themselves sha.reholders,except 
in the case pC the vote on discharge. 
102. Furthermore,in ppragraph 2 of the same hlrticle c...; J t 
seems desirable to make it clQar that holders o~ shar~ 
certificates or debentures convertible into shares are not 
entitled to vote since taey do not run the same risks as 
shareholders. 
10).w Article~ 88 deals with tae exercise 
of the right ~o vote at the general meeting. In this 
connec ,,lon ·the Commission o:f the European CoDIIIIWli ties 
should consider the desirability of providiag for postal 
' 
votes,which are tending to become generalised,for example, 
for national political elections. Obviously one caDDot 
d4aregard the difficulties involved in such cases in 
determining the •uorum and in the vote on certain items on 
the agenda which call for discussion at the meeti».g. 
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104.* The special supervision of the administrative organs 
of tae company is dealt with inlilrticles 97 to 99. IM 
general,this supervision seems adequate. The text of irticle 
97 should,however,be brought into line in the different 
language• to make it vlear that the reference ia to the 
representative of a body of debenture holders. 
Your Committee wondered what were the special reasons 
which induced the Commission Gf the European OommW1ities to 
empower the European Xarks Council referred to in the first 
proposed 
section of Title V of the/statute to apply to the couwt 
for the appeintment ef the special cemmi1U1ioners referred 
to in Rrticle 97. 
The representative of the Commission of the European 
Communities explained that the employees of the S.Ee repres-
ented by the European .. rks Council certainly has a direct 
interest in propee management$ Bad management could,i~ 
practice have serious repercussamns on the existence of the 
company and consequently on security of employment. This 
was the as3llllrl;xax main reason which had led the Commission 
to provide for the possibility of action by the employees' 
representatiyes. A similar provision had,moreover,redently 
been introduced into Jetherlands positive law. 
Yielding to this argument,your Committee decided not 
to 1Dake any amendment to the text proposed by the Commission 
of the European Communities. 
TITLE Va Representation of e!5?loyees ia the European 
Comps..n7 ( 4?ticles 100 to 147) 
106. Title V defines the position of employees in the S.E. 
This question of tke participation of the employees in the 
rwm.ing of the business in which they a~e employed is of 
capital importance in the structumof the propose4 regulation 
and has been and still is the subject 0£ keen discussion in 
the different Member States of the Community. In general 
there ia a growill&' recognition ot the fact that employees 
are bo\llld by, special links to the social and economic 
entity constituted by the modern business and that they 
should. be able to make their voice heard in the decisioc :· of' 
that entity,espeeially when they are likely to have 
important consequences for their own existence. 
107. 't'h.e role of employees ln the li:fe of the undertaking 
is derined in very di£~erant ways in the difrerent Member 
States especially in respect of their participation in 
managementu Ji~ all Member States there are works councils 
which efford a forum ~or dialogue between management and 
employees. 
In four Member countries there are express provisions 
relating to the participation of employees in management 
but they differ substantially from each otheru 
Ia ~tnly, with a view to the economic and social 
betterment of labour,the Constitution guarantees the employee 
tha rieht to •collaborate' in the manage~ent of businesses. 
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This principle must be applied in harmony with the require-
ments 0£ production and dacoording to the ways and means and 
withia the lidlits fixed by law• (Rrticle 46). Up to now 
Italian laws have not/always applied this principle enshrined 
in the Constitution to the extent which would have been 
desirable. 
In the federal Republic of Germ&u1y ~ije employees• 
representatives are ex o££icio mem&ers of the Sapervisory 
Board of public companies. This participation is on equal terms 
one member repreaenti:ag the eaployees fer every member 
represeatiag the sharekolders -in the coal and steel under-
Co • &d·trmi'1di~ 
takings wi thi.n the scope of the leia~h-,,.msa4 .A.et 
(MitbestiJDDIUJlC&Jesetz) of 1951,and to the extent or one 
third - one representative of the employees ~or every two 
representatives of the shareholders - in undertakings in 
other sectors of activity pursuant to the Ac~ on tae 
organiaation of labour in bus1ne0s W1.dertakin5s ( Betriebs-
Jn tl1a Netherlands employees' representatives cann.ot 
be members of the administrative organs or the company. 
'Ibey have a right 0£ veto,however,over the designation of 
members of the Supervisory Board. This veto can be set aside 
only by a decision of the Econemic and Social Council of 
tbe Netherlands on which management and labour organisatmons 
are represented ( Act of 12 July,1971). 
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In France,tw& members of the works council are 
entitled to attend all meetincs of the board of directors, 
and in some cases,of the supervisory board,in a consultative 
capacity ( Act of 16 May, 1966 and Act of· 18 J1U1.e, 1966) • 
108. It should be noted in this comi.eetion tkat the proposal 
for a fifth directive designed to co-ordinate national 
legislation on the structures of public compaaies goveraed 
by aational law,reoeatly drawn up by the Commission of the 
Commwatties and•• which the opiaiea of the European Parliament 
has already Deen requeated,aims at making the participation 
of employees in the administrative organs of public companies 
general throughout :iu1a all the CollllllNDity coWltriea. 
109. The present propesed regulation takes account of the 
existing situation. Interested circles in the diff~rent 
Member States are,laawever, na~urally putting up some 
resistance,some people considering that the provisioaa of 
the regulation go too far compared with the existm:ng 
while 
situation iUllll/others maintain that employee participation 
canw.:·.t 1:,,:.;, e.ff'ective unless it is o:ae-:for-pne. 
110. A:fter this brief general introduction,it seems worth 
examining the ·text proposed by the Commission. In the course 
of this examination your Committee will a1s• indicate the 
amendments which it deems necessary to the text,vith special 
reference to the opinicn1 of' the Qa.@d t:t:~ Social A:t:fairs 
~~mti~~ made 
and Public Health/which has/alalDismi a long,meticulous and 
and exhaustive study o:f the question o:f employee participation. 
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In the view of the Commission of the European Comm:un-
ities,the S.E. should not only take acco11l'lt ot this trend, 
but should :further it. In their opinion this is all the more 
necessary since the proper rwm.ing of an undertaking with 
establishments in different Member States will largely 
depend on the existence of legal mechanisms which encourage 
co-operation both between the employees and man.agement of 
the undertaking and between employees in different countries. 
It is for this reason that the proposed statute 
provides four legal mechanisms fer governing the *•presenta-
tion of employees and making it easier to determine 
conditions of work and raJDWleration in the context of the 
European company: 
1; the European Works Council which ensures the repres-
entation of employees in the enterprise; 
2. the Group .. rks Council which ensures the represent-
ation of employees with an S.E. with eatabliskments 
in several Member countries; 
3. the representation of elll]l)loyees on the Sapervisery 
Board.; 
4. the possibility of cencludilllg collective agreements 
betw£en the S.E.and the unions represented within the 
'l"I • 't'•·•' • wadertaking. 
In the following paragraphs we propose briefly to 
describe these legal mechanisms and to analyse the provisions 
contained in the proposed statute on this point. 
l 
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111. A European Works Council must be formed in every 
European Company having establishments in more than one of 
the Member States. Its competence exf'ends to all qpestions 
affecting the whole oX the company er mere than one of its 
establislaments. 
The iaternal works councils instituted in the company's 
establishments ~der llational legislation retain their 
competence e~oept where the proposed statute assign.fa 
competence to the European Works Council+ The members of the 
European Works Council are elected by the employees of· ao~h 
establisluraent of the European Company in accordan.ce with 
r 
nat~nal lav. The :functions of the European Works Co1m.cil are 
information And coasultation and,in wome cases,approval. 
The Board of Management cannot take decisions on the o~jor 
questions of social policy affecting employees listed in 
Mrticle 123 withaut the approval of th~ European ~orks 
Council. 
The Group Works Council ( fl.rticles 130 to 126) 
11a. A Group Works Council 11111st be formed in every 
European cempan.y which is deemed to be the controlling 
company in a group having establishments in a number or 
Member St~las or whose dopendent undertaking5 have establiah-
ment• ia a number of Memb•r States. The members of the Group 
Worka Council are apppinttd either by the European Works 
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Councils in the companies within the group,where these are 
companies in which a European Works Council must be formed 
pursuant to the statute,or by the employees' representative 
bodies referred to inlilrticle 102 in the case of companies 
1tt 
under national law or European ccjr'anies which are not obliged 
to :form a,<Europea:n Workci Council. The :fuaotie:n of· the Group 
Works Council is to defend the interests of the employees 
of the companies within the group. 
Representation of employees on the Supervisory Board ( ~rticles 
1JO to 1.36) 
11). Employees also have the right to elect to the Super-
visory Board one member for every two members appointed by 
the general meeting. The Statutes may pr•vide for a higher 
number of employees' representatives. The employees' 
representatives are elected by the memb~rs of the intern.al 
representative bodies of employees set up under national law; 
by voting by lists. Electoral lists may be presented by 
these internal representative bodiea,by the European Works 
Council, by ,.na trade unions represented in the establishments 
of the European company and by the employees of the European 
company. A trade union is represented 1IUllRJl in an establishment 
when employees pf that establishment are members ef the 
union. Where the number of employees' representatives on 
the Supervifljory Board does not exceed thre .. ,at least pne of 
them must bQ a person who is not employed in an establishment 
of the S.E. Where the number of employees' representatives 
is four or more,at least two of them must be persons who 
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are not employed in an eatablishmeat of the s.E. Employees 
shall not be represented on the Supervisory Board ir not 
less than two thirds ef the employees of the S.E.so decide. 
The proposal further provides that when the Board of 
Management is set up,the Supervisery Board ·shall appoint one 
member to be specially responsible for personnel and 
industr.ial relations ( irticle 63(6)). 
European collective agreements cart,cles 146 and 147) 
114. Finally,under the proposed statute,the working 
conditions applicable to the employees of the s.E. may be 
governed by a collective agreement made between the !:- .. !~~ 
and the trade unions represented in i ta establishments. ';1 , 
working conditions governed by collective agreement are 
directly applicab" and binding on all S.E.employees who 
are members of a trade union which has subscribed the 
collective agreement. For other employees,their contract of 
employment may stipulate that the vorkilljlg conditions applic-
able shall b~ those specified by the collective agreemento 
115. With regard to the substance of Title V in general, 
it should be noted that in the opinion dra:f'ted by Mr.Romeo 
{c:f'.EP 27.066/:f'in.) the Economic Committee came down in 
favour of the provisions for employee representatione In 
the Committee's opinion these provisions 
'constitute a forwan•-looking comp~omise between the 
experiments made in the matter of joint management, 
the results of which are manifestly contradictory 
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in different places ••••• The experiments so far made 
co. a,tt,..,,,inaho" 
in the matter of jeli.aill -•aff••Nrt have shown that, 
when ~t is properly applied,it caa solve,from the 
outset,and oa a concrete basis,the ooaflicta which 
may arise.• 
has also,in princip~e,welcomed the prqiosed arrangements. 
On some i11Drtant points,however,very divergent attitades 
we•• expressed,particularly as to employee representation on 
the Supervisory Boa~d. 
/J f f-.,d 
It should be noted that Economic IUUixa .. zm~ Committee, 
too ,was unable to adopt a unanimous attitude on this questioi-, 
some experts coaeidering the propesals oC the Commission of 
the European ComDnUa.ities as too bold" while others,on the 
contrary,found them too timid and yet others weee ~pposed to 
the employees assumi.ac a11y responsibility for the management 
of the undertaking. 
116; On the various propOIBals,a first commeat relates to 
constitution 
flrticle 100 which provides ror the/••~•~tstrm•as 0£ a 
European Works Council in every European company which has 
establishments in more than oae Member State. 
In this coDDection your Committee wondered whether it 
was not also desirab1e to provide for the constituti:raa. of 
p 
a European Works Couacil in European comfnies with an 




The Commission representative explained that the 
object of the European Works Council was to easure uniform 
representation f'er all the employees of a European ·sups~ 
company. This object was already achieved in the case of a 
European company all oC whose establishments were located 
in the same Member State since in this case the national 
legislats$n of' that State applied W'liferml.y. 
Your Committee followed tlds reasoning. 
representatives 
1171 Article 105 fixes the number of'/afll.'k:111/iPfl.1'•• of the 
to be elected 
different establisllments/to the Eu.ropean Worka Co1111lcil 
aa f'ollovs 1 
from 200 to 999 employees 1 2 representatives 
fro~ 1,000 to 2,999 employees 1 ) represeatatives 
f'rom 3,000 to 4,999 employees: 4 representatives 
above 5,000 employees,~or every 
additional 5,000: 1 representative. 
(·.,,n~.ff<.:_,• 1,,'r\ 
The G~ Social Affairs and Public HealthL 
regardeu this proportion as appropriate in view of the fact 
that the European WGrks Council must have enough members 
to carry out its very wide :functions and to guarantee the 
representation ef the differeat categories of employees in 
the European company. 
It nevertheless suggested that establishments with 
50 to 199 employees should have one representative on the 
European Works Council. 
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(.o11Nmil'r'l<l. 
The G111•n,lld.=~ €or Legal Affairs/adopts this suggestion 
and proposes that irticle 105 should be amended accordinglyu 
118. Article 108 lists the grounds for the expiration ot 
the term of ottice et a member of the Europ•an Wor~s Council 
as :follows; expiration o:f the mandate of the European Works 
Council,resignation,termination of contract of employment, 
or ceasing to be eligible for membership. 
c,.,,...;1tce 
The ce .. ieeee tter Legal ~:fairs/Jnid thee, lttee 
," r '\'> w•itfe I. o.,....,,t ('::-!'-
&a:rl'S"ocial Affairs and Public Bealthfthink it importaAt,for 
the sake o:f clarity,to complete this list by reference to the 
provisions of Alrticle 10)(2) and (J) ( transfer of the assets 
and liabilities of a :European compaay to another Eu.ropean 
company) and to make it clear that eligibility for membershif 
depends oa the conditions fixed by the uational law of the 
country in which the member has been elected.~ Article 108 
should therofore read as :follows : 
' The term of office of the members of tke Eurepean 
Works CGuncil shall cease upon expiration of the 
mandate 0£ the Eu.ropeaa Work- Counci1,or ia the cases 
N·'~'ci:fied in irticle 10J 8 paryraphs 2 and 3 on the 
expiration of the mandate of the European Werks 
Coonoil of the European oompaay to which the transfer 
is made,or by their resig:nation,or by termination 
of their contract of employment or by their ceasing 
to be eligible for membersaip under the natio11al law 
of the countrr in which they are elected.• 
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Furth~rmore,it seems essential to.give the emplopees 
or their representatives the power to supervise the members 
of the European Works Council,particu1arly in the event or 
serious bre·aoh o'£ the provisions of the statute of' the S.E. 
For this same reason,the European Works Council should be 
empowered to ensure 9 i:f necessary by legal proceeding&,tilat 
the employer observes the provisions of the statute., 
The ~eanad t ln,e :f'oz 
( '<• ~..,.. ( t 'l t, .,:'\ 




-~ A~£airs and Public Health/that 
article 108 should be completed by the three £ollowinc 
paragraphs: 
' Application :for the excll~eion of' a membftr o:f a 
European Works Council or f'o1· the d:i.ssc 1 utlon .:l'f' 
wit.h 
the Council on the grounds 0£ serious breach of 
obligations under the present statute mav bti wade to 
the court oomP,etent under national i.uw by not i e.s:s 
than one :fourth o:f the elector employ.ees, by 1..tw S J!:-
or by a trade union represented in the establishment 
of the s.E. 
~ ln the event of the dissolution of the ~u.ropean 
Works Council 1 the court competent under natj.onal law 
shall forthwith constitute an electoral comwission 
to organise aew elections. 
In the event 0£ serious brea.:: 1, uf the obligatio12s 
inoumbont on the employefU111der th9 present statute, 
the European Works Council or a trade union representekl. 
in the company may bring proceedings to terminate the 
breach before the court competent under national law. 
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Wh~re an employer disregards a judicial decision 
which has ac9uired binding force.the court 1after 
hearing submissions and!:!•• summons to the employer 
shall impose a fiae not exceeding 51000 u/a for each 
of':feacee' 
119. .Article 110 stipulates that any member of the Europeaa 
Works Council ~hose mandate expires berore its normal term 
or who is temporarily 1U1able to carry out his mandate s)r•tt 
for any of the reasons specified in article 108 shall be 
replaced by an alternate member,elected as specified in 
hlrticle 10.51 
To make sure that the European Works Council always 
has enough members to ensure its prop•• t'unctioning,tae 
Cv- .... ttt~ .,..., w 'Mr · 
G•znzr:*7•• *•~ Social Af'fairs and Public Healtiyhas asked 
the European. Commission to amend the text as f•~•ows: 
j .Any member of the European Works Council who ceases 
to exercise his mandate shall be replaced by an 
alternate. This provision shall apply as may be 
appropriate to the replacement o~ any member of 
the European Works Council who is temporarily unable 
to act.• 
~,,,,,,; tt~e---
The 8eW&1itt•• *•r Legal Af£airsjendorses this suggestion 
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120. Article 112 affords members of the Euroeean Works 
Council special protection against dismiss~!. No employee 
who is an actual or alternate member of the European Works 
Council may be dismissed from his employment during his term 
of office on the European Works Council or during the three 
years following,except on groUDds which,in accordance with 
the national law applicable entitle the European company to 
terminate the contract of employment without notice. According 
to the commentary of the Eur•peaD Commission this condition 
the employee 
is satisfied'only if tJia/is guilty of serious misconduct 
as against the company. The Commission deems it necessary 
to refer to national law torvoid overloading the statute 
with detailed rules on the law of dismissal. The equal 
treatment of members of the European Works Council is, 
however,not affected,since the conditions for the dismissal 
of an employee without notice are basically identical in 
all Member States. 
~N,,,;ltfr 
'lte &e...mit~ew fut Legal Affairs/and the 8ommittea &e• ~~~ I 
Social Affairs/agree with the Commission of the European 
ComJ11W1itiea in thinki~g that the protection of members of 
the European Works Council against dismissal is essential 
to guarantee the independence and effectiveness of employee 
representation. This protection is designed to give the 
members of the Eflropean Works Council the guarantee ~hat 
their activities on that Council will not operate to their 
disadvamatag•. The continuance a.gmmu1s of protection against 
dismissal for three yeara after the expiry of the term of 
office on the European Works CoUJ11cil ie also justifiied, 
- 119 -
since anxiety about finding a job might seriously compromise 
the independence of the members 0£ this Council. 
a,,. .. ;,,,, 
The Getil•i•••• Eer Legal Affairafneve~theleaa thinks 
that the duration of protection of the members of tke 
European Works Council,which is three years in the 
Commission proposal,should be reduced to two years which 
seems to it to be lo~ enough. 
Cv .,... ... ; f f't. e '""' IJ 
The Ca-,•••• #ew Social Affair• and Public Hearith ,,.,,a'II( 
given under s~tiole 112 
considered at length how the protection/against dismissal 
of members o~ tbe European Works Council could be improved. 
It turned down the Rapporteur's proposal that the provisions 
in force in each Member State ia fav,ur o• members of works 
couacils should be extended to the members of the Bltropean 
WorkaC¥uncil,oa the gro11D.ds that this extension would have 
the effect of applying different legal systems to the members 
of the European Works Council. 
Tbe Committee nevertheless expressed itself clearly 
in faveur of giving the European Works Council a right to 
participateo in the question of the dismissal of it& members. 
Opiaioas were,on the other.haJ:Ld ,divided aa to the extent of 
this right,some peeple thinking that approval should be 
required,while others thought that prior consultation was 
enough. 
C'~· .... ,,...-itt .. ~ 
In the end the 91 it! fer Social Affairs and Public 
- .... ~lJl-1.:..~ 
Health/proposed that ,paxag~apk 112 should be completed by 
l 
' .. , 
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a new paragraph worded as follows: 
"Th• said 1·orm of diamiasal 1vhmch shall be aaap 
exceptienal oalyashall :not 1however 1 be applied 
without prior consultation with the :European Works 
CoUDcil.~ 
In its opinion this compromise formula ensures equality 
of treatment for m•mbers of the European. Worka Council. It 
ia~lso in line with a principle which the Collllllission itself 
has stressed in its report on the provisions in favour of 
employees in the event of dismissal u.n.der the law of Member 
countries (joc.SEC(72)1516/final of 3 M&y,1972). The 
following passage,in particular can be foUBd on page 15 a 
'Th• members of the bodies representing employees 
in the undertaking have an unquestionable right to 
prot•ction against dismissal. In principle,the 
dismissal of employees who are members of these 
bodies should be impossible except in the event of 
the total closing down of the undertaking,or of 
seeious misconduct justit'ying immediate disiai.ssal, 
after. prior consultation with the representative 
body., 
· CommiltK 
The 11t .. mllM11.:811Pll#~o~ww Legal Affairs/supports this request 
and these coasiderayions in the conviction that it is 
necessary to protect workers who assume the difficult aad 
highly responsible task of defendiDC the interests of the 
employees i4 the undertaking. 
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AloDg' the same line of th•ught it would even go 
farther and complete£•sicle 112 by extending the protection 
of memnera of the Earopean Works Coancil to candidates for 
election to that body • 
121. .A.1·ticle 113 ( 1) specifies t-hat during their term of 
office tlle members of the EliropeaA Works Council shall be 
exempt from the obligation to carry out the duties of their 
employment to the extent to which they consider it 
necessary for the performaace of their duties on tae CoUJ1.cil. 
Tb.is provision might giTe rise to some abuse by l•ss 
scrupulous members ef the Europea:a Works Council and it 
would therefore be preferable to replace the words •to the 
exteat to which they consider it necessary• by the words 
•to the extent necessary•. 
122. Article 114 deals with the duty of eecrecy on the 
part of members and former members ef the European Yorks 
Council. It would be de,sirable to extend this obligation 
to experts and trade lUl&on delegates who attend meetings 
of the European Works CoUDcil m:lder the procedure specified 
in Jirticles 116 and 117. 
Article 114 shou1d therefore read as follows 1 
'Present anddformer members ef the European Works 
Cowacil shall be bound particularly •o keep the 
secrets of the widertaking and its affairs which 
come to their knowledce by virtue of their membership 
o~ the European Works c.ounoil and which have been 
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declared secret by the Koard of' Management. liiis 
provision shall al•• apply to alternate members~ 
to the trade union delecates a.ad experts specified in 
articles 116 aad 117.I 
12). Article 116 provides that at the request of' one sixth 
of' its members;the European Works Council may decide,by 
a majort,;y vote,that the delegate of a trade union represented 
in an establiehmeat of' the European company shall be entitled 
to attend c•rtain meetings of' the Co'IIUl.cil in a consultative 
capacity. 
In this connlction the Qaamlililee ea Legal .A.f'f'airs '4>nlmiltt( 
asked whether this proportion {one sixth 0£ the members) was 
enough,and reached the conclusion that it should be increased 
to one fourth of' the members of' the Council. 
(.~Q.,... ..,,; f (q< '.., 
124. As the Qeamuibee *•• Social Af'f'airs and "''""""" Public lleal. th/ 
points out in its opinion,irticle 119 broadly def'inea the 
tasks and ooapetenoes ·of' the :European Works Council. In 
general,the function of' the Cowaoil is to represent the 
iaterests of the employees of' the European company. Its 
competenc.e ;Ls,however,limited to matters which concern the 
whole of the European company or more than one of its 
establisb.ments. This competence does not extend to matters 
which are the subjeet of a collective agreement. Fina11y, 
the European Works Council is required to ensure that effect 
is given to provisions of' law existing for the benefit of 
the employees of the S.E.,colleotive agreements and 5greements 
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concluded vita the company as a result of its efforts. 
C.:1 ..... ..,,Ht1:. IN Ila:.: iNte 
The Ce••'•••• :14• Social A.ffairs aad Public Health/asked the 
represeatative of the Commi.ssiea of the Communities if the 
provision in the first seatence of the second paragraph of 
nlrticle 119,un.der which the competence of the European. Works 
is limited to matters which conceam the S.E. as a whole or 
several of its establishmeats,had the effect of invalidating 
or restricting the rights o1 national works councils which 
might be more extensive taall those redocaisad ia the 
Earopean Works Council. 
The Commi.ssion representative answered tkis question 
in the aegative,recalling that,Wllder a general principle of 
lav,there can be no derogation from labour law. 
With a view to defining tae competence of the European 
Works CoUDcil more clearly and more precisely,the e , ill•• 
( ........ ..,:I r~• """ ii,J;:;JIU t1 
61c Social Affairs and Public Haalth/w•uld like ~rticle 
119(2) to be worded as follows 1 
'The competemce of the European Wor~s Council shall 
extend to matters which concern more than one 
establishment aot located in the same Member State 
and which cannot be settled by national works councils 
acting withia their own establishment. Its competence 
shall not extend to the negotiation or conclusion of 
conventions or collective agreements concerning the 
working t"l conditions of employees 9unless a collective 
agreement expressly authorises tae conclusion of 
supplementary acreaments at establishment level.• 
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The Legal Affairs Committee supp9rts this amendment. 
12.5. Article 120 specifies the procedure •or co-operation 
between. the Board of Management and the European X.rks Council. 
Under paragraph (1) of this articl- the Board.of 
Management and the European Works Council shall meet at 
regular intervals for Joint discussion. 
Your Commi.ttee considers that these meetiac5should 
be he.ld at least :fctar times a year to avoid any controversy 
between.the two bodies concerned. Ft.arthermore,the vorda 
•tor joint diacassioa• are redlilllda:at and aaould be dropped. 
This pmragraph would therefore read 1 
• 4rhe Board of Management and the Europeaa Wor~s 
OoUDcil shall meet at regular intervals and in any 
event not less than once a guarter.~ 
Paragraph 2 of this same article stipulates that the 
Board of Management shall send the European Works Council 
a quarterly report in writing on the general economic position 
aad future evolution of the company. This report must 
contain at least a 
(a) a geaeral survey of deve1opments in the sectors of 
the economy in which the Earopean. company operates; 
(b) a survey of the development of the.business of the 
European Compaay 1 
(o) aa expose of likely developments and of their 
repercussions on the employment situation; 
(d) a aurvey of investment reaelved to be made. 
- 12.5 -
The Board of Ma.Dagement must also inform the 
European Works Co111ncil of every event of importance. 
C: ......... ,ht ,.... 
In its opinion,theASeoial Affairs and Public Health 
CQmm1t•• peints out that early information of the European 
Ptlitf,A4k°t> 
Works Couaoil e:nal::'les it to i'orestail or &1'1'.W..aat.e the 
uni'avourable consequences which may result for employees 
from changes in the economic situatien and the adoption of 
certain measures,and ,ia co-operation with the Board of 
Management to seek a timely solution to the difficulties 
which may be feered. It suggests that the obligation on the 
Board of Management to provide in«ormation should extend to 
measures of rationalisatiun,espeoially as the Oommission 
itself in its commentary says that the Elsropea.n. Works Council 
• i~ to be informed ot important ciecis-ions in advance, 
such as those concerm.ing •••• ratio:aalisation measures 
which may have considerable repercussions on the 
development of the S.E.a.Dd on the position of its 
employees.• 
For the rest,it seems useful to widen the obligation 
of the Board of ~anagement to inform the European Yorks 
Council a.lld to make it more precise. 
('0 ........ C/'f c:. .,.,_., 
Tne11 sooial A:ff'airs and Public Health Ce d 1iM• 
therefore proposes that paragraph 2 o:f /Jrticle 120 should 
be worded as follows a 
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6The Board of Management of the S.E.shall ~x:il. 
inform the European Works Ceuncil not less than once 
a guarter of the general economic position of the s.E. 
and of its future development. To this end it shall 
send to it every quarter a report on the preceding 
quarter. This report shall give full and up-to-date 
information on: 
the economic and finf+!:cial position of the s.E. 
the state of proBuction and marketing 
the production and investment programme 
rationalisation projects 
production and workin« methods 1 especially the 
introduction of new workiD4( methods 
any other fact or project which may have an 
appreciable effect on the interests of the 
employees of the European company.• 
On this point,too,the Legal Affairs Committee agrees 
with the s~cial Affairs and Public Health Committee. 
126. Wnder Article 121 the European Works Council shall 
receive the same communications and documents as the 
shareholders. In addition,the annual accounts,after adoption, 
must be sent to the European Works Council for information, 
with the nacesaary comments on their preparation. 
Cu~~;~"' 
Here again,theASocial Affairs and Public Health 
Oeamitit•• deems it essential that the right of the European 
Vorke Council to information should be enlarged,-o that the 
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annual accounts of the European company are the subject of 
an oral explanation by the Board of Management and of debate 
as• .. ••s•• in the context of the Joint discussions of the 
Board of Management and the European Works Co11111.cil. This 
Cpommittee therefore proposes that £.rticle 121(2) should be 
amended as follow• a 
•In particular.the annual accow:,.ts ,after adoption, 
and the man.agemeat report shall be sent to the 
European Works Co'UDcil for informati~n,and shall be 
duly commented on.• 
The Leg~ Affairs Committee supports this amendment. 
127. Under~rticle 123 any decision concerning certain 
matters made t,y the Board of Ma.llagement shall be void without 
the agreemeat of the European Works CoUJ1oil. These matters 
are z 
{a) rules relating to recruitment,promotion and dismissal 
of employees; 
(b) implementation of vocational training 1 
(c) fixing of terms of remuneration and introduction of 
new methods of computing remuneration; 
(d) measures relating to industrial safety,health and 
hygiene; 
(e) intr•duction and maDagement of social facilities; 
(f) daily time of commencement and termination of work; 
(g) preparatioa of the holiday schedule. 
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(u._ .... H·e.t <" 
The ~ocial A.f'f'airs an<l Public Health Ceaail.:e t81F" 
stressed the need to extend this right ef the European Works 
Council and to make it much u,ore specific. In particular, it 
tla.ought it esseatial that th£· European Works Council should 
also be oons~lted before the social plan was drawn up 
mlhq.at,,.,. 
( compens,'ation f'or or abbcrttabion of the economic 
disadva:ataces resulting to KtadtllZB employees f'rom the 
adoption by management of' rationalisation measu.rea). 
In addition it expressed itself',b¥ a majority,in 
favour of' the extension of the right of je6aJ0decision to 
the decisions of' the Board of' Management on the matters 
specified in lrticle 124,namely Job evaluation an.d f'~ing 
wage rates per job or f'or piecework,aad therefore of' the 
deletion of' this article. 
The Legal Affairs Committee,hovever,by a majority, 
considered that the reinforcement of the powers of the 
c ......... ft, l ...... 
European Works Council desired by theASooial Affairs and 
Public Health C.. ••••• went too f'ar and it opted in favour 
of the text proposed by the Commission f'or~rticles 123 and 
124. 
128. Article 126(1) specifies the procedure for 
consultation by the Board of lanagement with the European 
Works Council. The Board of Management must set out in writing 
the reasons which have led it to take the proposed decision 
and the likely consequences of the decision from the point 
of view of the business a.ad of the employees. 
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If the Board of Management disregards tae recommenda-
tions contained in the opinion of the European Works Council, 
it must state its reasons. 
(cp..,.... . IJi.<. d'oo 
The Legal Arfairs Committee and the)Social Affaal:'s 
and Public Healt~ ~ommitt&e regard the consultation procedure 
as very important,sinoe the decisions which the Board of 
Management haa to take will have substantial effects oa the 
tmplo~ff..1 
•INIIN•a,and,by this procedure it is possible,especially ia 
idrtrcl t-" 
the cases speciried in parag2arpn 125 to prevent these 
decisions having prejudicial effects forth imployees or to 
'"j t,· ate--' ,.. 
att~auate these effects. They therefore think it should be 
made clear,in connection with this consultation procedure, 
that the European Works Coanoil must be informed in good time 
and in :full detail. 
Article 1~6(1) should therefore be completed as follows: 
Consultation by the Boaed of Mallagemnt with 
the European Works Couacil,who shall be given full 
information in good time,shall be in writinc,setting 
out the reasons underlying a decision and the liaely 
consequen~es of the decision from the point ef view 
of the busddless and :.tlul of the employees.• 
129. Article 127 provides that the European Works ii Council 
may,to the extent that it is compete11.t,make M17 e law works, 
agreements with the Board of Management of the s.E.in respect 
~£ the matters/-=~~ldin irticles 123 and 124 and dealt 
wori.s 




European. Works Council shall prevail over agreements made 
by the representative bodies referred to in .irticle 102. 
This provision prevents the co-existence of different 
collective agreements. 
In its commentaries the llazapx Commission states in 
so maay words 1 
• The provisions of collective agreements OaDII.Ot be 
varied to the disadvantage of employees by individual 
agreements.• 
('.,._ ..... ~ t" (.; ,-., 
TheASocial Affairs 
a view to clarity and leg•l certain,ity thinks that this 
import~t proposition should be added to.,rticle 127 in the 
form of a nev paragraph .3. 
The Legal Affairs Committee can caly support this 
proposal. 
130. Article 128(1) provides that a court of arbitration 
shall be established for the settlement of disputes between 
the Board of Management and the European Works Cpun.cil of 
the s.E. Its decisions are binding on both parties. To 
justify the existence of this arbitration court,the 
Commission rightly relies,first, on the need to settle all 
disputes within the undertaking itself,so as to ensure that 
co-operation between the Board o~ Manageaent and the 
Europeall Works Cowacil ja as close as possible and 
characteriaed,so far as poasible,by matual confidence, and 
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oa the fact that it will not always be pessiDle to reaoh a 
negotiated agreement. 
c ............. tf't .... 
The11 Social A.:f:t'airs and Public Health Cla-i•:see 
con5iders that ~he comp9tence o:f this arbitratien court does 
not extend to fundamental issues,but is simply limited to 
the settlement o:f procedural questions and,further,that it 
does not extend to disputes which arise when the European 
Works Council is s~mply consulted,but is limited to cases 
where the agreement o:f the European Works CoUAcil is required. 
The Committee takes the view that,:for legal reasons, 
the arbitration court must not be endowed with competences 
which are rese:rved to the competent courts. 
C,--.tti-~ .... 
In the light o:f these considerations,thejSocial A.:f:fairs 
and Public Health 80.zeiitu urces that /lrticle 128(1) should 
be completed and thereby clarified as follows z 
" ( 1 ) A court of arbitra~on shall be established 
for the settlement of disputes between the European 
Works Council and the Board of NOffIWIWEJIT Ma.Dagement 
of the s.E. It sha11 be competent to dea1 with 
que,tions of procedure in matters where consultation 
with the European Warks Counci1 is reguired. In cases 
where the agreement of the European Workd Council is 
required pursuant to lrticle 12J it shall decide upan 
the merits.• 
The Legal Af~airs Committee suppor•s the comments 
(\ ....... ;tft \' ~ ....... 
of the~Sooial Affairs and Publio Health QelBIBi~••• and 
adopts the prop~sed amendment. 
- 1)2 
131. Articles 1)0 to 1)6 provide for the constitution or a 
Group Yorks Cowaoil or other single body represeatiag the 
oemmon interests of employees aad tixesthe formalities for 
t 
its cenatituji.on and f1111ctioning and ita competence. Such 
bodies lllll&t be created in every s.E.which is the centro•ling 
compaay in a gro•p with establiaaments in a number of Member 
Statea,even if each controlling s.E.is itself depeadent on 
.._other company. 
In its cem:meatary on the text otfl.rticla 130 the 
Commission of the Earopean Communities points out that i£ 
a number of under•*ki:ngs are united under a si:agle group 
manageaeat,1118Jly deciaiens ooacern.inc the undertaking are 
entraated to the oontrollin.g S.E. and the employees• 
representative bodies in the various undertaking- are unabi.~ 
to take par~ in them. It is therefore necessary to provide 
for a common representation of the employees o~ all the 
1Uldertakings in the g9oup. 
Tlle releva11t provisions are approved in pr,nciple 
by the trade unions organised at European level. On the 
other hand the Union of Industries 0£ the European Community 
does aot conceal its hostility to these measurea,ir only 
because the group werks council ia unknown in any Member 
State and,secondly,becauee it is not c9rtain that such a 
body could effectively Jd•~ exert any considerable or 
reasonable activity in ~avour of the employees of a group; 
£inally,the Union of Industries of the European Community 
considers that the competences assigned to the Group Works 
Council are too extenaive. 
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After attentive exam:l.:aation the Legal Affairs Commi.tiaee 
has opted in faveur of the text of the Commission of the 
Commw:ii ties and therefore 1,roposes no amendment. The 
provisions in question can.,j.Jl any eve:at,be revi•••d in. the 
near future in the light of experience. 
C 
It should be pointed out ia this coDJ1ection that the 
(l~ 
rsecial Affairs and hblic Health 8v111 L•••• has also expressed 
itself in favour of the proposed text. 
1)2. Section three of Title V of the proposal for a 
regulation now w:,.der consideratiea,oontain.ingirtioles 
137 to 145,deals with the representation of employees on 
.1 
the Supervisory Board. The substance ef' these;.lrticles ie 
tl..;J 
briefly swtmled up in paragraph 11) of tae p•eeeat report. 
1)3. The key point in this section o• the proposed regula-
tion is /J.rticle 137 (1) as follows: 
'Th• employees of the s.E.shall be represented on the 
Supervisor.y Board of the Company. They saall appoint 
one member ~or every two appointed by the general 
meeting. The Statutes may provide for a higher 
number of employees• represeatativea.J 
Under this provision the employees of the company 
Co • Alrt,.,,.iH4ti'o..i 
are vested with powers of supervisioD and 3eiR1: aliWlilag••••t 
additlonal to those assigned to the bodies representing 
emp1oyees in the different establishmeats. In the opinion 
of the Commission of the Communities,the institutioD.alised 
------,-
• 1)4 • 
co-operation of aJaareholders• repreaantativea and employees' 
representatives within the Supervieery B~ard will..,. • ..,.. •• 
encourage the information of employees aad .their assumption 
of respensibilitiea in oonaeetion witk tke Elarepean company. 
134a The attitudes of labour aDd management towards this 
presence of employees in the Superviaery Board are irreconcil-
able. Th.a trade uni6as organised. at Burupean leTel consider 
in effect that the preportion of••• to three assigned to 
employees• representatives on the Supervis~ry Board is 
UJ1eatiaft1ottory and they therefore ask that one out of every 
three members of this body shoald be designated by the general 
meeti:ag,one by the employees an• the third by co-option. In 
tae view of the trade Wllions,this is the only way ef 
enabling employees te take an effactive part in the decisions 
taken ritltin the company. The Un.ion of IDdustries of th.e 
European Commun.ity,on the other haJJd,reJects the system 
proposed by the Oommissien of the European Comanm.ities,since 
it regards the iastitutienalised pa~cipation of employees 
in the S•pervisory Board as inopport1Uleo 
The Standiq Oommi ttee:I of Chaillbers of Oommeree of 
the Eurepean CommtaDity has also,by a maJority,indicated its 
deubts about the provisions fer employee representation in 
the Ellrope&Jl Compaay. In its epiaion the system adopted by 
the Commisuion of the European CollmlWlities is too bold 
and will certainly net be accepted by some oo'l:lll).tries, 
particularly since the proposed regulation assigns certain 
powers of decision to the European Works Couacil. 
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135. The attitudes o:f the Parliamentary Committees which 
a.ave cGnsidered the question can be summed up as follows. 
~ //r.."'S 
The Eeonemio ai,,,e-a;xaa Committee unanimously considers 
that the proposals ef the Commission of the CoDIDl'IIUlities :for 
the representation of employees D1Gst be regarded as favourable 
since they cenatitut~ :forward-loekimc compromise between 
the expewiments made in Joint maaage1UU1.t in the different 
Member States. 
C' L#' '-""" 0.,... ...... "t( .. 
The~Social Affairs and Pv.blio Health,Cemmdt•••,•• 
the other ha.Bd,was unable to reach 11Dalllimity in this matter. 
The Majority o:f the Committee were ia fact ia favour of 
the text proposed by the Commisaioa @f the Communities, 
while a minority would have preferred tripartitte 
representat•om,one third employees• represemtatives,one 
third shareholders• representatives a.ad on• third of the 
members co-opted by these twe groups. 
Co..,_.,,..,;rt, • ...., 
TheASocial Affairs a.ad Ptablic Health "9mai•ca~ was, 
however,unanimous in recognising that the European Cemm.iseio• 
was right in affirmi.ag tae need to create a sing1e mode1 
for the representatien of employees•• the Sapervisory 
Board ef all European companies. 
136. In the Legal Affairs Committee,three dif~ereat points 
of view emerged. 
! 
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Seme members felt that the representation of employees 
on tae Supervisory Board was waacceptaale,since it was based 
on the aoldest experiments so far made in a single Member 
State enly aad took no aoceunt,as should be dene,ot the 
situation existing in other Member Stat••• They further 
consider that the capital fact must not be overlooked that 
the trade uniens in that Member State follow a responsible 
and noa-politioised line of action,which,they assert,cannot 
be said with certainty of the trade UAions of other Member 
States. It should therefore be for the Statutes of the 
different European capanies to specify i3 each case the 
nature and extent of employee participation in the life 0£ 
the undertakili.g. 
Other members thought that the formula of the proposed 
regulation was worth trying out for a certain number of 
years - say five years - provided that any adjustments were 
made which might prove to be necessary in the light 0£ 
expe•ieaoe gained. 
Finally,ethers were in favour o~ displaying boldness 
.... and following the minority opinion of the Social Affairs 
and Public Health Committee in order to give workers equal 
influence with shareholders en the Supervisory Board. 
By a small majority ( 8 votes to 6 with one abstention) 
the Legal Affairs Committee adopted the last view and decided 
to amead/Jrticle 1)7(1) as follows: 
1371 
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,, ( 1 ) The Supervisory Board 0£ the s,E.shal1 
consist as to Gae third of representatives of the 
sharekolders 8as to one thidd of representatives of 
the employees and as t• one third of members co-opted 
by these two groups.~ 
Article 1)8 stipulates that employees shall not be 
represented on tae Supervisory Board if not less than two 
thirds of the employees of the S.B. so decide. A decision to 
this effect may be taken only once during the term of office 
of the Supervisory Board. 
c ... .__;tf'et. -
In this co:nneetion,the~Social Affairs and Publ.ic 
Health Ah:t...m:L~~•~ points out thlst the following aase is not 
clearly settled a if the xmxka%~ employees,by the 
requisite two-thirds majority,waive their representation 
during the. term of office ot the Supervisory Board,what 
will happen on the axpiry of tne term of office? 
The representative of the Commission of the Communities 
exp1ained that it must be taken that the employees would 
nevertheless be represent~d in the new Supervisory Board, 
with,of course,the possibility•~ again waiving their 
representation. In fact,the Commission expressly says,in 
its commentary on~rticle 138,that emp1oyee representation 
in the SupellPVisory Beard is treated by the statute as 
a new 0011.cept. 
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Waiv&r ef empleyee represeatation en the Supervisory 
Board is valid only for tke term of office of the S.ard. 
Since thiaf waiver caa,moreover,be regarded as a rare exception, 
the Commission has deliberately provided an iacomplete 
regulation in this case. In the tight of the feregoing,the 
( .. - .... dtt~ •"" 
.._.Asocial Affairs aDd Public Health ~•••i~tee has asked 
lr< A f-,, 
'iliac article 1)8(2, eeeuld be completed by the folloxing 
sentence 1 
'It shall be valid for the remainder of the term of 
office of the Supervisory Beard in the course of 
which it was taken.J 
e ~ ot'rr, .r ~ 5 
The Legal Affairs Committee •~••1, amppuzta this 
amendme11t. 
1)8. Article 142 provides that notwithetandi11g that the 
election of the employees' representatives ah.all not have 
taken place within the twa months following formation of the 
s.E. or prior to commencement of a aaw term of office of the 
Supervisory Board,the Board shall be entitled to exercise 
s• its powers thro•gh the member• elected by the general meeting 
until such time as the employees' representatives have been 
elected. 
ID its comments the Commission notes that in this event, 
in calculating the majorities required in the case of the 
Supervisory Board,the number of seats allotted to the 
employees• representatives will be disregarded. 
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The Sooial Attaira Committee con•iders that for the 
sake of clarity and legal certainay this provision should 
be included in the text ot '7rticle 142. 
The Legal Affairs Committee supports this request. 
139. Under/irticle 144,the members of the Supervisory 
Board elected by the employees shall hold office £er the 
same period as those appointed by the general meeting. The 
Commission rightly points out in it• comments that this 
provision is designed to ensure the effectiveness and 
continuity of the work of the SuperlJisory Board. 
The term of office of the members of the Supervisory 
Board,like that of the lllllllllbers of the European. Works CoWlcil 
comes to an end on the expiry of the term o~ office of the 
Board,on resignation, on termination of the contract of 
employm8D.t or on ceasing to satisfy the conditions of 
eligibility ( cr.,rticle 108). Similarly,aa in the oaee of 
the European Works Council,an.y member whose term of office 
comes to an. end or who is temporarily prevented from acting, 
must be replaond by an alteraate ( 0£.Jrticle 110)) 
• 
By analogy with the req•est made in connection with 
'1.rticle 108 as te the possibilities of the employees 
removing members of the &lropean Works Council,the Social 
Affairs Committee would like ~tiole 144 to be co•pleted 
by the followi:Bg paragraph: 
- 140 ... 
'Application for the exclusion on the grounds of 
serious breach of 
UH6/ty tht ~S04.t ~ 
a9a-&bory obligations~of.' a member 
2 
of the Supervisory Board elected by the employees 
may be made to the court competent under national law 
by n?t less than one fourth of the elector employees, 
6 
by the .Board of.' Management of the S ... E. or by a trade 
union represented in the establishment of.' the S~E. 
Exclusion may also be reguested by the Supervisory 
Bc,e.rd .. ' 
The Legal Affairs Committee agrees with this proposal. 
140. Article 145 stipulates that employees• representativ.es 
on the Supervisory Board shall enjoy the same protection in 
the matte• of dismissal as members of the lturopean Works 
CouncilJ tb.ey cau.uaot be dismisaed during their term of ot't'ice 
or tor a certain time after it expirea,unless there are 
grounds for dismissal without notice. 
On this subject the Social Affairs Committee has 
as~ed that,in order to guarantee the protection against 
dismissal Gf the employeesv representatives on the Supervisory 
Board,Qrticle 145 should be completed by the following 
sentence 1 'Any dismissal ef•ected in breach of this 
provision shallR*~ null and void.• 
The Legal Affairs Committee also agrees with this 
proposal. 
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141. Finally,irticles 146 aad 147 provide that the 
conditions of employment within the S.E. may be regulated by 
collective agreements made betweea the S.E.an.d the trade 
wmions represented ia its establishments~ 
The conclusion of European collective agreements is 
designed to do wway with uadesirable disparities ia working 
conditions inside the same undertakiac. 
The conclusion of these collective agreements may in 
any event be regarded as a favourab1e step forward towards 
the introduction et European legislatuon on colleetive 
bargaining. This posaibility therefore rightly finds a place 
in the regulation under consideration. 
TITLE VI I PREPARATIOX OF THE .A.lOiU'AL ACCOUNTS ( Urticles 
148 to 222) 
142. The rules for the preparation of the annual accounts 
relate solely to the balance sheet regarded from the point 
of view of vommercial maw,excluding tax assessment. These 
rules do not apply to banks or insurance companies constituted 
in the form of an s.E. The s.E. has a very wide obligation 
of publicity. On this point the project is based on the 
regulations in force in the Member States. But it also allows 
for the possibilities of :future develepment,since it gives 
of 
undertakings the choice/aasxa .. drawing up~ tae projit 
and 1oss account ( Jlrtic1es 167 and following) in the modern 
pattern based on the subdivision of trading costs by sector 
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complete freedom to value assets shown in the accounts by 
the •replacement cost method' ( article 181). 
The ahnual accounts consist of the balance sheet,the 
profit a.ad loss accom1t and the notes on the accounts. These 
composite 
document• form a/aamp~usa whole. The balance sheet may be 
drawn up either ia the horizontal (irtiole 153) or in the 
narrative (irticle 134) form of presentation. The notes 
on the accounts must contain commentary on the balance sheet 
and profit and loss account in such ma.1U1er as to give as 
true and fair a view as possible of the company's assets, 
liabilities,financial situation and results ( Articles 190 
and following). The annual rapert (irticle 195) must give 
a true and ~aith:tul account of the development of the 
company's business and position durin.g the past financial 
year. If the S~E. is the controlling oompan.y in a group of 
companies it must,in respect of the group,draw up a 
consolidated balance ~heet and a consolidated profit and 
loss account,together with notes on them and a consolidated 
annual report ( articles 196 and following). The annual 
accounts and the a:m1ual report must be audited by an 
independent auditor acting on his own responsibility and 
in accordance with professional usage ( Qrticles 20J and 
following). 
In bfG"ad outline,the procedure for preparing the 
annual accounts is as follows. 
- 14:'$ -
The Board of Management draws up the balance sheet 
and annual report in dra:rt form. These dra:fts,accompaaied 
by the auditor's report and a proposal for the appropriation 
of profits,are submitted to the Supervisory Board. The 
Board of ~anagement and the Supervisory Board deliberate in 
joint session and adopt the bal.anoe she~t and aD11ual report. 
They ma.y appropriate not more tham. half tae a.DDual profit 
to reserves. The general meeting decides on the appropriation 
of the remaiaing protit. In the event of the Supervisory 
Board aJ!ld the BQard of Management failing to agree on the 
annual aoeowits or the appropriation 0£ profit.the qaestion 
is decided by the amnual meeting. 
14).. In its · opinion on the proposed regulat·ien. Wlder 
.IJ I fo.i" J 
considera.tion, the Econ.omic4 Ccumn:tttee finds that the provisions 
contained in this Title amply meet the requirememts of 
modern publicity. In practioe,theee provisions ad:~ give 
people outside the company a precise idea of the •itaation 
0£ the business,both financially a.ad from the point of view 
o~ equipment and per&oDILel. 
Furthe1n1ore,the procedure laid dovn :fer preparing 
the annual accounts of the s.E. merits adoption as a model 
for presenting the aJIIJlUal accowats •f aatienal compantes. 
It would therefore be desirable that the relevant provisions 
at pres~nt governing companies under n.atienal law should 
be amended accordingly. 
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~2 144. One can only approve these geaeral considerations 
IJ(f..rrs 
of the EconomicACommittee. It seems worth pointing out,however. 
that the statute provides two different forms of presenting 
the balance sheet and tour different forms of presenting the 
profit and loss accounts it will therefore not always be 
J ditfereat 
possible to compare th,annual accotillts of/compa:aies if they 
do act adopt the same forms. In addition,the articles on the 
preparation of the a:maual aocoun.ts call for the following 
comments. 
145. Article 152 provides that the balance sheet may be 
in horizontal or narrative form. 
Article 15) lists th$ items which must be included in 
a balance sheet in horizontal form. It may be noted in this 
conneetion that the breakdown givea under headiag B III, 
'Investments and ether financial aasets',namely items 1 and 
2 ( investments in general and heldings in associated 
companies) and items 4 and 3 ( claims on companies in which 
the S.E9holds an investment and claims on associated 
companies) seems too detailed. These items would gain from 
being regrouped. 
Item 4 of heading C I (stocks) shows •prepayments on 
account of stocks•. Since the publication of this item is 
likely to disclose the companyvs commercial policy more than 
is necessary,this item should be combined with item I of 
the same heading (raw materials and auxiliary materials). 
~ 
! 
li'u~rthermGllB, sections III and IV o~ heading E 
(depreciation and provisions for depreciation) should not 
be separated,sinoe the statute contains no precise criterion 
for distinguishing between depreciation a:ad provision for 
depreciation. 
146. Under .Zrtiole 161 taere is an investment whea an S.E. 
is pzmamDlm!d presumed to hold 10 per oent 0£ the shares in 
the capital of a company limited by shares. It may well ~e 
asked in this connection whether mere presumption is a valid 
criterion. 
147. Under hl.rticle 176, the item 'Taxation of profits• in 
the profit and loss account must show the aat~al amount of 
tax payable in respect of the financial year and also, 
separately,the amowat of any future tax liabilities. In its 
comments on this article the Commission of the European 
Communities explains that :future tax liabilities mean tax 
charges which have been incurred during the year but will not 
become due and payable until subsequent years. It seems 
deirable to include this definitiolff future tax liabilities 
1n the text of the article. 
148. Articles 179 and following deal with the fvaluation of 
items in the an.nual accounts. Article 179 (1)(a) specifies 
that only pro~its earned as at the date of the balance sheet 
shall be included. It may be asked in connection with this 
prov1sion whether the meaning of aprofits' should not be 
more precisely defined. 
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149. Under llrticle 181 the replaoemeat cest method of 
valuation may be used as an. alternative to the historical 
u 
cost method. The Commission of the Europeaa Comanm.ities 
~ 
thought it ~2-.;~ proper to provide these two alternatives 
for the following reasons. 
Historical ooats can be ascertained precisely,whereas 
valuations which take account of changes in the value of 
money or other factors affecting replacement costs ca.D11ot 
always be made with certainty. Even where 8.DJlual profits 
include notional 
based on replacement costs •--*ai:11,to some extent,~szs:baul 
profita,theae notional profits do not necessarily have to 
be distributed to sb.a•eholders. On the c•ntrary,preciaely 
for the purpose of avoiding any distribution of notional 
profits,it is open to the administrative organs of the 
company to apply the principle of strict conservation of 
capital or oo~pany assews~y creating a apecial reaerve for 
the purpoae. This methed,however,detraots from the principles 
of clarity and pradence which should be applied in drawing 
ap a balance sheet,sinoe the &moWllt of notional profit can 
be determined only approximately. On the other hUld under 
the replacement cost method tbe alllllual profit is already 
purged of notional profits. The replacement cost method e£ 
valuation is not dealt with in detail in the statute,to 
allow for possible developments in the Bpplication of the 
principle. 
In spite of its obvious imperfections this proposal 
by the Commission merits adoption. In any event the debates 
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aroused by this •uestion in busiaeas circle• are aot yet 
closed and it may well be aeceaaary to make further 
adjustments lator. 
150. Under D.rticle 185,vhere a.a s.E. holds·an investment 
in excess of SO per cent in aa undertakiag,that holding must 
be shown at its tru.e value. 
It may be aeted in this oo:anection that the expression 
•trae value' does not have the aamet mea».i11g ia all Member 
States and in these oircwast&Boes it wo•ld be a• well to 
clarify it. 
151. Article 1,1 lists a whole aeries of particulars which 
must be given in the notes on the balance sheet and profit 
and loss account. Owizig to its eaoesaive detail,tb.is l4st is 
calculated to prejadice the management and cempetitive policy 
of the company. The obligation,tor example,to state turnover, 
broken down by produots,operations and markets ( p~ragraph 7) 
and the details o~ the composition and remuneration et the 
labour force and the emoluments ot the members of the 
admiaistrative orga:as ( paragraphs 8 and 9) seems inconsistent 
with business seerecy. Furthermere,the comparison of wages 
and social benefi•• ia the different national UJ1dertakincs 
of an s.E. might set off iadustrial disputes. 
152. Under,rtiole 192,the particulars re~uired 11D.der 
/J.rticle 191,paragraph · :-J ( holdings of an Q.$E.) and paragraph 
6 (aaaooiated companies) may be omitted where they could 
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seriously preJu~ioe the interests of the 1.llldertakings in 
question. Other particulars suck ae these relatiac to stocks 
( Qrticle 153} or labour costs ( irtiole 169} should benefit 
from the sam~ latitude. 
153. In /J.rticle 219 - requiring the Board of Maaagement 
to file in the Ea.ropean Commercial Register and publish in 
the company jouraals the document specified in irticle 216, 
namely the annual aooo1Ults,the auditors' certificate and the 
annual report - it is specified that this publication mast 
be done •forthwith•. To avoid aay di~fioulty of interpretation 
a time limit should perb.Ji'ps ae specified. 
154. On. the provisions of Title VI relating to the 
preparation of the aooounts,the repreeentative of the 
Commission of the Baropean Comiawlities stated that the 
Commission iatended;in the final draft of the proposal for 
a regulation,to incorporate tke oorrespondinc provisions of 
the fourth directive designed to co-ordinate tae guarantees 
required in Member States from companies to protect the 
interests both of asaeciates and of third parties in the 
matter of the form and ceatent of aDDUal aoco1.lDts and annual 
reporta,valaation methods and •he publicity to be given to 
th••• documents. Thi.a proposal is at present UJ!L~r study by 
the European Parliament. 
In these circumstances,your Committee confines itself, 
in the present report,to indica~he problems which in its 
opinion are raised by the relevant provisions of the 
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regu.latien under consideration and inviting the Commission of 
the European Commun.ities to bring these provisions into line 
with those of the fourth darective,in the light ot the 
opinion which the Ea.ropea11 Parliament will shortly be 
expressing on the teKt of the directive. 
TITLE VII I GROUPS OJ' COMPANIES ( irtioles 22.3 to 240) 
1S5• Altticle VII of' the atatute deals with the legal 
questions arising out of' the integration of' a European 
company in a group of' con1panies. 
The main characteristic of' a greup of' companies is 
that it brings togetmer a number ot legally autonomous 
undertakings under single manageme:at so as to f'orm a new 
economic entity. The integration of independent companies 
on tllis pattern is an i:nstrwaent ef' restructuring and 
concentration which is nowadays of capital importance fer 
the economic 1:1.f'e of' the Co111111UD.i ty. Tb.is instrument meets 
the need to create more solid and larger production units, 
capable of encouraging and deriving benefit f'•om techaologi•al 
progress and standing up to increasingly keen and iaereasingly 
formidable world competition. It also make• it possible to 
define a common commercial policy for all the w:a.dertakings 
which belong to a group. 
Compared wit,..erger,grouping has the advantage of 
being a less onerous and more tlexible instrume9t and of 
preserving the legal*•--**~ personality o~ the different 
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companies. This special teatmre makes it possible to avoid 
the phenomena of gigantism and makes it easier to adapt the 
structures of the entity created to teclm.ical a.ad commercial 
ewolution. 
There are many different ways of constituting such 
a form of conoentrationa,In geae:.t:al a group is formed by one 
oo~pany (the parent company) takinc a financial holding in 
other companies. A group can also be formed through personal 
links ( attachment of executives from the parent company to 
other companies of the group) or contractual links. 
156. In its memorandum on the industr:ial policy of the 
Community (t) the Commission of tke Communities has stressed 
the importance ot the group of companies as an instru~eat 
for the restructuring of European 111Ldertaki:ags. 
Your'tommittee agr••• that Ellropean UD.dertakings need 
to have access to such an instrameat of restracturation 
which allowu them optimum adaptation to the situation of 
the common market and the world market and therefore 
considers that regulations relating to the constitution o~ 
such groups find a proper place in tae proposed statute. 
137. In this coanection it should De noted that different 
groups of companies already exist in all Member Sta•es 
but that the national provisions l?>-ich govern them are not 
the 
adapted to/present and fature needs of the economically 
a.ntf~ed zone which should be constituted by the Community. 
--------(1). Of.loo 15/70,p&1&•• 150 a.ad following 
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In practice,the company laws in force in all Member 
States - with the partial exception of the Federal Republic 
of Germany - treat companies as purely autonomous corporations 
managed for the sole purpose of achieving the objects for 
which they were created. In other words,these laws do not 
allow companies to follow directives g~ven fro~ outside, 
although this is necessary in the case of a group. 
158. The anomalies and disadvantages arising out of the 
existence of groups of companies in the abse•ce of appropriate 
/JI/.. .,s 
regulations have been emphasized by the Economic/Conanittee 
in the opinion •rafted by Mr.Romeo from which we take the 
following passage z 
•The grouping of UD.dertakings under a single (group) 
management is a phenomenon which in recent decades 
has assumed in legal reality in all highly industrial-
ised States a place which exceeds in economic import-
allce,that of all other forms of co-operation between 
undertakings. This evolution corresponds to the 
tendency constantly to increase the size of lilD.der-
11however, 
taltings. Groups/have the special feature~that,in 
spite of the economic dependence of the different 
parts they retain their legal personality. 
~ The result is a tension between the economic 
necessities of uniform group management which have 
to be observed by the managers of the group, and 
the law applicable to the undertakings as legal 
personspwhich by laying down the principle of 
economic independence and the identity between the 
legal person and the undertaking tends to provide for 
the equilibrium of the forces in issue. 
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Modern legislation on public companies should 
include provisions on groups of companies,it only 
because they are in process of becoming a constantly 
more important guarantee of optimum co-operation 
between undertakings. In view of the fact that the 
legislation of most Member States does not r$cognise 
the d,e Jure grouping in a new economic enti't.y, -..;he 
legal independence of the different members 0£ the 
group being maintained,this recognition in the statute 
of the European company should contribute towards 
the final reoocnition of this form of co-operation 
among undertakings in the legal reali·ty of all Member 
States. The llllifoana reoo)p1ition of this form of 
co-operation among undertakings calls tor new regula-
tions at natioDal level to organise the law for the 
preteQtion of shareholders and creditors with due 
respect for the requirements of an enlarged common 
market • 
.II' In princip~e we can express ourse1ves in favour 
of the proposals referred to above,in view of the 
fact that the proposed regulation meets the require-
ments of the economy. In so far as it can be taken 
that the regulation proposed by the Commission is 
enough to settle the problems raised by the European 
8•:mJI• Company, a co-ordination of national legislation on 
the subject is essential,to pre•ent different 
treatment of groups of national undertakings. Here 
again ve must emphasize the role of the European 
statute as a guide.4 
- a:,J • 
r 
159. Your itommittee approves the comments of" the Economio"'i·d' 
Committee on the need for coherent legislation on groups of 
companies. 
It is,however,not unaware of the tact that the constitu-
tion of groups·may areate problems in the ma~ter of competit-
ion. But since the constitation and activities of groups 
are subject to Community and national regulations in the 
~e-
matter of competitioa,the •••••e under consideration neither 
can nor should deal with these questions. 
160. Th.is being said,it seems just•faed to include in the 
statute of the s.E. regulations on groups which 
- recognise the existence of this economic phenomenon 
and give the group the necessary.l·oapaoity to act as 
161. 
such; 
protect the shareholddrs and creditors against the 
risks which may be involved in the integrati•n of a 
company in a group of which a European company is a 
member. 
(. 
Your ~ommi ttee approves the princip,l e underlyi.ng 
the relevant provisions of tae statute,namely that the 
legislation on groups of companies is applicable when a 
role--
company dependent on another one is subject to •~a.&1• manage-
ment,while expressing some reservations on certain debatable 
/points in the provisions proposed for the European company. 
,----- -- . r 
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In any event,it hopes that the solutions adopted in 
the statute will be harmonised with those introduced into 
national legislation after the guarantees required of' companies 
integrated in a group,pursuant to irticle 54 ())(e) of the 
E.E.C.Treaty have been co-ordinated. 
162. The proposal of the Commission of' thQ Europe,tr. 
Communities caa be swnmed up as follows. 
First of all,the existence of' a group is determined 
by ~wo criteria: 
- f'irst,there mu.at be two compaDies in a controlling/ 
controlled relationship,the criteria of the existence 
of' such relationship being set out inirticle 6; 
the controlling 
secondly,*k•w:w*xmtt:twa/company and the controlled 
undertaking 1D11st be under the sole management of' the 
controlling company. 
To constitute a group of companies within the meaning of' the 
statute it is essential that one of the participating under-
iakings aao·u.ld be a Eurepean company, the legal form and 
geographi.cal location of the other undertakings involved is 
immaterial. 
Whether the European company is a controlled or 
controlling undertaking within the group,the statute protects 
what are called •outside* shareholders,that is to say, 
shareholders who remain outside the scope of the group,and 
the creditors of controlled undertakings forming part of 
the group. The European company is required to give immediate 
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notice of its membership of a group. Outside shareholders 
of a dependent undertaking may choose between payment in 
cash or exchange of shares in the controlling undertaking i 
in some cases th!Y may also claim an aDlluity in compensation 
calculated in relation to the nomiaal value o~ their shares 
as a guarantee of dividends. Where it gives this guarantee 
to outside shareholders the co~trolliag company is entitled 
in principle to give instructions to the dependent undertaking. 
The Board of Management of the dependent undertaking is obliged 
to follow these instructions even if they are against its 
own interests. The creditors of dependent undert&kings are 
protected by the fact that the controlling undertaking is 
jointly and severally liable for the obligations of a 
dependent undertakiag. 
163. With regard to the provisions which merit particular 
1./f 
consideration,irticle 22) specified •sole management•as 
one of the criteria for the existence of a group. 
This term is vague and it weuld certainly be helpful 
to clarify or at least replace it by another more satisfactory 
term. •Management' could be interpreted to mean a technical 
and adm•nistrative o~gan,whereas in the regulation UD.der 
consideration the term has a much vi,er meaning,the 
different tasks of admi.nistration,progranuning and co-ordination 
being assigned to a management. 
C: 
Your Fommittee is fully conscious of the difficulty 
an 
of introducing into~ the text of :slla/artiole a legal 
! I 
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formula which covers all the situations which may be 
aasociated with the concept of sole management. On the other 
hand it doea not thi».k it wise to leave this definition 
vague even if in the last resofrt the Court of Justice can 
contribute the light of its wisdem and the weight of its 
authority. It woald therefore be desirable that,at least in 
the coamantary on irticle 22),the Commission should descr~be 
a sufficient number of situations in which there may logically 
be thought t~ be sole management. 
164. Article 22) - and the followinc articles or the eame 
section - should,more•••r include regul•tions for groups 
of what are called equivalent undertakinas ( or horizontal 
groups). In practice there is •sole man.agement• not only 
in grou•• with one controlling un.dertaking but alsa in 
groups of equiva1ent undertakings. For this reasea,the 
z ... risks wll:tk for creditors and minority shareholders 
which may res~lt from a horizontal grouping are identical 
with those which arise feom a lvertical1 grouping. 
16S. The proviaioaa relatiag to groups of undertakings 
also apply to the companies in a group which are subject 
to the national laws of Member States if the controlling 
company is a European company ( .4.rtiole 224(1)). 
It would perhaps have been preferable in this case to 
make the companies in ~uestion subject to national law in 
conformi.ty with the principles of private international law 
generally accepted in this matter,and as is,moreover, 
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specified in the case of ·dependent oompaniea of a European 
company where their regiatered offices are outside the 
Community territory. 
t Your ~ommittee nevertheless thinks it possible to 
aceept this derogation from the principle thnt the relations 
between integrated undertakings are governed uy the statute 
of the dependent company. Such a derogation will in fact 
be necessary to enable groups dependent on a European company 
to act so long as the national law of Member States does not 
give the shareholders and creditors the guarantee~ which are 
the necessary counterpart. 
~ 
Finally,your ~ommittee ~opes that,in order to avoid any 
discrimination,that the work on co-ordinating the guarantees 
required from companies integrated in a group,which has been 
started underirticle 54(J)(g)of the Treaty,will be speeded up. 
Aa soon as they are completed,it will be necessary ~o reconsider 
the problem raised by irticle 224(1). 
166. Articles 228 and following give the shareholders 
complete freedom of choice between cash payment in exchange 
for the surre~der of shares held by them,the exchange of 
shares in the dependent company tor shares in the controlling 
company,or the payment of compensatory annuities proportionate 
to the nominal value of their sharea. 
The cumulation of the guarantees afforded to share-
holders may cause financial difficulties for the company. 
- ,..,..., -
In practice,the controlling company of the group must make 
. 
indemnity tn cash or shares available~ to the minority 
shareholders. This obligation raises serious financing 
problema,aggravated by the fact that a European company is 
forbidden te acq,uire its own shares ( irticle 46 of the 
statute) .It may therefore happen,if there are a grea·i; iitt\i1y 
outside shareholders that the controlling company f'i::c • .-:1.; 1. r ~~·l:f 
in an uatenable :finaacial situation. 
Now,while the need to protect the interests of outside 
shareholders can be accepted,the £act remains that this 
protection should not prejudice poasible grouping projects. 
The Commission of the Coamnm.ities should therefore 
consider the desirability of reviewing these provisions in 
the light of the best interests both of the companies and 
of the shareholders. In the opinion of some members of your 
'-ommittee one solution might be to do away with the 
cumulation of the guarantees which the co~trolling company 
must offer mino1n.ty shareholders. It would be possible,for 
example,to provide in principle solely for the payment of 
compensatory U111Uiti•• as specified in irticle 231 and 
to make use of the other two alternatives ( cash payment fo• 
the surrend~r of shares aJLd exchange of shares in the 
dependent company eor shares in the controlling company) 
only where the shares held by the minority shareholders do 
not exceed 20 per cent of the capital of the company. 
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Wnder irticle 239 the controlling company of the 
h ii'! group,whet er registered in a ember State or not, is Jointly 
and severally liable for the obligations of a dependent 
company registered ia a Member State•. 
This provision,too,seems too strict since it gives 
the creditors perhapa semevhat excessive protectiono 
Your Committee therefore envisaged the following 
alternatives: 
(a) to exclude liability pro'Vided that the controlling 
company of the group followed certain other require-
ments for the protection of the creditors of the 
dep•ndent undertaking ( in the Netherlands the parent 
company has the cijoice between publishing the annual 
accounts of the subsidiary aDd d~rectly assuming 
liability for obligations entered into bp it), 
(b) to limit liability to obligations contracted after 
the constitution of the group i 
(c) to limit liability to obligations entered into by 
common agreement J 
(d) to exclude obligations resultin.g from illegal acts 
or £rom breaches of public law (tax debts) committed 
oatsid• the territory of Member States. 
~ 
After careffa.l consideration,hevever,tt expressed 
itself in favour of retaining the proposed text,on the ground 
that protection of creditors is essential and in the light, 
in parjicular,of the fact that the supplementary guarantee 
afforded them is compensated by the right of the controlling 
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company 
/ to intervene in the management of the dependent company 
(Brt1,1a 240). 
TITLE VI.II I ALTERA.TIO• OF THE STATUTES (f.rticles 241 to 246) 
168. Alteration of the Statutes (er amendment of the 
articles of association) is within the exclusive competence 
of the general meeting.The proposal requires the shareholders 
to be given prior information of the nature of and exact 
reasons for the proposed alteration. Any alteration of the 
Statutes must be passed by a majority of two third• of the 
votes validly caet,after it has been established that a 
quo:nam is present. 
Judicial super,rision of the alteration of the Statutes, 
its transcription in the European Commercial Register and its 
,.. 
publication in the coppany's journals are governed by the 
regulations proposed for the formation of the company( of. 
'rticles 26 to 28). 
169. Thie Title of the proposal for a regulation raises 
no particular problems. 
TITLE IX: WINDING UP 1LIQUIDATION 1INSOLVENCY 8A.ND SIMILAR 
PROCEDURES ( ~rticles 247 to 263) 
170. An s.E. is wound up either by decision of the general 
meeting,by the expiration of the period ~or which the 
company was formed,by the oircumaatan.ces ref9rred to in 
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r.irticle 249 (4) ( autematic dissolution) or by declaration 
of insolvency. Except in the case of declaration of insolvency, 
the winding up of the SIQUllS company involves its liquidat6on 
pursuant to irticle 251 and following. The Board of 
Management arranges for the liquidation of the company 
being wound up. The general meeting;however,retains very 
wide powers of supervision over the liquidators. The main 
object of liquidation is to satisfy the company's creditors. 
A.ny surplus assets are distributed among the shareholders 
according to a scheme of distribution. The provisions 
governing insolvenoy,arrangementa with creditors and similar 
procedures will be the subject of a special Convention 
between Member States. 
171. Article 247 lists the cases in which the company is 
wound up. It provides in particular,uader letter (c) that 
the s.E.is wound up by the circumstances referred to in 
i.rticle 249(4) (automatic dissolution iT the general meeting 
has been unable to deliberate on the winding up of the 
company in the event of the net assets of the company 
falling below half the share capital as the result of losses 
shown in the books). 
Your Committee considers that other specific cases in 
addition to this one might arise in the future. It ther••ore 
proposes to amend the text of letter (c) as follows : 
'(c) by way of legal sall'liction as specified in the 
present regulation•. 
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172. Your Committee :further prepeses an amendment to 
Rrticle 249(1). ID this paragraph it is specified that when 
the company's net assets fall below llalf its ahare capital, 
the general meeting is required te decide whether the 
company should be wound up. Where this item is included in 
the agenda,the Board 0£ Management mu.at expressly make known 
its opinion on the qaestion of winding up ina special report 
which muat be appr~ved by the Supervisory Board. ID the 
opinion of your Committee this approval is not strictly 
necessary and this provision might evea cause conflict 
between the two administratjve organs of the Company. It 
therefore seems desirable sjmply to provide that the 
Supervisory Board shall give a reasoned •pinion on this 
special report. 
Paragraph 4 of lrticle 249 provides that the company 
shall be automatically dissolved.two years a£ter the date of 
CMlt~ 
the general meeting ••••e~ to consider the annual accoUDts 
showing the loss in question,i£ within that period a 
general meeting has not been held or baa been unable to 
pass valid resolutions on winding up or reduction of capital. 
Your~ommittee considers that the words 'has not been 
held' have ao legal or practical value and should therefore 
be deleted. 
173. Article 252 stipulates that the members of the current 
Board of Management shall carry out the liquidation. It was 
' pointed out ia your pommittee that this is not a very 
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happy provision. It hardly seenuil sound to entrust the 
li~uidation to the managers of the company,who oan normally 
be asswtaed to have had their share of resp~n.sibili·ty for its 
In this coDJ1eotion the Commission representative 
pointed out that the article gives the general meeting power 
to appoint or remove liquid~tors. In addition,paragraph 2 
of this same ~rticle 252 provides as a safeguard that 
shareh•lders holding 5 per cent of the share capital or 
shares of a nominal value of 100,000 u/a may apply to the 
competent court for the removal oC the liquidatow& and the 
appointment o~ others in their place. 
C 
In the light of these oonsiderations,your tommittee 
refrains from proposing Wily amendment to the text of this 
article. 
174. .l.rticle 235 deal$ with the submission of claims by 
creditors to the liquidators. Paragraph) of this article 
specifies that claims not: presented within one year after 
the date of the final notice in the company's ~ournals 
shall be extinguished. This provision is not well worded. 
In fact there is no question of extinction of the claim 
but of forfeiture of the right to enforce it. The first 
sentence of this paragraph should therefore read 1 
Oreditors who have not presented their claims within 
one year of the date of the final notice shall forfeit the 
right to present their olaims.J 
! I 
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175. Under irticle 260(1) followiag the liquidation the 
books aAd record• of the s.E.shall be lodged wita the 
European Commercial aegister for retention there for ten 
years. This proviaiea calla for nolspecial comment. 
l In the Italian text reference should be made to the books 
as well as the recordsi/ (1) 
176. The third section of Title IX (irticles 261 to 163) 
provides that insolvency,arrangements with creditors and 
similar procedures •hall be the subject of Conventions 
concluded betyeen Member States. 
In the commentary of the Commission of the European 
CoD1111UDities it is stated that a Convention on insolvency 
has been concluded by Member States and will have to be 
ratified by national Parliaments. This Convention applies 
only if any of the procedures to which it ZllllXSx»: relates 
involves an interDational element. Apart from this 
restriction - which in any event does not affect the 
European company - this Convention will have a very wide 
field of application. As a general rule it can already be 
said that the Convention is based on the principle of 
aniformity and universality of insolvency. Proceedings 
commenced in one Member State are automatically effective 
in all others. Preciaeregulations are laid down to determine 
the competent court and to prevent any conflict of juris-
(1) Drafting amendment to the ~talian text only. 
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diction. To facilitatG the application o~ the principle of 
universality of insolvancy,whereby the effects ot an 
inselveacy extend to the debtor's t•tal assets in the 
Community - an annex to the Convention contains the draft of 
a uniform law which the contracting' Stateo W!ldertake to 
introduce into th~ir own law. The conditions ~or commencing 
.. 
insolvency proceedi:rags ar~ governed by national law I in the 
case of the European company this will be the law of the 
flaee wlttrt tfl«ch'!Jfl fHtUIA'ltmt,r,i Ii {,caJt,l. 
country of the ~•••d iffioe. I 
177. The provisions of the draft statute of theS.B. on 
insolvency and similar procedures call ~or ne sp@cial 
comment,particularly in vilinf of the fact that they are 
modelled em the corresponding provisions of the iater-Govern-
ment Convention referred to above. These provisioaa will 
also apply to the prot~ction of employees 9 iRterests. 
TI'(:LE X s CONVERSION 
178. A Eu.repaan company may be converted into a public 
company constituted under the laws of any Member country 
where there are business ties with that Member country 
by reason 
xaxs%'JDl./or the location of its effsotive management. It is 
the general meeting which decides on the conversion, The 
Court or Justice of the European Communities,to whom the 
decision must be noti£ied 0 is limited to ascertaining whether 
the resolution is valid. If it has no objections to raise, 
the Court or Justice issues a certificate that the resolution 
was validly passed. At that moment the conversion takes errect. 
. , I' ,, 
I I'. ;r 
"" IOll:ll ... 
All subsequent operations are governed by national lav. 
Once the national precedure is oompleted,the statute provides, 
as a final operation,that a copy Gf the documents required 
by national law shall be sent to the European Commercial 
the 0:ff:i.tdal Gazett~ o~ th@ European Communities. The 
acquires legal personality as a public company constituted 
under national lavo 
179., On the whole principle of conversion,some members 
of your Committee objected that a certain majority which 
was £ormea within a European company should not be allowed 
to convert it into a company under natiGnal law,thus 
d.oing away with the concrete con.di tions underlying the 
constitution of the European company. 
The majority of the members o~ the Legal Affairs 
Committee,however~thought it natural that the European 
company should be given the right to convert itself into 
another type of company,as any national company is free 
to do under national law. Furthennorep to prevent any abuse, 
the statute provides that the decision must be taken by 
the •eneral meeting by a qualified major1ty. ~z In 
addition 9 conversion is not authorised until after the 
expiry of three y~ars from the formation of the Buropean 
The provisions governing conversion can thewefore 
be approved as a whole • 
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180. Article 264(2) calls for two comments. 
Under this paragraph,the European company wan be 
converted into a public company wider the laws 0£ the Member 
State in which its eftective management is located. First of 
all 9 it is not always easy to determine where tke effective 
management is looated,and,seoobdly,it is easy tor the 
company to choose the place of its effective illD&llagement 
~ in the light of x~a the particular aim it is 
pursuing. 
Your Committee therefore proposes that this paragraph 
should be worded as follows : 
.. (J) The s.E.shall be cenverted into a company 
under the laws of the Member State in which its 
registered office and effective management have been~• 
located for not less than three years.~ 
TITLE XI a MERGER ( ilrticles 269 to 274) 
181. European companies may merge either with each other 
or with a co~pany formed under the 1aw o~ a Member State. 
Merger may be efrected by fonning a new European company or 
by take-over. An existing European company may either form 
a new European company together with another European company 
or a public company formed under national law or may take 
over another European company or a public company formed 
under nataonal law.The result will invariably be a European 
·company. 
- i68 -
The reverse process,i.~. the take-ever of a European 
company by a public company incorporated under natioaal law 
or the formation of a new public company incorporated under 
national law by th® merger of a Eu.rop~a.n company with a 
public company incorporated under national law is ,of course, 
always possible. The procedure is,hGvever,govern.ed by 
national law and is,therefore,not dealt with.in thia statute. 
182a The provisions of this Title call for no special 
perhaps 
comme#nt ,except/with regard to the simultaneous merger of 
more than two European companies,which should also be 
provided for. Arjioles 269,271 and 274 in ~act deal with 
merger b~tveen a European company and another European 
company or a company under national law. In this context 
it might be asked whether mergers affecting more than two 
European companies or more than one national company are 
not prohibited. Since the te«t of the articles cited does 
not seam to rule out this possibility,it is in any event 
desirable to clarify the provisions of this Title along· 
these lines. 
TITLE XII : TAXATION ( irticles 275 to 281) 
183. When public companies constitute& in the form of a 
holding company under the law of one of the Member States 
European 
or European CQmpanies form a/holding company within the 
meaning of >irticles 2 and 3,allotment to the shareholders 
of those companies of shares in the European holding company 
in exchange for shares in those companies shall not give 
rise to any charge to tax. 
treated as resident in the Member State ia which the centre 
of its eff@ctive management is located. In general,the 
Europe&?! company should be subject to the provisions 
contained in the proposals for a directive of the Commission 
on the common tax treatment of parent coapanies and 
subsidiaries in different Member States and the common tax 
treatment o~ mergers,scission and contribution of assets 
effected between companies in different Member States. 
As already indicated in paragraph )4 of the present dooumeat, 
thle European Parliament has expressed its opinion en these ~ ~~ 
two proposed directives on the baaia of report•/by Mr.Rossi 
and Mre Artzinger. 
184. In the commentary on the Title und•r consideration, 
the Commission of the Communities points out that it has 
not introduced special provisions for the taxation of 
European companies on the grounds that more favourable 
treatment for these companies would not only run counter to 
the pr,nciples of modern tax law,vhich tends to attach 
more importance to the :function and business structure 
o~ undertakings than to their legal form,but would also 
deliberate~ create new sources of distortion and discrimina-
tion detrimental to free and effective competition and 
inconsistent with fiscal neutrality. The prevailing tax 
law must therefore apply to European companies just as it 
does to ot~er companies. 
This ~easoning seems sound. It is,however,vorth 
noting that tax systems differ appreciably from each other. 
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'litese systems llDUlst therefore be harmonised,on pain of finding 
the European compm:aies fixing their r•gistered offices and 
concentrating their activities in the countries with the 
most favourable tax systemso 
185. One other g~n~ral comment should be made on the tax 
provisionsG These ar~ partly modelled on the provisions 
contained in the proposed directives already re~erred to on 
the oommon tax treatment of mergers,sciszione and contribu-
tion of assets effected between companies in different 
Member States and the common tax treatment of parent companies 
and subsidiariGs in different Memb~r StQtes. 
It is therefore essential ~or this directive to be 
issued before the adoption of the proposed statute for the 
European ccmpany,in order to prevent the European company 
being subject to special tax treatment compared with 
companies under national law. 
186~ When th~ di~ferent articles of this Title are 
considered in detail,a first comment must be made on the 
subject of ,Qrticle 275. This article provides that where a 
European holding company within the meaning of6'rticles 
2 and J is formed by public companies incorporQted umder 
the law of one of the Momber States or by European companies, 
allotment to the shareholders of those companies of share.a 
in the European holding company in exchange ror shares in 
those companies shall not give rise to any charge to tax. 
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However important this provision may be,it only 
partly solves the problems raised by the creation of a 
European. holding company by companies with their centres of 
e~feotive ID&.l'la&"ement in different Member Sta@~s. 
On@ of the main obstacles to be overcome lies in the 
fact that the formation of the holding company may deprivu 
shareholders of the benefits of inter-government Conventions 
which t4ey previously enjoyed. It would therefore be desir-
able to provide that Member States take appropriate measures 
to ensure the fiscal tra:nsparenoe of the holdiDC m9mpan.y, 
particularly by the applicatiof0 i~f!oifillflls. 
Your Committee therefore proposes that /J.rticle 275 
should be completed by the following text a 
•J. The provisions ofrthe foregping paragraphs 
shall be without prejudice to any benefits to which 
the shareholders may be IDD.ti tl.ed unc.i.er conventions on 
double taxation.' 
Article 277 dea1s with the tax facilities accorded 
to a European ·company which,£or tax purposes has been 
resident in a Member State for not less than five years 
and transfers its e£fective management to enother Member 
State. In partioular,the State in which the centre of 
effective management was located prior to the transfer 
will refrain from taxing Bapj:xa:bcglUOIUI any increase in value 
of the assets of the European company. 
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In this connection it should be pointed out that 
the question of taxing increases in value arises not only 
in States in which the European company has its effective 
management but also •n other States in which it has 
permanent establishments. 
Furthermore,paragraphs (a),(b) and (c) of 'rticle 
277 deal only with increased values of assets which do not 
leave the country 1.n which the company had it.s effective 
management before transfer. Your'r/ommittee wondered whether, 
in order to make it possible to transfer the centre of 
effective management,tax exemption should not also extend 
to asxwxz the increased value of assets which are necessarily 
transferred at the same time as the centre of management, 
such as holdings and patent~,provided,however,that these 
assets are transferred to the books of the ~ew centre of 
management with the same book value. 
The Commission representative explain~d that it was 
undesirable to exempt increased values. from taxation,mainly 
for technical reasons,but. also tp protect xu:t the country 
in which the company formerly had its management centre from 
suffering financial prejudice. 
C 
In view of these arguments,your tommittee refrains 
from proposing any amendments to the Commissjon text. 
.- I I~ --
188. Article ?.78 deals with the taxation of the profits of 
permanent establishments. It provides that the European 
company may deduct from its taxable profits losses incurred 
by permanent establishments in other Member States. The 
subsequent profits of these establishments c:onsti tute 
taxahle income of the Ruropean company up to the amount of 
-the deductible loss. By ana~ogy with the provisions of 
frlrticle 281(?.) it would be desirable,in order to avoid 
double taxation of the same income,to specify that the 
deduction is final when the legislation applicable to the 
permanent establishment does not allow the ~arry forward of 
losses. 
189. Under Hrticle 281,where a European company holds not 
less than 50 ner cent of the capital of another company 
whose operations in any tax period result in a loss,that 
loss is deductible,in proportion to the holding,from the 
profits of the Ruropean company taxable in the country in 
which it is resident for tax purposes. Where the hold-:ling 
fA.J.Js below 50 rer cent,any loss deducted during the five 
precedtng tax periods must be added back to the taxable 
profits of the European company. 
Your Committee raised the question whether this 
&,bligation should not apply only where the E!,tropean company 
has held not less than 50 per cent of the capital for not 
less than five years,thus bringing it into line with 
irticle 277. 
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The representative of the Commission explained that 
this provision was designed t~ prevent abuse. The point of 
view pf the Legal Affairs Committee,if it were acce,ted, 
might in practice encourage a company to sell to a 
subsidiary part of its ow;i shares in order to escape the 
provisions of }rticle 2e31 (3). 
In view of this risk,your Committee proposes no 
amendment. 
TITLE XIII OFFENCES ( grticle 282) 
190. Article 281(1) stipulates that Member States shall 
introduce into their law appropriate provisions for creating 
the offences set out in the annex to the proposed regulatipn. 
wn other words,the statute contains no penal provisions 
for the 'Europ~an company. 
fhe provision under consideration,hy leaving it to 
JIITemhP-r States to determine the penalties does not solve the 
problem of ~quivaJ.ence of penalty,since the seriousness of 
the penalty for the same offence varies from country to 
country. There is even a tendency in some Member Stai".es to 
inflict e.dministrative penAl ties for offences which in other 
countries are sanctioned by penal law. 
Your Committee therefore proposes that the text should 
be worded as follows: 
- 175 -
•(1) For the purpose of introducing into the 
legi§lation of Member States uniform provisions for 
penalising offences against the present statute ,a 
Community directive shall establish the nature of 
offences ~nd the appropriate penalties.~ 
In other words,the penalties should be fixed by a 
Community directive in order to guarantee their 'dmiformity. 
191. Under irt~cle 282(2) the special provis~ons of 
national law app~icable to breach of regulations relating 
to companies shall not apply to any breach of the provisions 
of the statute. 
This provision raises delifate problems of criminal 
law which call for treatment at length. In fact this 
paragra~h - as,indeed,paragraph 1 of the same article -
raises the question of the competence of the Community to 
legislate in penal matters. It is not our function to deal 
with this questian in the context of the present report (1). 
All things considered,your Committee thinks that the best 
course would be ~urely and simply to delete this paragraph 2. 
Rut in order to ensure that there is no ffllllll\ti:w:t*1:IR1' 
.-.... 
cumulation of the special penal provisions of certain 
(1) The Legal Affairs Committee has been asked to draw 
up a report on Community criminal law. The work is still in 
the preparatory stage. 
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national legislations with the provisions of the directive 
specified in Brticle 281(1) as amended 3 the directive itself 
should include a provision to this effect. 
In any event it is obvious that the contemplated 
directive shovld be approved by the Council in good time, 
so that the relevant national laws can come into ~orce at 
the samg time as the regulation under consideration. 
In view of the amendments proposed by the Legal Affairs 
Committee,the annex to the proposed regulation is no longer 
needed. 
TITLE XIV: : FINAL PROVISIONS ( irticles 283 and 284) 
must 
192. KEMB'EK Member States JJD01XrmprtlMIMXZB/implement the 
requirements of Nrticle 282 ( offences) within six months 
after the making of the regulation. 
In the light of experience in previous cases,six 
months seems too short and the time limit should be increased 
to at least twelve months. 
The interval specified in article 284 for the coming 
into ~orce of the regulation should therefore be increased 
to twelve months to prevent the regulation coming into 
force before the penal provisions are determined. 
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VI CONCLUSIONS 
193. The creation of a European company will constitute a 
ma,jor step towards the establishment of a uniform Community 
company law,a fund&mental condition for the achievement of 
economic unity among the Community countries. 
The Commission of the Communities is therefore to be 
warmly congratulated on having drawn up this regulation 
which cannot fail to have profound repercussions both on 
national laws and on the business sector. 
194. The Legal Affairs Committee,. 
of the unification of legislation by 
since it considers that this is more 
approves the principle 
thfed.ium of regutation, 
suitable than simple 
co-ordination for allowing the union of companies in 
different Member States, for facili tati.ng the merger of 
companies j.n d:.:..fferent Member States, the removal of the 
registered . off 1.ce within the Community, for encouraging comp-
anies and individuals to associate to form common undertakings, 
encouragin~ the big companies to create subsidiaries in the 
form of European companies in the different Member States, 
or companies in several countries to create joint subsidiaries, 
and to facilitate the mobilisation of capital,especially 
through stock exchange quotation of shares. In addition,the 
existence of a single pattern f~r Member countries will 
allow greater freedom in business relations,a better organ-
isation of the different companies and the reinforcement of 
research. 
- 11, * 
The economic,l•gal and political reasons which 
militate in favour of the creation of a European company 
have been amply diaoussed in the first part of this report 
and there is no need t• revert to them here. 
19.5. S011t· mu<'h for the more general considerations. On the 
proposed text itself,the Legal Affairs Committee notes that 
it suffers - a~d it could hardly do otherwise - from 
certain defects and certain omissions. But these defects 
and omissions in no way detract from the efforts of the 
Commission,which has been able to reconcile the requiremen• 
of the economy with those of the working world,and the interest, 
of shareholders and creditors with those of the different 
companies. Time will certainly point to the desirable 
amendment• 
196. Some parts of the regulation have met vith the 
fundamental criticism that they are too detailed and·.too 
complicated. The Legal Affairs Committee does not regard 
this criticism as Justified. In practice,the alternative 
~vol 
would have been more frequent ... fuzaaee back to national 
lawe,with the utmost disadvantages in view of the divergences 
between the syatema in force in the differen.t Member States. 
197. On the eubjeot of access to the European company,the 
Legal Affair• Committee thinks that,tor the time being,it 
should be reserved to public companies limited by shares. 
In addition,the minimum capital for its formation should 
not be too low if it is desired that this new type of 
company should be able to faoe foreign competition on the 
world market. 
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This question,too,will have to be reconsi'*8red in the 
fairly near future in the light of experience. 
198. 'The Legal Affairs Committeo,by a majority.felt 
unable to aspaa¥ accept the principle of more than one 
registered office,in view of the legal and practical 
difficulties it would raise. 
199. On the thorny question of the issue by t.he European 
company of bearer shares as well as registered shares -
a problem which exclusively concerns Italy,where,for tax 
reasons,the issue of bearer shares is prohibited - the Leep!. 
Affairs Committee by a large majority approved the text 
proposed by the Commission o:f the European Communities. 
The Ita!.ian Legislature could reflect on the d:ttt:td 
dif':f:i.culties which ensue and,in particular, draw what ,dseem 
to be the obvious conclusions as to the desiaability of 
finding a solution to the tax problem w~ich would be in 
harmony with the criteria adopted by the other Cemanrm.ity 
~ountries,and vhich,while ensuring the necessary sa~eguard of 
the fiscal rig~ts of the State,would nevertheless •ot 
disturb the normal functioning of the ~ree market. 
Th~ Fedora! Republic of Germany,whioh applies a high 
deduction at source,and Franch which uses the tax schedule 
system 9 ai":ford •lxamples which JD!ri t consideration. 
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200. A particularly delicate problem ia raised by the 
proviaiom for the participation of employees in the life 
of the business,and more particularly by the provision for 
employee representation on the Superviaory Board. On this 
point,the Legal Affairs Committee diverges from the opinion 
a. ....... ih'~'1. 41\ 
of theASocial Affairs and Public Health ~oamdt&ee which 
accepts the text proposed by the Commission of the European 
Communities. Taking the view that the :European company 
should resolutely make innovations compared with the 
traditional patter••, the majority of the Committee 
co.aiders that it should be stipulated that the Supervisozy 
Board should consist as to one third of the holders of the 
capital,as to one third of ~eprese.tatives of the employees 
members 
and as to one third ot/zapz:aamqa•zx•• co-opted by these 
two groups. 
This question was discussed at length and the 
diffierent opinions were vigorously upheld by their 
supporters, the majority,how,3ver,ooming down in :favour of 
employee participation,with some shades of difference; 
some people wftre in :favour •>f the largest possible particip-
ation,while others though it preferable,in this :first phase, 
not,in general,to go beyond the level reached in the 
country which was the first to adopt participation. 
201. The Legal A:f:faira Committee also :formed a :favourable 
judgmemt on the provisions relating to groups of companies 
of which a Eu1•opean company is a member. The Economic ~(/v.,d 
Committ~e agreed with it on this point. 
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Groups 0£ companies constitute a tangible reality 
in the existing economic system. Ia ~ive of the six Member 
States they are not governed by national legislation. Such 
a modern and r6alistic regulation as the present one,for 
the reasons we have already set out in the chapter on this 
subject,could certainly net i,:nore them. 
202. It is,however,important that there should ae 
aa1111az~aia~lDIEEIUl concordance between the proposed provisions 
of the regulation for the tax treatment of the European 
oompanjl and the comparable provisions applicable to 
companies under national law. It ia a matter ~or the 
Commission and the Council to ensure that this concordance 
is brought about. 
203. Finally,the single article in the proposed regulation 
dealing with criminal law raises very complicated and very 
delicate problems. «.:he Legal Af~airs Commit.tee considers it 
absolutely essential that the penalties provided for 
should be uniformly applied in all Member States of the 
Commw:iity. 
204. To sum up,the Legal 
Affairs and Public Health 
c ,.,., ..... ,rtt .f,r, 
""*'" a.s 1he Co...teu·l'ffe rc1p0Ksi61t 




and the Finance and Budget~Cc 
/I 
Jtt••,•••pateat for/opinionS, 
after considering in detail the many arduous problems r~ised 
by the regulation under discussion and after consulting the 
repres6ntatives of management and labour consider that this 
regulation constitutes the most appropriate legal mechanism 
- 183 -
to emable European companies to co-operate,integrate and 
assert themselves in an economic reality which is a prey to 
sweepin,r change. 
It is now a matter for the governments represented 
in the Council of Ministers to give proof of their political 
determination to pursue the fundamental objective of the 
Treaty,namel~ the harmonious development of economoc activ-
ities in the whole of the Community. In this oonnectmon 
the decisions of the recent Summit Conference of Heads of 
State or of Government are a good omen for the future. 
20, Subject to the comments and proposed amendments 
contained in the present report,the Legal Afrairs Committee 
th~refore in~ites the European Parliament to approve the 
proposal for a regulation. 
/Jr,: 1J,1. s 
OPINION OF THE ECONOMICJCOMMI.TTEE 
J 
Rapporteur for the opirdon a Mr.Kicilla ROMEO 
//hii-,S 
The Economio;Committee appointed Mr.Rom•• Rapporteur 
tor the opinioa at its meeti:n.g of 28 Septtnllber,1970. 
The present opia.ion was approved 'Wl&Jlimously,with 
the exception o~ ••• vote,at the meeti11g of 1~ and 16 July, 
1971 • 
.. , '~°'~---
'~ : Mr.Laage,Chairmaa,Mr.Romeo,.Rapporteur for 
../r.j. .... , ,'\., ... , 
the opiaien,Mr.Arndt,Mr.Artziager,Hr.Baas ( •••••t•••• tor 
Mr.van Oftelen),Mr.Beraani,Mr.Borm,Mr.Bos,Mr.Bousoh, Mr. 
·" It) .... ,. ,'I.'", Calitioe,Nr.Couveillhea,Mr.Fllmig ( _..abibabe £or Mr.8ele) 
1. Admission to the status of S 1E. 
Ad.mission to tke status of S.E. should not be la 
limited to the three categories specified in Title II of 
the Commission proposal. On the contrary,..ny individual or 
incorporated body should have access to the status of 
European oompany,or in other words 11 the power to :form 
Europeaa companies or to regroup together in companies; 
0£ this type. 
The amount of mi.nilllWll capital is d~emed to be an 
essential c~iterion fer the coastitutioa of' these cempanies; 
For ho1diDC companies,group subsidiaries and unified companies 
this mini.mum ~apital sheuld be :fixed az such e level that 
the only obsthcle to this :free acceaa is reasons e:f' 
economic deairab~lityG la this co:r.m.ection it is as well to 
str•ss the wid~ traaapareaoy which sh&ald be attained 
inte:raal atrao'hlre of the compaay. 
2. Stnacture 
1'ke int0raal straoture of the kr•1Huu1 oompany aiid 
the division of powers amens it• cli~ferent bocii•• eaaeatially 
raises tka question of tae separatien of the power of 
direotiea or maaagement from the power of aaperv1.sioa or 
control. This separation is a priaoipl• recognised by the 
compaay law of all Comrmnity Statea,thouga ita detailed 
application differs. Th.a choice aetveen the system of 
rigid aepara~ion wkioa is maadat•ry in German law and 
optional in Frenck and Retherlaade law aad the ayatem of 
flexible eeparation,wldoa ia the oaly one at pr••••t i• 
toroe ia Belgi1UD,Italy aad IIDxemboars,ha• been in favour 
of the former,wlu.oh allows more constant aad more effective 
A structure of tb.ia kind l:laa been deemed to meet 
the requirements of modern busiaese management ainoe it 
leads to a precise definitio• of the competeaces aad 
lo~ ·t )fa,.:f""~ 
reaponaibilities reaerved to the di•••••• ill the 
administration of the company as well aa the superviaory 
i,wt 
powers of the iupesviaory ••==•••••• 
Publicity 
The provisions of the statute relating to the 
management report,balan.ce aheet and profit aad lose account, 
lar1elz satis!Y present reguirementa in the matter of 
publicity. One ea.a only welcome the fact that tae Commission'• 
proposal not @nly allows the publicity of the balance skeet 
(establishment of acc01illllts) but also makes peaaible greater 
transparency in other important eceaomi.o sectors,mainly 
through the rules f•r the d•aftinc of the managemeat report. 
These inalude in par:,icular the co1111111UUoation·of reports 
on finanoe,persenael and equipment. Ill tais coDDection special 
mention vaould be made of the very wide right• of iaformation 
of the shareholdera,of iateraal audit,the oollllllWlication of 
the balance sheet on tke occasion ef the general meetill&' 
('- , a11d tl:Le apeoial contrele. 
The presentation of accoUDts as specified £or the 
European company is worth setting •Pas an example. It 
would be a good thing to iatr•duce similar provisions into 
national laws. Special mention should be made in this 
cormectioa of the obligation to use standard forms ~or 
balance sheets and profit and lose aoceunts.There is a 
choice among principles of valuation. From the Community 
point of viaw one can only welcome the fact that the 81lnual 
"'Biard i MtUtllljtrneu,t 
trading account must be drawn up by the•••••••••• and the 
'J&laN!. 
Qupervisory oemm~••••• Provisions ameu.nti:ag to 50 per cent 
of profits should meet the requirements of ~odern business 
management. In gen@ra1 8 the Commission's proposa1 must be 
regarded as satizfactor:r & it satisfies the principle ar 
pub§dcitx ®D~Uri!:fi tne utmost p@ssib1e traD.Sffr@ncy siD06 
giVeCil 
it p!ilDig p~opl@ outside the b'v.s,a.AfiHfe#·aa exact idea ot' 
the state of fiD&Dce 8 eg•ipment and peraomiel by virtue of 
tho previsio~s relatiwg to the 11'4tU\afement reporj 1 the balance 
sheet aad the profit aBd loss acco11&t. 
4 .. Position on th• market and economic power 
On the questiom of the cempetitiveuess of the 
European coapa.ny witb.iR the eommo:a market and i11. th.e world 
eooaomy,the findia«m on this subject in the report made by 
Mr.Berkhouwer on be~alf of the Economic Committee lli'llllat be 
confirmed. On the plane of cempetitien policy,the European 
company may be expected to be a meaJ:Ls of-strengthening the 
competitiveness,both interAal and externa1Jo£ European £inas 
which choose th~s legal forme The qaestion ha• been raised 
whether the conceatration of firma,readered possible by 
the application of the statute of lax the European company 
sheuld be brought under control. The concentrations of 
economic_power authorised by the statute oa the European 
company raise difficult problems from the social and national 
point of view,particularly because of the large :rmmbers 
employed in these companies. 
The discusaions which have taken place within the 
Economic Committee on the constitution of econo1111c power 
made possible by the aoceptaDce of the statute lead us to 
ask for the $trict application to thl, European company of the 
provisioaa of Urticles 85,86 and following of the Treaty 
establisai-:a.g the E.E.C. Parliament has already expressed 
itself al•D4f these lines in the resolution of 7 June,1971 
on &the rules of competition and the position of European 
undertaking• in the common market and in tha world economy~ 
(r~port by Mr.Berkhouwer,Goc.227/70). 
5. Employee representation 
/J/ft.,·d 
The Economic/Committee considers that the pzaz:bl:z1111 
provisions of the Commiasion proposal relating to employee 
representation .!!!!,1St be regarde1as favourable. They constitu1B 
a forward-looking compromise between the experiments made 
in the matter of joint management whose results are manifestly 
contradictory in different places. Apart from certain 
doubts,which can no doubt be explained by the fact that 
c.o • llet-erm,i-ta~·," 
expe•ience of jeiillt'tl mmtagemeat is re~atively recent,what 
matters in the le.at analysis is to make certain in the 
economic and social organisation of the Community that the 
employees are constantly more fully informed ot' the situation 
affecting their job. It has been pointed out that in the big 
modern undertakings it is increasingly difficult for the 
individual to bi informed about his Job. Only the instruments 
C{)· ~tlln,.,1n~h'Ok 
0£ jeia• 11&11tigam•at and complete information of employees 
can enable them to take part in consultations, to co-operate 
in decisions and to be certain that their views will be 
taken into account by the authorised representatives in the 
beat interests of all the employees of the undertaking. 
C,O • "d'erminat,·~,. 
Experimenta so far made in the matter of doiae 111eaage 
1J11D1W; have shown that,when it is properly applied,it makes it 
possible to solve,from the outset and on a concrete basjs, 
any conflicts whiuh may arise. TI\! sensitivity .to questions 
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of industrial relations which is manifest today demands a 
balanced representation of the employees concerned in the 
dif§erent bo~ies of a big undertaking alongside the 
representatives of the interests of the holders of capital 
and the management of the undertaking. In conclusion 5 it can 
be said that the provisions of the atatute should allow th~ 
representation of the employees within the Community and tha~, 
from the point of view of the undertaking as wel1 1they seem 
economically reason.able. 
6. Groups of co~panies 
Title VII of the statute of the S.E.contains the 
provisions relating to groups of firms. 
The grouping of undertakings under a single (group) 
management is a phenomenon which in recent decades has 
assumed in legal reality in all highly industrialised Saat~s 
a place which exceeds in economic importance that of 
all other forms of co-operation between undertakings. This 
evolution corresponds to the tendency constantly to increase 
the size of undertakings. Groups,however,have the s¥ecial 
feature that,in spi~e of the economic dependence o~ the 
di~rerent parts they retain thezr legal personalityo 
The result is a tension between the economic 
necessities of Ulliform group management which have to be 
observed by the managers of the group and the law applicable 
to the undertakings as legal persons,which by laying down 
the principle of economic independence and the ident~ty 
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between the legal person and the undertaking tends to provide 
tor the equilibrium of the forces in issue. 
Modern legislation on public companies Jlkmt• should 
include provisions on groups of oompanies,if only· because 
they are in process of becoming a constantly more import ant 
"""' guarantee of optimum co-operation between undertakings. In 
view of the fact that the legislataon. of most Member States 
does not recohnise the de Jure grouping in a new economic 
entity,the legal independence of the different members of 
the group being maintained,this reCGIJllition 1»{the st~te of 
the European company should contribute towards the final 
recognition o• this form of co-operation in the legal reality 
of all Member States. The uniform recognition of this form 
of co-operation among undertakings calls for new regulations 
at national level to organise the ~aw for the protection of 
shareholders and creditors with due respect for the require-
ments of an enlarged common market. 
In principle we can express ourselves in favour of 
the proposals referred to above,in view of the fact that the 
proposed regulation meets the requirements of the economy. 
In so far as it can be taken that the regulation proposed by 
the Commission is enough to settle the problems raised by 
the European co&pany,a co-ordination of nation.al 1egislation 
on the subject is essentia1,to preve~t different treatment 
of groups of national undertakings. Here again,ve must 
emphasiJ!! the role of the European statute as a guide. 
191 -
1~ Tax,tion 
The taxation provisions allow very complete tax 
neutrality. Unfortunately,attention must be called to the 
delay noted in the Community in the matter of tax harmonisa-
tione 
8. The incidence of the s.E.on industrial policy ang 
capital markets. 
Th® sta~ute o~ the European company is an effective 
instnua&nt for giving effect to industrial policy and for 
bringing ab•ut the interpenetration of European capital 
mark~ts. In the matter of industrial policy reference may 
be made to the comments contained in the report of Mr. 
Springorum. On the interpenetration of European oapi~al 
markets,the appearance of the European company on the 
originally independent capital markets of the CoDllllUDity 
marks a first stage towards the consolidation of ~'uropean 
09tital markets. 
Legal considerations 
Reference to the Treaty demonstrates that the statute 
of the European oompany comes in to fill a gap in the 
iaa~ Treaty establishing the E.E.C. and responds to the 
economic necessities of the second half of the twentieth 
century. The provisions of irticle 2J5 of the Treaty establ-
ishing the E.E.C. empower the European institutions to take 
action to give a uniform legal basis to the mechanism 
constituted by the 'statute of the European company'. 
- i ,, -
Subject to the indications and suggestiona set out 
above the Committee approves that statute for the European 
company as previded in the proposal tlllder consideration on· 
the ground that the effect of this type of c~mpan.y will be 
to promote the integration of the Collllll1Ulity. 
/#P,,d 
The Econo~ioJCommittee hopes that the regulation on 
the statute for the European Compaay can come into effect 
as soon as possible. 
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;'I · l·t r<. f-,,1 1.u..,...•• 
Opinion of the,< Finance and Budget.s·oemmi'i'liee 
Rapporteur for the opinion & Mr.Gerhard KOCH. 
(~ ......... tt41 t 
On 18 March, 1971,the~Finaaee and Budget.s 0.!llllllittee 
appointed Mr.KOCH Rapporteur for the opinion. 
( 
The Tax Harmonisation sub-committee consi~ed the 
proposed reculatiGn at its meetings on 10 March and 29 March, 
1971. 
At its meetings of 18 June and 5 October,1971,the 
0..),,,..,,,/'ru .f:.. Finance and Budgetr fii'bmn1 'i'M)e considered the draf't opinion 
and adopted it on 5 October,1971 by 10 votes to 1. 
~-eaen.t g Mr.Sp.6nale,Chairma.n,Mr.:Eintus, Vice-Chairim u 9 
MraKoch,Rapporteur for the opinion, Mr.Alessi,Mr.Arndt,Mr • 
._/c:j..kl'1\..I .... ., 
Deylot,Mr.Boano,Mr.Califice (~ for Mr.Poher),MroDe 
rf':.}·'-t;, l. '":"; 




1. The ~~'ilf!/JJB&1/-..,. the Commission to the Council for a 
regulation concerning the statute of the Eur~pean company 
h&s beGn referred to the BluiliJliX~Finanee and Budget /committee fcj 
, ·1:3 ~ fa~ ~ se11psts»t te e111pil'ee11 Mir opinion., 
The object of this proposal is to set·up a pesma.nent 
mechanism for the formation,a1ongs~de companies governed 
by any national lawiof companies entirely governed by a 
single law directly applicable in all Member States. The 
introduction of thas single legal system for the whole 
Commw:Lity appearo necessary to allow the unhampered formation 
and aperation of undertakings of European dimensions 
constituted by the redeployment of national undertakings. 
The {inance ~d- &ldgev.§o~itte#.;;Jis naturally inter-
est~ed in the fiscal aspect of this proposal which includes, 
in addition to Tltle XII ( taxation) some important rules 
of valuation ~at out in Title VI ( preparation of accounts) 
2~ The tax provisions of the proposed regulation are 
based on the pr~nciple that no privi.l@ges can or should be 
intraduued in fevour of the European company so aa to avoid 
discrimination against national companies. This does not 
rule out the inclusion in the statute of some special rule 
made necessary by the special position of the European 
company and departing from the rules previously followed. 
It is necessary to allow from the outset £or the psssibil:ity 
of these new rules having repercussions on the national tax 
treatment 0£ companies. This possibility is sufficient 
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,justification for the need to :fix the new rules in concert 
with the financial authorities of Member States,which has 
not so :far been done. 
3~ Consideration o:f Title XII calls for the following 
criticisms. 
The ass®rtion of the Commission,in the introduction 
to Title XII that the present system of taxation of companies 
that operate in a number o:f Sdiatea through lllllffllDIIIQl•U 
permaDent establishments or subsidiaries is un.satis£actory 
needs ao be evidenced. A•ticle 275 deals solely with the 
special case ~f ~ a European holding company. This is 
not enough to exhaust all the f'iscal problems raised by 
the ~ormation o:f a European company. Article 275 does not 
go ddeply enough into the fiscal complications which may 
result Xrom the dif:ferent possjbilities for the formation 
of a European company. One has only to think in particular 
of the taxation of undisclosed reserves in the case of 
internat:Lonal merger. 
4. AJ'."tioles 276 and i77 deal with the question,important 
from the tax point of view,of' the tax domicile of the 
Europ~an company and its transfer. The procedure provided 
by /J.rtic.le 276 (2) and~ (J) is novel; it enables the 
tax auth,>ri ties of' Member States to cemmu.nicate with each 
other direct without the intervention of their Foreign 
Ministerd,tO settle any possible disputes about the tax 
·... 1;:,ro • 
domicile of ~he £uropean companyo If they do not agree,the 
States concerned may refer the question to the Court of 
Justice of the European Communities at Luxembourg. The 
provisions for the tr1U1sfer of the tax domicile of the 
European company (Srticle 277) are particularly important. 
Under these provisions the transfer of the tax domicile of 
a European company resident in a Member State for not less 
than five years involves no taxation of undisclosed reservese 
The change of status (from W1limited tax obligation to 
limited obligation) does not involve the usual tax 
comsequences. It should also be noted that the_ tax-exempt 
transfer of tne tax domicile of the European company applies 
only to trans~er within Memmer States and not to tax havens. 
The German text of the fourth paragraph of article 277 
is not easy to uuder$tand in its present form; it should be 
reea~t. In fact this provision means that with effeci from 
the date of transfer the State of former domicile waives 
the right to tax pe:rmaaent establishments outside its own 
territory .. 
'lbe text of the ~irst paragrap~ of this sa11111 Jh,ticle 
277 also seems to need :further clarification. It re~ers 
to assets which contribute towards the taxable income of 
an·establishment. In answer to tae question whether there 
are any as5ets which do .a2t contribute towards taxable 
income~the exampl• was ~i"'!l'1an of a patent shoWl!l in the 
balance sheet of one permanent establishmeat but in fact 
worked in #kw:xpuz a permanent establishment of the same 
European company located in another Member State. 
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5. The third section of Title XII of the proposed 
regula~ion deals with the taxation of permanent establish-
ments and subsidiaries. This qu,3stion is specially important 
for the European company because of its BX'l"VEtHr:R pattern 
of activity in a number of Member States and of the progress 
of economic integration. These questions are alreay dealt 
with in the directive on mergers ( directive on the common 
tax treatment of merger,scission and contributions of 
assets between compandes in different Member States,. For 
the taxation of international mergers this directive provides 
for the maintenance of the principle of the exclusive 
taxation of the profits of a permanent establishment by 
the State in which that establishment is located ( the 
principle of territoriality),but also gives companies the 
option of taxation on world-wide profits. The latter system 
allows the deduction in~the State which is the tax domicile 
of the European company,of losses incurresl by permanent 
establishments in other countries. Under this system 
ac~ount can equally be taken of losses incurred by 
permanent establishments outside EeE.C.territory. Since 
there has been too little experience of this s~stem of 
world-wide profits,it was deleted from the said directive 
after d~scusst6n in the European Parliament. 
The regulation under consideration therefore suggests 
a new and interesting solution for taking account of losses 
incurred by permanent establishments in other Member States. 
Th@ losses of a permanent estaolishment are ftrst of 
all determined according to the tax rules of the State in 
which it is located. They are then deducted direct { i.eQ 
without fresh calculation) from the profits of the European 
company in the State in which it has its tax domicile. The 
same possibility of deduction equally ext!nds to the net 
results of a number of permanent establishments of a 
European company ( Qrticle 278 (2)). If the losses of the 
permanent establishmBnts deducted under paragraph 2 are 
offset by subse~~ent profits ,they must be added back,up 
to the amount deducted,to the profits of the European 
cpmpany in the country of tax domicile ( ~rticle 278(3)). 
6. Since the European company and its permanent estab-
lishments are in competition with national companies,the 
prohibition of discrimination is expressly written into 
lil.rticle 279. 
·7. In irticle 280,the concept of permanent establishment 
is defined in accordance with the usage in international 
double taxation conventions. Reference should''ht made in 
this connection tfhe draft multilateral convention on double 
taxation which has been the subject of long preparatory 
work by an O.E.C.D. working party. Special attention should 
be called to paragraph 6 of Brticle 280,which,in conformity 
with case law on tax matters,stipulates that the mere 
existence of a relationship of control is not enough to 




company. It is only if it can be proved that the formation 
of a legally autonomous company has been preferred to the 
creation of a simple establishment for the sole purpose 
of escaping taxation that the Treasury can disregard this 
'4., . 
creati~n and/tax the foreign company 011 that part of the 
undertaking located on its territory which must be deemed 
to be .axs:tupte merely a permanent establishment. 
a. Article 281 deals with the conditions of holdings. 
The %ill concept of 'controlled member company• under German 
company taxation law is extended to Community law. The 
setting off of profits and losses,as it exists for the 
controlled member company,is extended to the broader 
business concept of a group of legally independent companies~ 
The condition is a minimum holding of 50 pe~ cent. Once 
the holding falls below this per.centage any loss deducted 
during the past five years must be added back. Profits or 
losses for tax purposes are determined according to the 
rules of the Member State in which the controlled company is 
located (cf.Rrticle 281(4) and the corresponding provision 
of the parallel rule on permanent establishments under 
~rticle 278(4)). Article 281 governs the setoff of the 
. .,.. 
losses of foreign subsidiaries in the llllf way as German 
tax law on German 1nvemtments abroad. Both the purpose 
azid the content of this provision can only be approved. 
It may,however,be feared that article 281 would allow a 
European company to acquire a holding of not less than 
50 per cent in a company which was in debt,with a view to 
r 
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reducing its own taxable profits. This anxiety can be met by 
reference to the provisions which in all tax systems guard 
against the ,a1ortntxxxtaB improper use of legal loopholes. 
9. In addition to Title XII,the provisions of Title VI 
on valuation are interesting in connection with this 
examination owing to the growing importance of commercial 
accounts for the purposes of tax accounts. The provisions 
on valuation ( articles 179-189) include a number of rules 
already in force in national tax law governing company 
accounts. The novel feature is the option allowed the 
European company of adopting the traditionai method of 
purchase price or production cost or the replacement cost 
method. This provision is based on the problems raised by 
the taxation of notional profits,which are high-lighted by 
the decline in purchasing power and which should not be 
under-estimated. It may however be seriously questioned 
whether it is desirable to admit for the purposes of the 
annual accounts this method of valuation which has so far 
been aplied,if at all,~only in the internal costing of 
co~panies. It is indeed undeniable that a stautory provision 
of this kind brings grist to the mill of inflationary 
theories and at the same time breeds familiarity with the 
idea of a progressive fall in the value of money. This 
provision introduces two kinds of profits; ~djueted profits 
and unadjusted profits. From there it is only a step to 





the introduction of the principle of valuation by the 
replacement cost method do not outweigh the arguments 
in its favour. 
100 Article 182 introduces a fresh modificatioa.. in the 
practice so far followed for the valuation of fixed assets 
with a limited working life. Under this article a lower 
value shall cease to apply when the circumstances giving 
rise to exce~~ional depreciation or provision for deprecia-
tion have ceased to obtain. This facility to correct after 
the event exceptional depre~iation already effected may be 
regarded as a regrettable opportunity for manipulation. 
It should also be noted that in the provisions on the 
form of the balance sheet~in article 153,the item 6 Costs 
of formation'' has been created. These costs are shown on 
the asset side and must be written off,under llrticle 188, 
within five yearsa Title XII contains no provisions 
indicating whether the tax treatment of formation costs 
must - contrary to current practice - be in line with the 
provisions of the 5tatute in the matter of commercial law. 
11. The Committee welcomes in principle the provisions 
contained in the proposed regulation on the matter of taxation. 
It recalls the criticisms it has made of the different 
articles and recommends that the proposal should be 
completed as follows: 
(a) 
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the various possibilities of form~ing a European 
company provided in '1rticlas 2 and 3 raise important 
questions of tax law which are not settled by the 
proposed regulation. In this matter ,reference may 
be made to the special rules on conversion existing 
in different countries (e.g.the German law on 
taxation in the event of the conversion·of the 
undertaking) ; 
(b) similar questions arise in the event of the formation 
of a European company by international merger. The 
first thing to be thought of is undisclosed J'fBJm 
reserves which may.be withdrawn from national taxation 
as a result of such a merger. These questions can 
be dealt with in principle only in the wider context 
of the rules on international mergers; 
(c) allowance must also be made for the fact that the 
statute of the European company may possibly be 
adopted be.fore the directive on the c·ommon tax 
treatment of parent companies and subsidiaries. In 
this event various articles in the directive should 
be included in the statute. 
12. The following remarks must also be made. 
The tax position still varies appreciably from one 
Member State to another. This is true not only of company 
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tax,but also of the income tax of members of the Supervisory 
Board and Boar.d of Management and the taxation of share-
holders' dividends. Until harmonisation is achieved in 
this matter,tax questions will paly an extraordinarily 
important part in the choice of tax domicile. In the case 
of the European company,this criterion will play an even 
more important part since the transfer of this domicile 
has been facilitated. 
13. For all these questions,which still require very 
thorough study,the European company may act as a lever 
and may stimulate the extremely arduous harmonisation of 
tax provisio~s in the contact of the common market. All 
the institutions of the Community should make it their 
busieness to ensure real progress in the harmonisation 
of taxation laws. 
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Foreword 
The present document goes beyond the usu-al scope 
o'f' an opi.nion in view of the :fact that the representation 
of employees in the. European. company falla,i:f not 
exclusively,at any rate primarily,within the competence of 
Co ....... .,.iH·tC. """ 
ths,social Affairs and Public Health Casm,es ... 
In particular,very imp,rtant social questions arise 




































I. GeneTal considerations 
1. The Commission's proposal for a regulation relating 
to the statute :for the European company was r•ferred to the 
HaMtJ ,s &e ~IHi- resr-ifrie-
Legal Affairs Committee,aempataat Nlli •ae,,,,,.aeaellli8e-e 9 and to 
/Jf.~r1• C, - ... ;tr,<- ;r,,, 
the Economic~Comm~ and theASocial Affairs and Public 
Health Ccmmittee/:r@r their opiaiod. 
C, ._ -itru d""' 
TheJ,ocial Affairs aad Public Health Ce111a,•••• is 
more particularly competent ~ in respect o:r Title V of 
this proposal 9 entitled I Representation of Employees in the 
European Company4 (grticles 100 to 147)(1) 
Title Vis divided into the following sectioas: 
Section one: 
Section two: 
The European Works Council (grticles 100 to 
129) The Group Wor~d Council (.irticles 130 to 1)6) 
Section threes Representation o:f Employees on the 
Supervisory Board (Srticles 137 to 143) 
Section four I Establishment of Conditions of :Employment 
(Srticles 146 and 147) 
Section one is subdivided ,into six sub-sections 
(general,composition and election,term of office,management, 
function and powers,arbitration procedure). 
In its document the Commission sets out a brief 
commentary on each article. 
(1) In the present opinion for the sake of brevity,the 
European company will be designated - as it is in the 
Commission's proposal - by the abbreviation S.E.representing 




(11 ......... ~h:l rf""' 
2. The/Social Affairs and Public Health 6ii @! I Laa has 
already had occasion to state that it was favourable in 
co· c:ActeMHi.,.a.t,9"' 
principle ~o a settlement of the question of J•i•• 111N1.a&9amea-t 
in the context of the European compa~y,as appears from the 
opinion drafted by Mr.Bergman on the proposal for a resolu-
tion by Mr.Starke,Mr.Dio~ans,Mr.Berkhouwer and Mr.De Winter 
relating to the creation of a European company ( EP 21.068 
:final)', This opinion,addressad to th~egal .Affairs Committee 
(2) was unanimously adopted by the Social Committee on 8 
January, _1969. 
At that time the Committee,inter ali~de tha followi1111 
fundamental statements 1 
Co-.... 1tt41.<. -
t In the opinion ef theASocial .Affairs and Public 
Health g, .. ,st•e the creation of a European form of 
trading company cannot obviate the need to find a 
satisfactory solution to the question of employee 
repre•entation in the administrative organs of the 
undertaking. Indeed,in the absence of such a solution 
tlte creation of this type of company et.which 
unquestionably meets an imperative economic need 
is 11.aaa .. doomed to failure (paragraph 7 of' the opinion) 
Ill In the light of' these differe~t arrangements in 
Member States it has often been maintained that 
---------- t14#d Af H,e C.-.ltet ~f'OHiJble 
(2) The Legal Af'f'airs Committee, eempeilent. oa Ute substance 
has not so ~ar made any report to Parliament on the 
~ . ,;- 1 J,,._,,..., 
,,..,, ,;. r I ,n, . 
pmepoa1~ for a resolution presented by Mr.Starke and ,Ai1re 
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"· detenn:1ra.t1i6'1 
~ endangered and even rendered 
impoasible the overall concept of a European trading 
Cc, ......... ifb<i.'- .-
cempany. TheASocial Affairs and Public B•aith ee~.!Zlllm!~tlilPteses, 
tor its part,thilllks that the problem can. be -solved. 
The main obstacles to the creation of a European 
trading company are economic,moneta~ and fisoal. 4 
(paragraph 7 of the opinion) • 
.JII' There is a temptation - and this is indeed what 
has been done in other fields - to extend to the 
whole Community the application of rules which have 
proved themselves in one of the Membar States. The 
c~ ... .trLc. --· Affairs and Public Health Ge......d:-bee,for the 
rest, considers that Europe&D company lav should 
not constitute a step backward,from the soaaal point 
of view,~rom certain systems in force in the 
Community~ (paragraph 8 of the opinion)• 
' The ,S:ommittee agrees in maintaining that,with 
a view to the creation of a European trading company, 
it is in aay case necessary for the employees to be 
assooiated with the decision-making of the undertaking, 
in other words that their concrete rights of jo$Bt 
C/0. ktt0tt{"ah)~ 
lltiiliW&c&t should be recognieed. It is convinced that 
there can be no European trading company unless the 
U ·4ttMHi.uafio"' 
question of J•••• rraagemeat is solved in ene way 
or an.othar.4 (paragraph 9 of the opinion). 
- i!O~ -
LThe economic,social and political unification of 
Europe is inconceivable without satistactory particip-
ation o~ the employees in the fQrtunes of the under-
taking. The workers of' the Member States of the 
Community are fully Justified in claiming to be one 
of the driving forces of the European idea. They 
demand a European Community in which the workers are 
citizens with equal rights,not only in certain sectors 
of aociety,but also in the economic field. They are 
ready to take their s&,..re of responsibilities in a 
democratic and social .European society. 
At a time when the tendency towards the democrat-
isation 0£ society is manifest in all fields it falls 
to the European Community to. develop modern. conceptions 
and to put these conceptions i~to effect in the 
context of' the European trading company4 (paragraph 
14 of the opinion). 
J. The question of' employee representation in the S.E. 
has been studied in depth for many years bef'ore the 
Commission presented the proposal wa.d~r consideration. The 
'~ommittee bases itself 0 inter alia, on a study made in 
December 1966 by Professor Sanders,Dean of the Faculty 
of Law of' Rotterdam,under the title 'Draft statute for 
European companies• (1) and on a study by M.Gerard Lyon-Caen; 
Professor of the Faculty of Laws and Economics,Paris,under 
the title •contribution to the study of ways and means of (2) 
representing the interests of' employees. in European companies. & 
(1) Collection Etudes,Serie concurrence n~ 6,Brussels,1967 
(2) Coliection Etudes,Serie concurrence- rapprochement des 
legislati~ns,n° 10,Brussels 1970 
..; -.< fU 
In its propos@d regulation,the Commission of the 
Europeimn Communities has ba$ed itself on the fact that the 
organisation of European undertakings in the ~orm of 
European. companies involves not only the regulation of the 
company's legal relationships with its shareholders and with 
third parties~ th@ legal position of the employees within 
th~ wmd~rtaking is Just as essential to tte proper internal 
functioning and its business relations with others. The laws 
of the Member States on this subject differ iD content but 
they all involve the principle that the employees ef a 
company must be enabled to unite in defence of their interests 
within the undertaking and to share in the making of certain 
decisioneu In its proposed ~egu.latiom tho Commission has 
end@avoured not only ~o take aooount of thi5 development 
but to encourage it. It emphasizes that the efficiency of an 
undertaking with branchss in a number of Member States will 
depend largely npon the existence of legal means of assisting 
and encouraging co-operation both between employees and 
management a.:a.d between employees in di~ferent countries. 
(u...,.. .... tru 111 ..... 
4. TheASocial Affairs and Public H0alth ~ :Cully 
endorses the view of Proressor Lyoa-Caen that,in order to 
avoid misunderst.andings,the first thing is to agree on the 
terminology {1).In poi#t of fact the Commission's proposal 
for the statute of the S.E.is not concerned solely with the 
'•epresentation' of employees,since the faot of being 
(1) Cf.also jRec(,~il de quelques elements de droit SOBialJ 
prepared by the Parliameat~Secretariat { EP@21.098). 
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represented with an authority in no way implies that one 
takes any part whatsoever in the decisions made by that 
authority. Similarly,the term •participationf is inapt in 
the context o:f the regulation proposed by the Commission. 
Participation in fact implies not only that the employee 
is associated with business decision but also that he shares 
in the proXits made by the business,that is to say,in its 
:fruits. lfow,employee participation in the trading results -of' 
the S.E. is not the subject of the Comm1ssion proposal under 
consideration. 
5. The one and only question de~lt with in the proposal 
eo • ~etetm;Hatt~"' 
is much more that o:f et:21mi INllBBlameat (1). This term is 
defined as the institutional partic4pation 0£ the employees 
or their representatives in the decision-making process 
within the undertaking,wha~ever may be the aature or magni-
tude of the participation of employees' representatives in 
the administrative organs 0£ the undertaking. The Commission, 
too,accepts this de~inition when it emphasizes in the intro-
duction to Title V ( Representation of employees in the 
European company) that all Member States accept the principle 
that •the employees of a company must be enabled to unite 
to 
in defence of their interests and/share(*) in the making 
0£ certain decisions,. 
(1) The close link between j.a,a• aanagemeat and profit-
sharing must of course not be overlooked; where the 
employees participate in formulating the will and decisions 
0£ an undertaking there is obviously a temptation to give 
them an interest in the results of the business 
(~) In the German text Mitwirkung an bestimmten Entscheidungen, 
or co-operation in making certain decisions. 
... 2t2 ..., 
c. ..... -. rj;.c, -
6., The,, Social Af':fairs and Public Hl.ilia.ihth Co,t,m,i ~ recogio.ises 
that ths European Company calm also,a~ a business orgia.nisation 
with given objects,be eonoQived and operate without the 
~.~;~~ 
of workerso 
In our modern industrial society there can be no 
doubt that,in the light of the principle of the division 
o~ labour and the need for uniXorm planning,direction and 
organisation of the production process within the undertaking 
regarded as a busin0ss asaooiation with given objecta,the 
management of the undertakinc must b@ able to d~cide how 
to use the labour ~actor and to give prsoise instructions 
to the employues to perform specified worke 
This integration of the employee in the organisation 
of the SoEe and his subordination to the planning,directing 
and organising powers of the administrative organs of the 
undertaking give rise to a relationshpp of d~1endence. 
(' 
The tomwittee emphasizes that this relationship oX 
dependence must be brought into harmony with the general 
principle that :subordination t_o the direction and organisa-
tion o~ others is consistent with human dignity and manis 
right to the free development 0£ his persoJ11ality only if 
the employee has power to influence the formation of the 
power of direction and organisation to which he is subjected. 
These reconciled 
~k:tm requirements can be aa:ttsftu only through the iJ,e I t 
c. . o1e~1n4ho~ 
manag.n...mt of the employees accompanied by safeguards £or 
the competence of the entrepreneur. The subordination of 
the employees in the context 0£ the SoE~ to the power 0£ 
direction and organisation of others must find its counter-
- 21) ... 
part in participation in the decisions which form and mould 
(o ·httrM1wdltl1n 
the labour process. In tke last analysi& d,,oiat T'M'&~aaaa.-t is 
founded on the :fundamental recognition of human dignity and 
man's right freely to develop his own perzom!.ality. 
th O ~utm111 
7e .if.Gi99~ makes it possible to reduce the 
subordination and powers of direction which are th~ logical 
consequence of the division of labQur within the uudertakiig 
which is the ess®ntial condition of fruitful co-operation. 
It makes it essential for employers and employees to 
co-operate and compels them to discuss and :1dul to compare 
their different points of view. It leads to an improvement 
in internal communication syst~m~ an.d ensures the speediest 
possible information of the elDJ)l@yees about all the decisions 
of the W!ldertaking which are decisive for their activities 
and th0 conditions of their business aAd working lives. 
This evolution is not only favourable to th~ rational 
management of the undertaking but it also ensures a better 
"' kterm,v,t&hoh 
general atmosphere, Fi:nally,~nt menege•0&t is a guarantee 
that the knowledge which the employee has acquired by virtue 
Gf his work and hi5 position in the undertaking will be 
effectively and usefully integrated in the decision-making 
process,to the benefit of the und~rtaking as a whole. 
s. In view of the constant changes brjught about by the 
speed of technical prog~ess,legislation or other government 
measures are not enough by themselves to ensure the protection 
of the workor and of his economic and social interests. At 
this level too,it is essential,to complete the protictive 
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:function of labour legislation, that the employees'mma..blx 
representatives should co-operate and participate in the 
major decisiono of the undertakii,Jguindividual employees 
are unable,exc~pt to a very limited e.xtentYto assess the 
desirability and necessity of decisions calculated to have 
a profound reperc•ssion on the personal lives of DJRny of 
assurance 
themo They must nevertheless have the/uez~n*J: that their 
representatives have weighed up the pros and cons of 
momentous deci~ions in the light of the consequent burden 
falling on them. This aim will be achieved only if 
conscientious and responsible representatives elected by 
1dll:mm the employees take part in the decisions of the 
undertaking. 
9o Quite generally,in conclusion,it may be noted that 
Cl). ~f~fltmiviatn,,,.,. extends 
jeisi FNP~tlHlllsiaii has an importance which/mx:buulla beyond 
the limits of the undertakingo The obligation to co-operate 
co· ~etni·fi Ah~ 
which results from Jeiat aeme~,and there~ore to give 
weight to other points o~ view and other interests may 
change individ~al thinking and attitudes and may therefore 
have social and political incidences .. Businessmen and shaB&-
holders are more inclined to treat employees• rspresentatives 
as partners whose interests are just as legitimate as their 
owno Conversely, wmzkmxaxa employers and their representatives 
acquire a better understanding of the economic imperatives 
to which the uudertaking is subjeeted and share the responsib-
ility for by which they may,in certain cases,be sernously 
af"f'ected .. 
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10. The proposed regulation under consideration,long 
foreshadowed by the Commission~has aroused keen interest 
among the memoers of the European Parliament. Thus 9 as long 
ago as 5 Mayp1970,Mr.HougMdy put written·:qu~tion n°72/70(1) 
to the Commission asking what progress the Commission staff 
had made with the creation of a European company and the 
Commission's attitude towards certain related problems. 
In particular,Mr.Hougardy raised the question of co-determina-
tion in the context of the S.E. 
-
~S.ince co-determination is a matter for social law 
rather than company law,does not the Commission 
think it would be adequate 1 so long as social harmon-
isation has not been attained,to make the offices of 
the European company,just like those of other 
companies,~lDI subject to the national law of 
the respective co11ntries in which those offices are 
located ?ii 
In its answer the Commission referred to the proposed 
regulation (boc.98/70) now before the Ruropean Parliament. 
c,,....,.,,,.,tt.:.l ~"""'1 
110 On 29 and 30 Novemher,1971,the~Social  
Affairs and Public Health Gemm:i.ttee·, jointly with the Legal 
responsible,arranged for a hearing of scientific experts 
and labour and management on the proposal for a regulation 
... 
relating to the statute for the European company. The 
. 
part of the hearing for which the S~cial Affairs Committee 
is compement ( representation of employees in the European 
216 .,. 
company) was the subject of a questionnaire drawn u, by the 
draftsman of the present report and approved by the Social 
Affairs Committee (PE 27.055). The results of this hearing 
are set out in the analytical report of the meeting referred 
to (PE 28.961) 
IIo Consideration of the parts of the proposed regulation 
c .. ---.~-
within the competence of theftSocial Affairs and 
Public Health b;pypittet 
(a) General 
12. The antepenultimate paragraph in the recitals reads 
as follows: 
A 't!lhereas there are wide differences between the laws 
in force in the Member States as regards the repres-
entation of employees within undertakings and the 
extent to which their representatives participate 
in the decision-making machinery of societes anonymes, 
these questions should not be d~termined by national 
laws lest unifprmity in the system of management of 
the Europ~an company be disrupted; •••••• and whereas 
it is equally necessary to allow representation of 
workers on the Supervisory Board to enable them to 
express their point of view when important economic 
decisions are made upon matters of company management 
and on th~ appointment of members of the Board of 
ManagementJo 
- -- - . - ~ I 
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'l'his basic principle adopted by the Commission is 
t 
fully in line with tha conclusions reached by your tommittee 
in paragraph 2 of its opinion (EP 21.068/final) on the 
proposed resolution by Mr.Starke 9 Mr.Diohgans,Mr~Berkhouver 
and Mr.De Winter on the.creation of a Fu.ropaan tB.ading 
company (doo.48/68) which it invited MraBergman te draft 
and which it adopted unanimously on 9 January,1969. At that 
time the Committee thought that the Executive should issue 
a regulatiott guaranteeing the de~ence of the emp.1.myees' 
interests through their representation as of right on the 
unanaging bodies of the European tradi11g oompany(paragraph 
1$ of the Bergma:mi report referred to above)e 
1J. Article 63 (6) (Title IV,Administrative Organs, 
section one,Board of Management) deals with the representa-
tion of employees on the Board o:f Management. Under this 
paragraph the Supervisory Board must designate one member 
0£ the Board of Management & to be responsible £or personnel 
and industrial relations&. 
In this connection,the Commitee desires to emphasize 
that,for reasons of equality of treatment,it is not 
appropriate that a member of the Board of Management should 
be assigned these tasks •~elusively; he should,like the 
other members of the Board,also have other :f'ields o:f 
activity. 
The Commission representative confirmed this point 
o:f view by pointing out that it was not intended that this 
member of the Board should be an Arbeitsdirektor in the 
- 218 ... 
German sense of the term~but an elected member of the Board 
~ with th~ same rights as other members and witb 
responsibility for questions of persoxm.el &Ld industrial 
relations. 
14. Under article 66 (1),the following aeta of the Board 
of Management are subject to prior authorisation by the 
Supe11Viaory Board: 
~a) closure or transfer of the undertaking or of 
subatantial parts thereof; 
(b) substantial curtailment or extension of the activities 
of the undertaking a 
(c) substantial organisational changes within the 
undertaking; 
(d) establishment of long term co-operation with other 
wa.dertakings or the termination thereof. 
In addition,,rticle 125 (1) provides th~t the Board 
of Mamagement must consult the European Works Cou.ncil before 
taking any of the above-mentioned decisions. 
It is therefore clear that article 12S obliges the 
Board of Management to ascertain the views of the European 
Works Council before taking any of the above decisions. 
15. The first paragraph of Qrtice 74 (Title IV,Administra-
tive organs,section tvo,the Supervisory Bo~rd) stipulates 
that the number of members of the Supervisory Board must 
be divisible by three,and that where an s.E.ha; permanent 
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establishments in a number of Member States the Supervisory 
Board shall consist of not less than tw~lve memberse 
This provision is closely linked with '1.rticles 1J7 
to 145 (Ti.tle Va RepresentatioD 0£ employees in the 
European cowpany,seocion three 9 repr&ssntation of employees 
on the Supervisory Board). 
Since the concept of &permanent establishment~ is not 
clearly defined 9 your Committee thinks it better to replace 
it by •establishment~ so that the second seatenoe of 
Afrticle 74 (1) would read a 
~Where an s.E.has establishments in several Member 
Svates,the Supervisory Beard shall comprise not 
less than tw®lve members~. 
16. Under ~rticle 75 (2) t, Title IV: Administrative 
Organs,secti~n two,the Supervisory Board),the members o~ 
the Sup•a,visory Board appointed by the general meeting may 
be dismissed by that body at any time. The general meeting's 
right of dismissal is therefore no wider than its right of 
appointment. Article 8J(c) should there£ore be mmpp completed 
as follows: 
~ (c) appointment or removal 0£ members of the 
Supervisory Board other than those members 
appointed by the employees pursuant to articles 




17Q Title IV ( Representation of employeea in the European 
company) 5ets up three legal meoham.isms to ensure the 
repres@ntation ot employe@a iD the wadertakinc a.ad to 
facilitate the settlement of workinc ocnditioaa a.ad economic 
condition~ in the Bu.ropean company. 
Articles 100 to 129 g The European lltorks Council 
that the interests of the employees are con$idered when 
the conditions of work in the un.dertakiDg are being settled. 
The Commission bases its propesals for the :functioning, 
tasks and pov0rs of the Etirepoan Works Council on the need 
for close colla~oration between the m&D.agement ot the under-
taking and the European Works Council and the provision of 
formal machinery to ensure that full inforamtion is given 
to the employeeav representatives on all matteps of importance. 
affecting the wudertaking am.d its establishments. 
-~ Articles 1~7 to 143 a Representation of employees 
This representation is designed to give adequate 
weight to the interests of the employees in the making of 
major business decisions,in the supervision by the Super-
visory Board of the Board of Management and in the aonstit=. 
ution of the Board of Management. 
Articles 146 and 147: Collective agreements 
These.provisions for the c•nolusion ·~ collective 
agreements between the s.E. and the trade unions represented 
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in its est~blishments give the S.E.special powers in this 
matter and thus make it possible,wherever it is deemed 
desirable,to ensure uniform workiDg conditions and economic 
conditions throughout the S.E. 
18. Underhlrticle 100, a European Work• Council must be 
formed in every European. company which has establishments 
in more thL:J. one of the Member States. The object of 
forming the European Works Council is primarily to ensure 
the same uniformity of repreaeatation for alJ employees in 
a European company. 
Here again the Committee thinks it better to replace 
the term •permanent establishments• by •establishments•. 
19.Th.e question was also raisad in the Committee whether 
the £ormation of a European Works Council should be 
confined to European companies with establishments in 
more than one Member St-te or fwhether it is not also 
called f~r where the establishments of an S.E.are all in 
a single Member State. This question is also important 
for the merger and formation of European companies,as 
specified in article) ( Title Is General Provisions). 
Under this article an S.E.already in existence may itself 
establish a new s.E. by 
merger 
formation of a holding company 
formation of a joint· subsidiary with other companies 
formation of its own subeidiary. 
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In the last two cases the text proposed by the 
Commission does not,as a general rule,provide for the 
representation of employees by a European Works Council. 
On this point,the Commission representative argued 
the need to ensure the unif·orm representation of employees 
in relation to the Board of Management. In an S.E. whose 
establishments wer1 located in a single Member State the 
parallel ex;stence of a European Works Coun~il and 
employees' representation under national law would 
inevitably lead to overlapping and therefore to situations 
of conflict~ 
20. Article 101 specifies that organs of employee 
representation formed in the establishments of a European 
company pursuant to national iaws shall continue in 
existence with the same functions and powers as are conferred 
upon them under that law. Their competence and powers are 
therefore limited by the statute of the European company 
only so far as necessary to ensure the effective representa-
tion of the employees of the whole of the European company 
or of a number of its establishments. 
On the question whether,and if so,how far,this 
' 
provision might invalidate or limit the rights of national 
works councils which were more extensive than those of the 
huropean Works Council,the representative cf the Commission 
replied that there was no danger of this under the general 
principle of social law that more extensive rights cannot 
be cut down. 
21. Articla 1C2 specifies ~he bodies which are deeMed to 
he employees I r·~pref.entati ve bodies for the purposes of 
the statute. Th~.s provision is impo::t'tant since the statute 
confer$ additional powers or. ·.,~P. representative bodies 
~nstituted under national law 1 for example in connection 
with. the election procedure specified under article 104. 
The following are. the bodies which are deemed to be 
employees' representative bodies for the purposes of the 
statute: 
- for the Federal Republic of Germany: the ~etriebsr~te; 
for Belgiun: the ondernemingsraden or consei~s d'entreprise; 
for France: the comites d'entreprise ; 
- for Italy: the commissioni interne d'azienda 
- for Luxembourg: the delegations ouvrieres principales and 
the delegations d'employes; 
- for the Nether~c3!lds. :L~ ondernemingsraden. 
22. Articles 103 to 106 lay down the procedure for the 
.election of the European Works Council. The Commission 
proposes that the members of the European Works Council 
shall~e elected by the employees of each establishment 
under the rules of procedure applicable in the different 
Member States. These rules of procedure cover: 
preparation fo~ elections and actual voting 
the right to nominate candidates 





The question was raised in your tommittee whether 
election 
these numerous rules of/procedure should be applied 
differently according to the law in force in each Member 
State,or whether it was desirable to lay down a uniform 
electio~ procedure applicable to all the establishments of 
a European company. 
If a uniform election procedure were decided upon 
it would be neceosary to consider whether the right to 
nominate candidates for the list should be granted to trade 
unions represented in the establishment provided that they 
are representative at national level. 
n The question was also raised whether and to what extent 
it was desirable to determine ~n detail the conditions for 
the exercise of the right to vote or for eligibility,e.g. 
persons entitled ( employees,apprentices),age limits and 
forfeiture of the right to vote or to be elected. 
Your Committee finally decided in favour of the 
election procedure proposed by the Commission in view of its 
flexibility of application. 
23. The Commission proposal (article 103) provides for 
direct election of members of the European Works Council 
by the employees in the individual establishments of the 
European company._ When all the assets and liabilities of 
a European company are transferred to another European 
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company ( merger by take-over) the members of the European 
Works Council of the European company by which the transfer 
is made become members of the European Xorks Council of 
%HE the European company to which the transfer is made. 
There is therefore no need to elect a new European Works 
Council. 
This article also lays down the procedure to be foll-
owed when the assets and liabilities of a company incorporated 
under national law or a European company with establishments 
in only one of the·Member States are transferr~d to a 
European company. In this case (i.e.where there is no 
European Works Council in the company making the trans. :er) 
the European Works Council of the &WlipHK European comp, my 
to which the transfer is made is enlarge1 to acc·ommoda :e 
those members elected by the employees of the differen~ 
establishments of the company making the transfer. 
24. Under irticle 104 the election of members to th~ 
European Works Council shall be subject to the rules w1ich 
apply to the election of employee members of the representa-
tive bodies,as defined by irticle 102,of the different 
establishments of the European company. The law applicable 
is,accordingly,the national law of the Member State in 
which the establishment whose employees are electing. 
representatives to the European Works Council is situated. 
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As the Commission points out in its commentary,the 
rules of procedure referred to in the statute include all 
provisions relating to preparation for elections and actual 
voting (e.g.time-limits ,method of voting,counting of votes, 
announcement of results),the right of nomination,the right to 
vote,eligibility of candidates,system of election (majority 
or proportional representation) and the right to make an 
objection. 
The Commission considers that this flexible procedure 
has the advantage that the election of members to the 
European Works Council is regulated by a procedure which has 
regard to the special features that characterise the different 
works councils and with which employees have already become 
the 
familiar through election of representatives to/works council; 
of their establishment. 
25. Article 105 provides that the number of representatives 
to be elected to the European Works Council by each establish-
ment shall be as follows: 
from 200 to 999 employees: 2 representatives 
from 1,000 to 2,999 employees: 3 representatives 
from 3,000 to 4,999 employees: 4 representatives 
where there are more than 5,000 employees, 1 
representative for each additional 5,000 employees. 
It is further provided that the same number of 




The Commission regards this number as appropriat·3 
since the European Works Council must have enough members 
qualified to carry out its extensive duties,as well as 
to represent all the different categories of employees. 
(. 
Y.our tommittee raised the question whether it was 
not also desirable,in principle,to provide for representation 
on the European Works Council of establinhments with fewer 
than 200 employees. In view of the fact that the majority of 
employees work in relatively small undertaki~gs and in order 
not unduly to hamper the functioning of the European Wcrks 
Council, your Committee came to the compromise of provjding 
for the election of one repretsentative to the Euro~~~. 
Works Coun,:11 for 50 to 199 employees. The Commission : s 
invited to complete lrticle 105 along these lines. 
Your Committee also considered whether it was dtisirable 
to fix upper and lower limits for the number of :.tx me11bers 
of the European Works Council in view of the very wide 
diversity which may exist between the structures of Eu: 'opean 
companies. As a result of the compromise referred to in the 
preceding paragraph it decided that it was not essenti~l 
to fix such limits. 
Another possibility was canvassed in the Committee, 
namely that the management of the undertaking and the 
European Works Council should agree on the provisions 
necessary to ensure the proper representation of employees. 
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have the advantage of being 
Such a rsgulation would/a flexible enough to take account 
of the special conditions of the undertaking concerned. 
Your Committee finally decided not to foalow up this 
suggestion. 
26. Whereas in the French version of article 106,voting 
*doit' (shall)(*) take place within the twc months following 
the formation of the S.E.,the term employed in the German 
version is •1sollen• ( will) which is less imperative in 
German legal language than the term •mussen• ( must). 
c. 
The ,ommittee pointed out that,since no sancti~n was 
provided,there was some danger that this two months time 
limit would not be obBerved. On this point the Commission 
ZIJJIX'BBB•twt•ix• representative doubted whether an imperative 
requirement could ee enforced. 
' Your ~ommittee therefore expresses itself in favour 
of retaining the Commission text,while ~nviting the 
Commission to ensure that the Genaan term •so11• is 
properly translated in the other official languages. 
27 Article 107 provides that the European Works Council 
shall be elected for a period of three years. 
It further provides that the members of the European 
(*) In the English text (Supplement to Bulletin 8,1970) : 
d Voting shall take place ••••• • 
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~Pe~ei!til Works Council may at the same time be members 
of the employ~es• representative bodies constituted under 
national law. As the Commission rightly points out,such 
dual membership is often desirable as it makes for 
co-operation between the European Works Council and the 
representative bodies in each country. 
With regard to the term of office of the Europe,l?l 
Works Council, it should be noted that it is 'l'XPllJCYli sh< ,rtened 
when the S.E. in which it is constituted proceeds to a merger. 
In the case of merger by the formation of a new comp an~· 
pursuant to S.~ticle 269( 1) ( a) of the statute of the Eu: •opean 
company, the mandate of the European Works Council expi) •es 
when the European company in which it was constituted 
BlUlUBCD ceases to exist,i.e.on the date of publicatioll of 
the}nerger in the Official Gazette of the European Communities. 
In the case of merger by take-over,pursuant to.,ffiW±~u269 
( 1 ) (b) , the ma.'"ldate of the European Works Council/ expir, 1s 
when the European company in which it was constituted 
ceases to exist by take-over. The members of the Europ• ian 
Works Council of the company taken over become members of the 
Euiq.,ean Works Council of the company taking over. 
28. Articl~ 108 lists the cases in which the term of 
office of members of the European Works Council expires, 
namelJ,the expiration of the mandate of the European Works 
Council, resignation,termination of contract of employMent, 
or by ceasing to be eligible for membership. 
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The tommittee considers,in the first place,that it is 
important to complete this list by reference to the 
provisions of Rrticle 103 (2) and (3) ( transfer of the 
assets and liabilities of an S.E. to another S.E.). Article 
108 should therefore be worded as follows: 
~ The term of office of the members of the European 
Works Council shall cease upon expiration of the 
mandate of the European Works Council,or in the cases 
specified in 4rticle 103 8pa:E:agraphs 2 and 3 on the 
expiration of the mandate of the European Works 
Council of the European company to which the transfer 
is made, or by their resignation, or by ter~.1ination of 
their contract of employment or by their ceasing to 
be eligiible for membership,. 
Furthermore,the Social Affairs Committee considers 
it essential to give the employees or their representatives 
a power of super,ision over the members of the European 
Works Council,particularly in the event of seriou~reach 
of the provisions of the statute of the European company. 
For the same reasons,the European Works Council should be 
empowered to enforce,if need be by legal proceedings,the 
by the employer 
observance/of th~ provisions of the statute:~tRJPlL"¥ 
The Committee therefore asks the European Commission 
to complete %kB ilrticle 108 by the three following 
paragraphs: 
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Application for the exclusion of a member of a 
European Works Council or for the dissolution of the Council 
on the grounds of serious breach of obligations under the 
present statute may be made to the court competent under 
national law by not less than one fourth of the elector 
employees,by the S.E.or by a trade union re~rese1ted i~ the 
establishment of the S.E. 
,;ff{ In the event of dissolution of the European Wor~s 
Council,the court competent under national law shall fJrthwith 
constitute an electoral commission to organise new ele~tions. 
In the event of serious breach of the,obligatio~s 
incumbent on the employer under the present ~tatute,the 
E'uropean Works Council 07 trade union r~presented. in the 
company may bring proceedings to terminate the breach before 
the court competent under national law. Where an emplorer 
disregards a judicial decision which has acquired binding 
forca,the cour.t,after hearing submissions and upon sumnons 
to the employer shall impose a fine not exceeding 5,00) u/a 
for each offence.' 
29. Article 109.fixes the time limits for the electlon 
of a new European Works Council to replace the old one whose 
mandate has e:q,ired. The Commission considers that its 
proposal~ -guarantees maximum continuity in the work of the 
Council,. Under paragraph 1;two months before the dat! of 
expiration of the mandate of the European Works Council 
elections shall be held to choose the members,Qf the 
European Works Council for the following term. 
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Article ,09(2) provides that the first meeting of the 
new European Works Council shall be convened not later than 
one month after the ex.piration of the mandate of the old 
Counrzil. 
The Committee approves these time li~its. 
30. Article 110 dpecifies t:bat any member of the European 
Works Council whose mandate expires before its normal term 
or who is te,Jra~ily unable to cerry out his duties for the 
reasons listed in&rticle 108 shall be replaced by an 
alternate member elected pursuant to Brticle 105. 
To strengthen the guarantee that the European Works 
Council will constantly have enough members to ensure that 
Ca,...,.., /-(u t""'\ 
it works perfectly,the~Social Affairs and Public Health 
CDrnmittee would like the Commission to substitute the 
two following sentences for its proposed text: 
• Any member of the European Works Council who ceases 
to exercise his mandate shall be replaced by an 
alternate. This provision shall apply as appropriate 
to the replacement of any member of the European Works 
Council who is temporarily unable to act., 
31. Article 111(1) provides that after the European 
company has been formed,the first meeting of the European 
' I 
''l , ,,; I 
I ' ' 
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Works Council shall be convened by the Board of Management 
after 
within one month/1lalm the date of the election. 
The Commission notes in its commentary that as,under 
grticle 106»the election has to be organised within two months 
after the setting up of the European company,the Europoan 
Works eouncil can be ready for work within three month:; after 
the setting up of the European company. It adds that ''It is 
in the interests both of the employees and of the manai ;ement 
of the European company that this period be shortened E:ven 
further, if poaaible'. This statement can only be endor:,ed. 
Article 111 (2) provides that the members presen1. at 
that meeting shall elect a chairman and draw up its iin1 .ernal 
rules of procedure.The Commission makes it clear in itf 
commentary that the European Works Council appoints itf 
chairman and adopts its own internal rules of procedurE by 
simple majority vote. 
The Com,nission does not deem it essential to specify 
the mode of voting in the text of the regulation itselj. 
32. Article 112 gives the members of the European Wcrks 
Council special protection against dismissal. No employee 
who is a substantive or alternate member of the European 
Works Council can be dismissed during his term of office 
on the European Works Council,or during the three years 
following. The only exception is l,a. :ta& a·:r.rean&J of the e!Hiaaeene~ 
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where there are grounds which,in accordance with the national 
law applicable,entitle the European company to terminate the 
contract of employment without notice. According to the 
Commission's commentary,this condition is satisfied only 
where a member of the European Works Council is guilty of 
serious misconduct as against the European company. The 
Cmmmission considers it necessary to refer to national laws 
in order not to encumber the statute with detailed rules 
concerning the law relating to dismissal. It affirms that 
this does not affect the equality with which members of the 
European Works Council are treated,since the provisions of 
the national laws of Member States on dismissal without notice ......................................... ...;;: _____ ____ 
are fundamentally the same. 
The Social Affairs Committee agrees with the European 
Commission in thinking that the protection of the members of 
the European Works Council against dismissal is essential 
to guarantee the independence and effectiveness of WRPXJTl" 
employee representation. The purpose of protection against 
dismissal is to ensure that the members of the European Works 
Council suffer no disadvantage as a result of their activities 
on the Council. The continuance of protection against dismissal 
for three years after the expiry of the mandate is also 
justified since the wor-ry of finding employment might 








Your eommittee gave lengthy consideration to the 
question how the protection against dismissal of ~embers 
of the European Works Council could be improved. It turned 
down the Rapporteur's proposal that the provisions in 
force in each Member State for the protection of members 
of works councils should be extended to members of the 
European Works Council on the ground that this would Jead 
to differences in the legal treatment of members of tl .e 
European Works Council. 
' The tommittee was,however,unanimous in thinking that 
the European Works Council should ~· be ent .. tled 
to partic:!.pate in the question of the dismissal vf 0;1.e 
of its members. The only question at issue was whethe: :- this 
participation should take the form of approval or sim:)ly of 
C 
prior consultation. The_tommittee finally decided,by 11 
votes to 6,in favour of the latter alternative. 
Article 112 should therefore be completed by a 
paragraph in the following terms: 
• The said form of dismissal shall not.however 1be 
applied without prior consultation with the 
European Works Council•o 
This compromise formula ensures equality of treat-
ment for the members of the European Works Council. lt 
also meets a requirement which the Commission itself has 
stressed in its report on the provisions 1or •ae ~Fe~~e~ie!f 
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laid down by the legislation of Member States for the 
protection of employees against dismissal (doc.SEC (72) 
1516/final of 3 May,1972). The following passage,in 
particular will be found on page 35 j 
bodies 
b The members of the representative/wrga•a of 
employees in the undertaking are unquestionably 
entitled to enhanced protection against dismissal. 
In principle,it should be impossible to dismiss 
employees who are members of these bodies ,except 
in the event of the complete closing down of the 
undertaking or, after prior consultation \·;i th the 
representative body,of serious misconduct justifying 
dismissal without notice.• 
33. Under article 113 (1) members of the European Works 
Council are exempt,during their term of office, from the 
obligation to carry out the duties of their employment,to 
the extent to which they consider it necessary for the 
performance of their duties on the Council. This means that 
meetings of the .European Works Council can be held during 
working hours. 
The So~ial Affairs Committee welcomes this proposal. 
Article 113· (2) specifies that the members of the 
European Works Council shall continue to receive the wages 
and salaries and all allowances and bonuses which were 
payable to them before their election to the European Works 




Council. They are also entitled to all benefits and increases 
in wages,salaries,aliowances and bonuses. 
In this matter,~he Commission has rightly given ~ffect 
to the principle that members of the European Works Cowicil 
must be neither at a disadvantage nor at an advantage 
eompared with other employees of the European company. 
34. Article 115 provides that the operating expenses of 
the European Works Council shall be borne by the S.E. 
This covers the cost of all necessary equipment and staff. 
In its commentary,the European Commission adds that the 
S.E.may make suitable offices and equipment available to 
the Euro,~an Works Committee free of charge. 
c,.,... ... ,t1'e. u~ 
For the rest,theASocial Affairs and Public Health 
Csmmit:eee shares the view expressed by the Commission :.n 1 ts 
commentary that in deciding which costs have been incu:·red 
by the European Works Council in the normal course of 
not whether these costs were objectively necessary but 
whether the members of the European Workn Council,on proper 
consideration,deemed them necessary. 
35. Article 116 specifies that,at the request of or.e 
sixth of its members,the European Works Council may d~cide, 
by a majority vote,that the delegate of a trade union 
represented in an establishment of the European compaz~ 
shall bt entitled to attend certain meetings of the C<luncil 
in an advisory capacity. 
- 238 -
36. Article 117 authorises the European Works Council to 
consult one or more experts for the clarification of certain 
questions if it considers this to be necessary for the proper 
discharge of its duties. The costs incurred by consulting 
experts shall be borne by the S.E. The Managing Board must 
also make available to the experts all documentation 
necessary to their work,save where this would be seriously 
inimical to the interests of the company. 
The right to consult experts seems justified since 
the European Works Council has to fulfil a number of tasks 
which require a knowledge of complicated business mechunisms. 
37. Article 118 requires the European Works Council to 
keep the employees regularly informed by such means as it 
deems most suitable. The information supplied must have 
regard to the interests of the S.E. and,in particular,must 
not disclose w«#XliBWW manufacturing or trade secrets. 
The Commission rightly emphasizes in its commentary 
that only extensi.ve and ~egular information will ensure the 
necessary co-operation between the European Works Council 
and the employees it represents. It enableo the employees 
to keep a check on the way in which the European Works 
Council carries out its duties. 
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J8 • Article 119 describes generally the responsibili 1:ies 
and powers of' the European Works Council. In general,itfl 
function is t~ represent the interests of' the employees .!f 
the European company as a whole. Its competence ia,howuver, 
limited to matters which concern the S.E.as a whole or 
several of its establishments. It is not competent in matters 
which are the subject of' a collective agreement. Finall:•, 
the European Vorks Council must ensure that ef'f'ect is g:.ven 
to provisions of law existing for the benefit of' employoea 
of' the S.E. ,collective agreements and agreements conclucled 
with the company as a result o:f its efforts. 
Ca,_ ..... It, It p 
TheASocial Affairs and Public Health·~ommi$••• 
asked the re~reaentative o:f the Commission of' the 
Comm.uni ties i:f the provision in the :first sentence of' · :he 
second paragraph of' '1rticle 119,under which the competence 
of' the European Merks Council is limited to matters whi1:h 
concern the S.E.as a whole or several of its etstablishm,,nts, 
had the e:f:fect of invalidating or restricting the right:, 
of' national works councils which might be more extensiv•• 
than those recognised i.n the European Works Council. Th,1 
Commission representative answered this question in the 
negative,recalling that,under a general principle o'£ lair, 
there can be no derogation from labour law. 
With a view to defining the competence o:f the 
European Works Council more clearly and more precisely, 
~,-.-.~ 
the Asocial A:f:fairs and Public Health ~ would lil~e 
,Qrticle 119(2) to be worded as follows: 
~The competence of the European Works Council shall 
extend to matters which concern more than. one 
establishment not located in the same M~mber State, 
and which cannot be settled by national works councils 
acting within their own establishment.Its competence 
shall not extend to the negotiation or conclusion of 
conventions or collective agreements concerning the 
working conditions of employees 8unless a collective 
agreement expressly authorises the conclusion of 
supplementary agre8m ents at establishment leve •• J 
V 
J9. It might be concluded ~rom Article 120(1) that the 
European Works Council is not entitled to meet as it aeau,8 
necessary or to set up committees to study certain questions, 
in the absence of express provision i~ the asa~JISII Commission 
proposal. It io no doubt thought that these rights are so 
self-evident that there is no occasion to specify them 
expressly. Furth•rmore,the Etaropean Works Council has the 
pover,atfta first meeting, to make the proper arr1U>gements 
for its oWD. meeeings and for :taa setting up committees in 
the internal rules of procedure it is required to draw up 
under lrticle 111 (2). For these reasens your Committee 
thinks it redundant te specify these rights of the European 
Works Council in the sta~te of the European coJPpany. It 
therefore approves the text of lrticle 120(1) in the version 
proposed by the Commission. 
40. Articles 120 to 122 govern the rights of the European 
Works Council to be informed. 
- .. ~, -
Article 120 regulates the ways and means of co-opera-
tion between the Board of Management and the European Works 
Council. 
The Board of Management of the European company must 
keep the European Works Council informed every quarter of 
the general economic position of the S.E. ~ and its 
:future development. The report must contain at l'east 1 
(a) a general survey of developmeats in the sectomof 
the economy in which the S.E.operates; 
(b) a survey of the ddvelopment of the business of the 
S.E. ; 
(o) an expose of likely developments and of their 
repercassion on the employment situation; 
(d) a survey of investment resolved to be made. 
In addition,the Board of Management mustfnform the 
European Works Council of every event of importance. 
C 
The ~ommittee agrees with the Commission in 
recognising that prompt information of the European Works 
Council will enable it to prepare for or minimise any 
unfavourable consequences to the employees of changes in 
the economic situation and of any specific measures to be 
taken and,in collaboration with the Board of Management, 
to seek in good time a solution to the difficulties ~to 
be expected. The Committee suggest that the duty of the 
Board of Management to provide information should be extended 
to measures of rationalisation. The Commission itself in its 
commentary says that the European Works Council is ~to &e 
in£ormed 0£ important decisions in advance,such as those 
concerning •••• rationalisation measures which may have 
considerable repercuseions on.the development of the S.E. 
and on the position of its employ••••" 
For the rest,it seems valuable to enlarge and clari~y 
the obligation c>n the Board of IQ](Dfl Management to inform 
the European Works Council. 
The tommittee therefore proposes that ,'rticle 120 
should be worded as follows a 
'(1) The Board of Management and the European Works Council 
shall meet at regular intervals for Joint discussion. 
(2) The Board of Management of the s.E.shall inform the 
European Works Counc:1.1 not less than· once a quarter of' the 
general economi9 position of the S.E.and o~ its future 
development. To this end it shall send. to it every quarter 
a report on the preceding quarter. This report shall give 
full and up-to-date in~ormation on: 
the econamio and financial position of the S.E. 
the state of production and marketing 
the production and investment programme 
rationalisation projects 
production and working methods 8 aspecially the intro-
duction of new working methods 
any other fact or ~roject which may have an appreciable 





(J)° The Board ef Management shal.l inform the Bl.lropean 
Works Council of every event of importaDce.' 
41. Under l.rticle 121 the European Yorks Coum.cil must 
receiv@ the same communications and docwnents as the 
managem~nt 
shareholders and,in addition,the annual aoccunts and/WlDllWa~ 
report must also be aent to the Eu.repean Works Oo1111cil. 
Here again,the c~ommittee deems it essential that 
the right of the European Works CoWloil to in£ermation should 
be enlarged,•~ that the annual accounts of the Eu.ropean 
company are the subject of an oral explaaatioa by ~~v ~oard 
of Management and of debate in the ooatext of the joint 
discussions of the Board of Management and the European 
Works Council. Th•· Commission is therefore invited to 
amend /ilrticle 121(2) to read as :follows & · 
~In particular,the mmual aecounts,a:fter adoption 
and the management report shall be sent to the 
&tropea.n Works Council for in~ormation 0 and shall be 
duly commeated on.j 
42. In addition to the duty of the Board ef Management 
to keep the European Works Council illformed llllder articles 
129 and 121, art•cle 122 gives the Council the right to 
ask the Board for :further information on certain questions. 
Paragraph 1 provides for written information on any matter 
which the Bl.lropee.n Works Council considers important. 
- ~ ..... -
As the Commission rightly points ou~ in its commentary, 
this right to receive information is not subject to any 
condition that ~hese should be matters which may be regarded 
objectively aa having particular importance for the employees 
of the s.E.and tor the work of the European Works CoUD.cil. 
Frequemtly this question cannot be settled in accordance 
with any objective sta.J1dards and even where i~ can be done, 
it is only after the ia£ormation requested has been suppliedJ 
Under Rrtiole 122 (2) the ~ropean Works Council may 
invite any member of the Board of MaD.agemeat to 1ts meetings 
and request him to provide informatioa on or explanations of 
certain business operations. This oral information procedure, 
which is likewise not limited to specific fields or to 
questions of particul.ar importaace, has the advaa,tage over 
the written prooedare that the J:aropean Works Co111.1lcil can 
come to an immediate decision on the basis of the statement 
by the Board of Management. This facilitate• and hastens the 
recoaoiliation of opposing views. 
4). Article 123 gives the European Works Coun.oil a right 
DXMJJ11Zil•• o'f: veto and thus recognises its right of 
co-decision in the following sectors s 
(a) rules relating to recru.itaent,promotion and dismissal 
of employees, 
(b) implementation of To•ational training, 
(o) fixing of terms of remuneration and intx-oduction of 
new m•tboda of oemputing rel!ND.eration, 
(d) meas~res relating to iadustri.al safei:yhealth and 
hygiene, ' I 
(e) introduction and management of social facilities J 
(f) daily time ot oeDUDencement aad termination et work, 
(g) prepar~tion of the holiday schedule. 
Any decisio~ taken by the ll1iJ: Board of Management 
in respect oX the matters specified above without the 
agreement of the Ear0pea:n Yorks Council is :!:.!.!2• 
.r--· (~
,tf~,~ 
\': TheASooial Adtairs and Public Health .Qomad:.tte• 
stresses the need to extend this right of the &lropean 
Vork• Council and to make it amah more speci~io. ~ In 
particular,it considers it essential that the European 
Works Council should also be consulted before the social 
plan is dr&WIL up ( compensation tor or mitigation of the 
economic disadval!1tages resulting to employees from the 
adoptien by management of rationalisation measures). 
C 
Your pommittee was also in favour,by 10 votes with 
6 abstentions,•• tae extension ot the right of co-decision 
to the decisions of the Board of Management on the matters 
sp~cified ia article 124,na.mely job evaluation a.m.d fixing 
c. 
wage rates per job or piecework. Your ,ommittee also voted 
by 8 to 1;vith two abateationa,in favour of an amendment 
to ~rtiole 12) defiaiag the exaot meaaing of rates per job 
or piecework referred to in '1rticle 124. Following these 
amendments proposed hy the Committee,Qrticle 124 is 
not necessary. With these amendm.ents,the first paragraph 
of lrtiole 12) should therefore read as follows: 
'llec1sions concerning the tollewing matters may be made 
by the Board of Management only with the agreement of the 
European Vorks Council & 
(a) 
(b) 
tae organisation ot the undertaking and the behaviour 
of employees in the under~aking; 
the beginning and end of daily working hours 1 including 
rest periods 8an.d the distribution of weekly hours 
ovsr the different days of the week i 







the time,plaoe and procedure tor the paym~at of 
remuneration 1 
the establishment ot general principles a.ad overall 
plaD.s in the matter o~ holidayz 8a.nd fixinp; the 
holiday period 0£ employees in the event of 
disagreement between the European compa».Y G!J!ld the 
employees concerned; 
the introduction and use of technical installations 
de&i£P!:Gd to check the behaviour or output 0£ 
employees ; 
the regulations ~or the prevention of industrial 
accidents or occupational diseases and health 
protection under statutory provisions er provisions 
for accident prevention; 
the £orm 1development and management of social welfare 
institutions whose £ield of activity is limited to 








th* alloc~tion !Uld withdrawal of premises r,nted to 
•!Plozee& under a legal relationship derived from 
emplozment 1and fixing the general conditions of use; 
establishie« wage scales withia the w:adertaking1ana 
in particular fixing the criteria ~or remuneration ~1d 
the introduction and implementation of new metho.§.s~~f 
remuneration and any variation thereof; 
the estab1isb.ment of a social plan in the event o~ 
the closing down or transfer of the enterprise or 
2arts thereof'; 
.iob evaluation.; 
the system of remm.eration whose level is calculated 
on the personal output of the employee 9 partioularly 
rates of waces per Job or piecework and the 
establishment of the criteria whereby this rewnera~~o:n 
ie dstermined and calculated.I 
Article 12)(3) specifies that if the Earopean Works 
Council withholds its agreement or does not express its 
opinion within a reasonable pariod,agreemant may be given 
by the court of arbitration roferred to inhlrticle 128. 
As the Commission expleins in its commentary,in the event 
of dispute,the question whether the Eu.ropean Works Council 
has had a reasonable period ill which to give its opinion 
will be determined by the court of arbitration before 
making any decision in the matter. It is important in this 
connection to know whether the opinion of the European Yorks 
Council required considerable preparation and whether the 
Board of Management made it known that the decision was one 
1 , of particul.ar urgenoyo 
1, 
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44. Article 125(1) lists a aeries of decisions which 
cam11ot be taken by the Board of Management without prior 
consultation of the Europe.a». Works Council. They relate tor 
~a) the closure or transfer of the 11D.dertaking or of 
substantial parts thereof; 
(b) substantial. curtailmellt or extension of the aotivit1es 
of the undertaking; 
(c) substantial organisation.al changes within the under-
taking; 
(d) establishment of long-term co-operation w1th other 
undertakings or the teraination thereofv 
It ie true that the employees are not in general 
directly affected by these deoisions,but in view of ~heir 
importance for the business :tuture and o~ganisation of the 
European oompaP.y they may have very importaat oonseguences 
for the employees. The Commission rightly emphasizes that 
the European Works Council can exercise an iilrluenoe at a 
very early stage on th!, attitude of the 
aad by acting in good time oan prevent or minimise 
consequences which are not to the benefit of the employees. 
{. 
Your Committee nevertheless thougkt that the expressions 
•substantial parts ',*substantial curtailment• and ~substan.t--
!.!!. changes& were not sufficiently precise an.d might in 
practice raise difficu1ties of interpretation. It therefore 
considers it essential to delete the adjective lsubstantial,. 
Artic1e 125 would. therefore read as follows s 
al.so coaau.lt the 
European Works Com11cil before making any ~eoisiea relating 
to z 





011rta:llment @r extension of 1111.e aoti vi ties o:r the 
undertaking; 
organisational. changes within the undertakiD.g; 
establishment of long-term ceoperation with other 
1Uldertakings or tb.e termination 'thereof9' .• 
Under ~rtic1e 12S(2) of tb.e Commission preooaal,the 
Supervisory Board CIUII.Jlot give tke ZiilllC requisite approval 
until. the Baropean Works Council has ~xpressed its opinion, 
save where the European Works Oouaoi1 has not done so withjn 
a reasonable time. 
45. Article 126 1ays down the procedure for ilairr:t consulta-
tion of the European Works Ooanc:1.1 by the Board of Managemer, t. 
The Board set oat in writing the reasons 
which have led it to take the proposed decision and the 
like1y consequences of the decision from the point of view 
of the business a.ad of the employees. 
If the Board of Management disregards the recommenda-
tions contained in the opinion of the European Works Council, 
it must state its reasons. 
..... _, r_ 
; 
C: 
Your ~ommit~ee regards the consultation procedure as 
very importaat,since the decisions whi.ch the Board of Manag~-
ment has to take may have substantial effects on the employees: 
and by taking appropriate measures in good time,it is possible, 
especially in the oases specified iatirtiole 12~to prevent 
these decisi('».S having prejudicial ef'fects f'or the employees, 
or to mitigate these effects. It therefore deciddd by 14 
votes to 1,with two abstantions,to urge that it should be 
made clear in conneotioa with this consultation procedure, 
that the European Works Council lllllst be informed in good 
time and in :full detail. 
Article 126 (1) should therefore be oompleted as 
f'ol.l.ows; 
46. 
" ( 1 ) Consultation by the Board of Management with 
the European Works Council,who shall be given :full 
inf'ormation in good time,saa11 be in wri.ti:n.g • •• ..... .,It 
works 
Article 127 provides for the making of ee•l•••i:>¥e 
agreements. These agreements are made between the European 
Works Council and the Board of Management in respect of 
the matters specified in 3rticles 123 and 124 (1). 
--------
(1) Since the Committee recommends that the approval of the 
European Works Counci1 should be necessary for the decisions 
specified in"'rticle 124 a!!1tn~fl!e8hii1Sr~fole 123 ( cf~ 
§!4J,fourth paragraph of the present opinion),Srtiole 127(1) 
should be worded as follows :"The European Works Council may, J wort.s 
to th1extent that it is competent,make fMll••••¥e agreements 
with the Board of Management of the s.E.in respect of' the 





Paragraph 2 gives ••~~•••a../a~reements made by the 
Europeaa Yorke Council priority over agreements made by the 
na~iomal representative bodies of employees. This prevents 
the parallel existence of different agreements. 
In its ooma.entary,the Commission says in so many words : 
~ The provisions of oellective agreements cannot De altered 
to the disadvantage of employees by individual agreements.• 
C 
The ,ommi.ttee urges that,for the awce of clarity and 
legal oertainty,this :qJIID'llS imperta.at princ;_~le should be 
added to Drticle 127 in the form of a new paragrap.5...l. 
The Commission :.further emphasizes in its commentary 
that any works agreement yields priority to collective 
agreements concluded between the lla.ropean company and the 
trade unions represented in its establishll\lents. In this way 
the trade unions reta•n the power to exercise a direct 
influence over workiag conditions in tae European company. 
47. Article 128(1) provides that a court of arbitration 
shall be established for the settlement of disputes between 
the Board of itanagement and the Baropean Works Council of 
the s.E. Its decisions are bindin« on bo~h parties. To 
justify the existence of this arbitration court,the Commission 
rightly relies,first,on the need to settle all disputes 
within the undertaking~tself,so as to ensure that co-operation 
between the Board of Management and the European Works Council 
is as close as possible,and oharacteriaed,so far as possible, 
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by mutual confidence and on the fact that ~twill not 
always be possible to reach a ·--••K1Etx negotiated agreement. 
(. 
Your Pommittee notes that the competenoe of thlis 
arbitration court extends onl.y to deoisionB affecting 
procedural questaons when consultation with the 
European. Works Co11ncil is required; 
- questions of substance when the approval of the 
.European Yorks Council is required. 
It is necessary in practice,especially for legal 
reasons,to prevent the activities of the arbitration court 
from eno,roaohing on the competence of the cou.rts ef law. 
('.,-_I);,.~ 
Th.eASoci~l Affairs and Public Baalth Ouawd.t~1hl 
therefore urges that grticle 128(1) should be completed and 
thereby clarified as follows a 
•(1) A court of arbitration shall be established 
for the settlement ef disputes between the Buropean 
Yerka Conn.oil and the Board of Management ot the s.E. 
It shall be competent to deal with gueatioas of 
procedure in matters where consultation with the 
European Works Ooancil i• reguired 1 In cases where 
the agreement of the European Works Council, is 
required pursaant to r3rtiole 123 it saall decide 
upon the meri~s.• 
The court of arbitration is composed of assessors, 




half by the Board of Management of the Bu.ropean Company, 
and an impartial chairman appointed by agreement between 
the parties. The total number of assessors is determined 
by the parties themselves. It is only in default of agree-
ment as to the assessors or the choice of the chairman that 
they are appointed by the court within whose jurisdiction 
the registered office of the company is situated (Mrticle 
128(2~). 
Finally,the members of the court of arbitration are 
subject to special obligations in the matter of professional 
secrecy (4rtiele 128(,)t. 
48. Unde; ~rticle 129 a separate court of arbitration is 
established for the settlement of disputes between the 
European. Works Council and the representative bodies of 
employees set up in establishments under national law. 
'lbe proviaiona relating to its membership,duty of secrecy, 
and binding aharacter of its decisions are identical with 
those governing the court of arbitration between the 
European Works Council a:ad the Board of Management. 
49. Articles 1)0 to 1)6 govern the ~ctioning and 
oompeteaoe of the Group Works GoUD.cil. Since these 
proposals are essentially modelled on the provisions for 
the &lropean Works Council,the questions which arise are, 
ia general,the same. 
Article 1JO provides that a Group Works Council shall 
be formed in every s.E. whi.ch is the controlling company in 
a group having establishments in a number of Member States 
or whose dependent undertakings have establishments in a 
nwtber of Member States,notwithstandiag that such controlling 
s.E. is itself dependent on another company. 
The Commission puts forward the followiDg reasons 
in fav6ur of this provision. The European Works Coun.oil ca:n 
effectively defend the interests of employees only if it is 
involved ia the entire decision-makilig process by information, 
consultation or pa#ticipation in decisions. If a number of 
undertakings are united UJ1der a single group management, 
many decisions concern.ing the undertaking are entrusted to 
the controll_ing s.E. and the employees I representative bodies 
in the various undertakings are unable to take part in them. 
It is therefore necessary for the employees in all the 
group's undertakings to be represented on a collllllon body 
which works with the Board of Management of the controlling 
S.E. 
Under Qrticle 1JO(;a' other bodies which represent,: 
the common intereeta of employees vis-a•Vis the Board 0£ 
Management of the controlling s.E.may be £ormed as an 
alternative. 
In answor to a question on this subject the Commission 1 
representative said that this provision was not in any way 




•~ 2.5.5 - . 
make it possible,as a matter of organisation,te set up 
an alternative body with the same rigkts and duties as the 
Group Works Councal. 
The Commission t\arther emphasizes in its commentary 
that as the legal and aotua~ position of the various ~roups 
di:f'fers too widely 9 it was not thought desirable to presori°i>G"t 
detailed rules which would be binding on the Group Works 
Council. It was felt better to leave it to the employees 
of each group to appoint a body ·to represent the interests 
of all of them in the light of tae particul~~ situation of 
each group. 'lb.e Oommisi6n considers that in this way it 
beoomes possible to avoid too great a restriction of the 
responsibilities and powers of the various representative 
bodiea by the Group Works Council. 
The Committee vas,however,not convinced by these 
arguments. It is more afraid tkat this provision o:ti4.rticle 
11,v 
1)0(2) might Sl'illilS prove/a loopkole for getting round the 
provisions re1atuag to the Grc•p Works CoUJ1oil. It may 
also prejudice,to the detrimeat of the employees,the 
effectiveness ef the harmonisation which plays such a great 
part in the s.E. 'lhe Committee therefore decided,by 17 
votes,with:, abstentiona,for the simple deletion of 
paragraph 2 o'f' l.z.tiole 1.30( ·i). 
------
( 1) Of .also on this subij•Nt the last paragraph of 
of the present opinion. 
50. Article 131 makes the representative bodies 
undertakings 
existing in the group's ••• .. ka ..... -. responsible for 
apJALnting to the Group Works Council members in whom they 
have confidence. App6intments are made by the European Works 
Councils of European. companies in the group which are 
required to have a European Works CoUD.oil and by the 
employees' representative body under national law in other 
oases. 
51. Article 1)2 fixes the number of deleg-tes to be 
appointed to the Greup Works Council. The representative 
bodies specified inBa,rticle 131 ( 1:11.ropean Works Coancil or 
employees representative body under national law) app•int 
delegates 1z1DU:m to the Group Works Council from amongst 
their own members on the following scale~ 
- 1 representative for each undertaking with less than 
1,000 employees J 
2 representatives for eaoh undertaking with from 
1,000 to 4,999 employees; 
3 representatives for each undertaking with from 
5,000 to 9,999 employees; 
4 representatives for each undertaking with from 
10,000 to 19,999 employees 
and an additional representative fo~ every :turther 10,000 
employees. 
The election procedure is determined by the 





The Committee agrems with the number of members of 
the Group Works Council as proposed by the Commission. In 
this connection it takes account of the fact that the 
number o'f' delegates to be appointed refers to each 
undertaking and not,as in the case of the European Works 
Counoil,to each establishment (cf.artic~e 105). 
52. Under irticle 1JJ the operation of tne Group Works 
Council is governed by the sama provisions as those which 
govern the operation of the European Works Council under 
lib:-ticles 111 to 118 of the proposed etatute~ These regulat-
ions covers 
the first meeting ( '1.rticle 111) 
protection o'f' members against dismis·sal ( A1rticle 112) 
exemption of members from the obligation to carry 
out the duties of their employment, and their 
unrestricted entitlement to all general benet•ts 
(irticle 11 J) 
secrecy ( D.rticle 114) 
payment of expenses ( Rrtiole 115) 
participation of a trade union delegate in an 
advisory capacity ( ~rticle 116) 
calling in experts ( Qrticle 117) 
the presentation of periodic activity reports 
(irticle 118). 
makes 
The Commission,in its commentary,•~-- at the 
comment 
following signi:ficant aauz::anta: .a As other forms of 
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representation may be established for employees within a 
group,in place of the Group Works Council (cf.Srticle 130(2)), 
the provisions relating to the working of the Group Works 
Council are not compulaory and may be modified by the 
parties concerned"• In these circumstances the ru.les for 
the operation of the Group Works Council are not binding 
and may be varied by the parties themselves. This comment 
calls for some reservations,since the constitution of other 
forms of employee representation may have the effect of 
largely circumventing the provisions applicable to the 
Group Works Council which are mainly designed t~ protect 
the e~ployees• interests. This consideration,too,has led 
the Committee to recommend the outright deletion of 
paragraph 2 of article 130.< 1) 
• 
53. Article 1J4 lays doWD. the functions and competence 
of the Group Works Council. It ia responsible for represent-
ing the interests of the employees of the undertakings 
within the group. It is competent only in matters concerning 
a number of dependent undertakings or at least one dependent 
undertaking in conjunction with the controlling s.E. Its 
competence doe3 not extend to ma~ters which form the 
subject of a collective agreement IX'.1'111 within the 
meaning of articles 146 and 147. 
54. Under ~rticle 1J4(J) the relationship between the 
Group Works Council and the Board of Management of the 
---~----




controlling s.E. is governed by the aame provisions as 
those laid down for the European Yorks Council ia '-rti~ • 
120 to :iil 1-27. Theae provisions relate to a 
information by the Board of Management ( iz.tiole 120) 
the communications and documents to be aupplied 
(~rticle 121) 
the right to call for written and oral information 
cirticle 122) 
- decisions of the Board of Management which require 
the agreament of the Works Council 
consultation with the Yorks Council ( ~rticles 124 
and 12.5) 
consultation procedure ( ~rticle 126) 
the conclusion of works agreements ( 1'rtiole 127) • 
Article 135 refers back to the provisions of article 
12J on the agreement of the European Works Council to the 
decisions of the Board of Management. Th.is right of agreement, 
("i,--Bii.. .,... 
which theASocial Affairs and Public Health GeiWid.t~ee 
proposes should be appreciably enlarged ( cf.§ 43 of the 
present opinion) is transferred to the Group Works Council 
where it is competent. In matters for which neither the 
European Works Council nor the Group Works Council is 
competent,the employees' representative bodies instituted 
under national law may exercise the rights of co-decision 
conferred upon them by that law. 
The responsibilities and powers of the European Works 
Councils and works oounci1s formed under national law in 
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dependent companies are therefore not :fundamentally affected 
by the Group Works Council. 
Article 135(2) provides that works agreements made 
by the Group Works Council prevail over works agreements 
by 
made by the European Works Council or/the natioaal employees• 
representative bodies. 
56. Article 1J6 provides £or the establishment of 
courts of arbitration to settle disputes a 
- between the Group Works CoUJ1.cil and the Board of 
-
Management of the controlling s.E. or 
m 
bet"Ween the Group Works Council and the European 
Work Councils and the national employees• represent-
ative bodies. 
The arbitration procedure i• the same as for the 
arbitration courts s;ecified in Mrticles 128 and 129; in 
other words,the Commission makes the same proposals for 
the composition of these arbitaftion courts,the duty of 
secrecy and the binding character of their decisions. In 
the event of failure to agree on the choice of the chairman 
or the total number of assessors they are appointed by tlB 
Court of the place of the r£gistered office of the S.E. 
(d) Representation of employees on the Supervisory 8oard 
57. The proposals embodied in irtic1es 1J7 to 145 ( sect:lon 
three: Representation 0£ employees on the Supervisory Board) 
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unquestionably form the nucleus of the Commiasion 1 s proposal 
fer the representation of employees in the European company. 
A number of proposals on represen•ation,and particular-
ly on the composition of the Supervisory Board,have been pu•-
lished in the Member States which call for exhaustive 
discussion. 
In any event,the Social Affairs and Public Health 
Committee,in conformity with the opinion by Mr.Bergmann 
already ref•rr•d to (EP 21.o,8/final)(1),urges that the 
interests of the employees should be safeguarded by their 
representation as of right in the administrative organs 
of the European. company. 
If the statute of the .European company is to be 
anything more than fragmentary it is essential to settle 
the three major questions of access to the European. company, 
the form of ita shares and partioipation. 
58. Article 137 provides for the appointment of 
employees• representatives to the Supervisory Board. Under 
the Commission's proposals one third of the seats are 
reserved for them. The Statutes may provide for a higher 
nymber of employees• representatives. 
--------
(1) CF.§ 12,paragraph 2 p£ tae present opinion. 
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In its commentary the Commission emphasizes that 
with a thdard of' the seat• the employees are given powers of 
control and co-determination. The institutionalised 
share-
co-operation between the repr.esentatives e:f tae/holders 
11:fXBQ:tuk and the representatives of employees in an organ 
of' the company will encourago both co-operation and exohange 
of' inf'ormation between the mnnagement of the S.B.a».d the 
employees• representatives. '.Lb.e :fact that one th~rd of' the 
seats is reserved for them "•insures ef:fect:t.ve expressic•n 
within the Supervisory Board of the point 0£ view of ttle 
employees' representatives". Thi• participation a~ao has 
regar• to the existence within the s.B. of other bodies 
exclusively composed of employees• representatives,suoh as 
the European Works Oounoil with wide powers inrheir relations 
with the management of the undertaking. 
59. After thorough discussion the Social Affairs 
Committee,on a vote by ro11 oall delianded by Mr.Vredeling 
pursuant to rule 41(3, of the Rules of Procedure, approved 
this provision by VJ votes to 8 with one abstention. 
On the other hand,a minority was in favour of' a 
tripartite composijion ,that is to say,a Supervisory Board 
consisting of one third shareholders• representative,one 
third employees• representatives and one thlftrd members 
co-opted by these two groups (et. Model N° 1 in the Ann.ex 
to the present opinion). 
The reasoning underlying the minority point of view 
may be summed up as follows. If the Supervisory Board were 
composed as the Commission proposes the employees• represent-
atives would always be in the minority. In other words they 
could at any time be outvoted by the shareholders• represent-
atives. The interests of capital would carry twice the 
weight of the interests of labour. There can therefore be 
no question of genuine co-determination. From the point 
of view of social policy there is no valid reason for 
splitting the rights of control and approval assigned to 
the Supervisory Board of a big modern undertaking into two 
unequal parts. An uneven distribution of seats on the 
supervisory body of the S.E. woald place in the hands of 
the holders of capital an instrument which would enable them 
to maintain the predominance of their particular interests. 
The minority of members of the Committee are,however,convinced 
that as a factor of production labour is at least as 
important as capital,whioh is itself created by labour. 
Every form of company action ( deoision,supervision,discuss-
ion) calls on all parties for a sense of responsibility 
not only for their own int••••t group but also for the 
community at large. But this sense of responsibility 
cannot take effect if one group is in a position arbitrarily 
to overpower the other. 
Since the solution proposed by the Commission can 
hardly be said to have yielded satisfactory results up to 
the present,particularly in the big undertakings,it is 
essential,in the view of the minority,to seize this opport-
unity of creating a new European model which is certain 
- ..... -, --
to be widely approved by the workers and the trade unions. 
It must be borne in mind that the workers of Member States 
and of the countries applying tor membership are demanding 
wlth more and more insistence the democratisation ot economic 
life at all levels. A model ot co-determination must be found 
for the European company which meets the requirements of 
Europe's :future. The big undertakings with establishments 
in several countries have a social function which involves 
many different interests ranging from those of the oonsU1Rer 
to those of the Stat~. It therefore seems evident that the 
Supervisory Board of the S.E. should b9 given a composition 
which guarantees the participation ot the general and public 
inteliest in supervision and decision-making • .Everything 
possible must be done to prevent the.hopes placed by the 
workers on a Europe ot social progress from being bitterly 
disappointed. 
For this purpose the employees must be given parity 
of representation on the Supervisory Board. The minority 
cannot accept the argument of the European CoDlmission s•t 
out in §.58,paragraph 2 of this opinion. When the Commissio~ 
for example,emphasizes.that certain bodies are composed 
exclusively or employees• representatives,it could be 
answered that only shareholders sit and have the right 
to vote in the general _meetiag. In the introduction to 
Title IV "Administrative Organs• the Commission itself 
points out that"the taking of decisions essential to the 
existence of the company lies within the province of the 
general meeting,whioh remains the supreme body inside the 
company". 
The Commission's attitude is,moreover,in oentradiction 
with its introduction to Title v. It says there that the 
laws of the Member States show the practical consequences 
of the legal and factual relationships between the employees 
and the undertaking. True,the resulting laws differ in 
content,but they all involve thel~principle that the employees 
of a company must be enabled to unite in defence of their 
interests within the undertaking and to share in the making 
of certain decisions. The Oommission emphasizes that •he 
....... 
European company sheuld not only take account of this 
development but should encourage it. This is,however,out 
0£ the question so long as the employees• representatives 
have only one th•rd of the seats on the S~pervisory Beazl. 
It should be borne in mind that in the Federal Republic of 
Germany the Supervisory Boards of public companies in the 
mining industry have 9 for more than fifteen years,been 
composed of equal numbers of representatives of shallholders 
and employees. 
c__tt.~.,.,,., 
TheflSooial A££airs and Public Health Carat•••• was, 
.however,unaniwous in recognising that the European Commission 
was right in asserting the need to create a single model 
£or employee representation on the Supervisory Boards 0£ all 
European companiea. 
60. The Committee alao agreed that the ultimate goal 
should be parity of co-determination on the Supervisory 
Board of the European company. It therefore considers it 
desirable that the European Commission should report to the 
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European Parliament,within not more than five years,on the 
practioal application of the provision fixing the nwnber 
of seats assigned to the employees at one third and should 
submit to it propo~als for the modification of the provisions 
with a view to parity of composition in the Supervisory 
Board. It unanimously inv~tes the Committee named as the 
Conunittee responsible to include the following paragraph in 
its resolution; 
' (The European Parliament) invites the Commission 
to present to it,within not more than five yeara,a 
report on the practical application of the provision 
on the Supervisory Board 
fixing the number of seats/assigned to employees at 
one thmrd and to submit,within the same period, 
proposals £or the modification of the relevant 
provisions with a view to parity of co-determination 
within the Supervisory Board.• 
61. In order to ensure the :future promotion of progressive 
tendencies in company law,the Committee unanimously adopted 
the following proposal by Mr.Va.ndewiele. 
Article 77(J) of the statute should be amended as 
follows: 
dneoisions shall be made by a majority vote of members 
present. The Statutes may stipulate a special majority 
f'or decisions which shall be precisely defined.* 
62. Under lrtiole 1J7(2) the Supervisory Board must include 
employees• representatives who are not employed in an 
- itO"f -
establishment of the s.E. They will ueually be trade union 
representatives. If the number of employees• representatives 
does not exoeed three,at least one of taem shall be a 
person who is not employed in an establishment of the s.E. 
Where the number is four or more,at least two of them mast 
be persons Aot employed in an establishment of the S.E. 
As the Commission points out,the purpose of this provision 
is to prevent employees• representatives from having regard 
only to matters which are internal to the undertaking. 
With regard to the second sentence ot..4.rticle 1)7(1) 
IIZlllt~•t:wsxxll•* specifying that the Statutes may provide 
tor a higher number of employees• representativea,the 
(~--
question was raised in the1 Sooial Afta•rs an.d Public Health 
8oamzi.~,.,. how the employees could exert sufficient influence 
on the content of the Statutes. 
The representative of the £'uropean Commission said that 
it hae provided in the statute for the fixing of a higher 
number of employees' representatives in order to make more 
:flexible m.~l.'angements available in special cases, especially 
for German founder companies with parity of oo-dete:rminationo 
On the :fox·mation of an s.E. the Statutes are drawn up by 
which 
the founder company ,1mzxx•RMx*••xa~/would be 
mainly guided by the existing state o:r affairs. I~ the 
Statutes of the •z..-... prospective s.E. were not satisfact-
ory,the Supervisory Board,i:f it were composed on a basis 
of parity,could refuse to approve it. In the case of 
modification of the Statutes of an existing S.E. the 
~mployees had no legal power to intervene,sinoe the decision 
lay solely with the general meeting. Furthermore,any 
possibility of employee intervention in the drafting of the 
Statutes would decisively change the ·structure of the s.E. 
as a pubiic company,so that the Cemmi.ssion did aot contemplate 
proposals along those lines. 
6J. Article 138 stipulates that there shall be no employee 
representation on the Supervi.sory Beard if not lesa than two 
thirds of the employees so decide• A decision to tlus effect 
may ee taken only once during the term of office of the 
Supervisory Board,which,under,4rticle 74,saall not exceed 
five years. 
The Social Affairs Sommittee raised the question who 
could organise a vote and how an opinion poll could be held. 
holding 
It is merely provided that the preparation and ap•:ra:sx .. of 
the vpte are the responsibility of an electoral commission 
constituted pursuant to 'rticle 14J. 
The following question is also not clearly settled; 
if the employees,by the requisit• two-thirds majority, 
waive their representation on ·the Supervisory Board in the 
course of its term of o£fice,what happens on the expiry of 
that term 7 
According to the explanations given by the Commission, 
it must be taken that the employees will nevertheless be 
represented in the new Board. In fact the Commission has 
expressly statad in its commentaz,y on...irticle 1J8 that 
representation of employees on the Supervisory Board is the 
general rule under the statute. 
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Tke representative of the European Commission pointed 
out in this connection that the waiver of employee represent-
ation on the Supervisory Board was valid only for one term 
........ 
of office of the Board. Since this waiver could,moreover,be 
regarded as a rare exoeption,the Commission had deliberately 
provided an incomplete regulation on this matter. 
The Committee therefore asks that 'rtiole 138(2) 
should be completed by the following words: 
•It shall be valid for the remainder of the term of 
office of the Supervisory Board in the course of 
which it was taken.' 
This avoids the consolidation of a rule which runs 
counter to the general trend for constantly increasing 
employee participation. The Commission representative agreed 
with this amendment. 
64. Under 'rticle 139,the employees•representatives on 
the Supervi.sory Board are elected by the representative bodies 
of employoes constituted under national law ( Betriebsritte, 
oomites d 1entreprise,etc.) 
When exercising their right to vote,members of these 
bodies are not bound by decisions or instructions of those 
bodies. 'lb.e Commission points out in its commentary that 
this procedure allows members of the representative bodies 
which by a majo:ai.ty refuse to appoint representatives to 
the SuperviSOX"Y Board to take part in the election. Ea.eh 
- ~,v -
member shall hav~ a number of votes equal to the number of 
ea1p1oyees in his eBtablishment divided by the aumber of 
members of the repr6aentative body in that e~tablishment. 
This guarantees that votes are weighted in the light of the 
number of employees i• each establas}j.ment. 
The system of voti91 by list provided in this article 
prevents employees from smaller establishments from being 
put into a minority by employees of larger establishments. 
It is further provided that each list of nominations 
shall include candidates of different nationalities in 
proportion to the nu.mber of employees in each of the Memb~r 
States. 
The list adopted shall be that which receives the most 
votes and at least one half of the votds polled. If the 
majority required is not obtained on the first poll, a second 
poll is he~d in which voting shall RIIIX~•t• take place only 
on the two lists which gained most votes on the first poll. 
The Commission's aim is to ensure,by means of this 
regulation,that the employees' representatives on the 
Supervisory Hoard shall have the support of as grea.t a 
majority of the employees of the s.E.as poesible. Th.is 
majority will,in particular,lend greater weight to the 
arguments put forward by employees• representatives during 
the discu~aions of the Supervisory Board. 
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65. Article 140 exhaustively enumerates the sponsors 
enti tlecl t_o present lists of caDdidatea for the election of 
,imp1oyees • representat6ves,as :follews : 
the representative bodies constituted under national 
law in each establishment 
the European Works Council 
the trade unions represented in the establishments of 
the s.E. 
employees of the S.E.,provided that lists of candidates 
presented by employees shall be signed by not less than 
one tenth of the total number of employees in the 
S.E.or by not less than 100 employees o:f the S.E. 
The special case of groups of undertakings aas been 
dealt with by giving the Group~Works Coun,cil,in its capacity 
of representative of the employees throughout the group,the 
right to propose lists of candidates :for election to the 
Supervisory Board of the controlling s.E. 
As the Commission points out,the fact tllat the right 
to nominate aandidates is spread fairly widely ensures that 
a sufficient number of candidates representing the various 
nationalities and claseea _o:f interests will seek election. 
On the other hand,it was pointed out in the Social 
A£fairs Committee that the Commission's proposal is scarcely 
feasible technically. The right o:f 
the representative bodies constituted under national 
law in each establishment 
- the European Works Council 
- the trade unions 
- at least one tenth of the employees of the s.E. or 
not less than 100 employees 
to present list of candidates will encourage a spate of 
candidates. Owing to the probably high number of candidates, 
the employees of the S.E. will be far from knowing them all. 
splitting 
There is therefore reason to f~ar a/ll*aamraaa of votes which 
will be favourable to the formation of fcztui_tous majorities. 
Xt is also possible that candidates who are against co-determ-
ination will succeed in forming a majority in coalition with 
•radioal•oandidates. 
The only way of overcoming theae difficulties and 
•ttigating these shortcomings would be to limit the right of 
nomination. It would then seem obvious to oonfer the •xclusive 
' right of proposing lists of candidates on trade Wlion orga;sis-
ations representative at Oommuni!J level. This "Community" 
application of the right to present lists of candidates 
would no doubt be the one·moat in~ keeping with the 
oharaoter pf the Supervisory Board of a European company. 
'nle European Commission said in this oonneotion that 
it had deliberately conferred the right of nomination on the 
direct·ly elected representatives 0£ the employees (national 
in order 
representative bodies and European Verks Counoil)/to obtain 
election specific to the undertakiDC• That was why employees 
had been given the right to propose direct lists. Th.ere was 
a danger of splitting the votes,~ut it was no greater than 




trade uni.ons in the Member countries. 
Bo11owim.g this statement,the Committee approved the 
text of article 140 proposed by the Commission. 
66. Under 'rticle 141 the first election •shall be held~ 
during the two months following rormation 0£ the s.E. This 
time limit corresponds to that specified for the election 
of the European Works Coancil ('rtiole 106). 
Jhulaz As in the case of irticle 106,attention was 
called in the Committee to the insufficiently mandatory 
character of this provision. 
The Commission representative said in this connection 
that no one could compel employees to delegate representatives 
to the Supervisory Board. If the provi.sion were made mandatory 
penalties for non-observance would also have to be}aid downa 
The Committee thought this argument was sound and 
therefore agreed to r•tain the Commission text. It nevertheless 
invites the Commission to make sure that the word •so11• is 
~
properly translated in the other official langaages. 
Article 141(2) provides that two months be:t.re the 
expiration of the term of office of the Supervisory Board 
elections shall be held to choose the employees• representa-
tives for the following term. 
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This provision,which the Social Affairs Committee approves, 
corresponds to the time limit specified intd.rtiole 109(1) 
for the election of a new European Works 0p11Dcil 0 
67. Article 142 makes proVision for the event of failure 
to elect employees• represe~tatives within two months after 
the formation of the S.E. or before the beginning of the 
term of office of a new Supervisory Board. In such an event 
the Supervisory Board is nevertheless entitled to take 
decisioas. It exercises its competences th•ough the members 
elected by the general meoting ( shareholders• representatives) 
until such time as the employees• representative~ shall be 
elected. 
In its commentary,the Commission points out that in 
calculating the majorities required in the case of the 
Supervisory Board,the number of seats allo~ted to the 
employees• representatives will be disregarded. 
The Social Affairs Committee considers that this 
provision should be embodied in the text of artic1e 142 fa::-
the sake of olaraty and legal oeri;ainty. 
68. Article 14J provides for the constitution of an 
electoral commission to prepare an.d hold the eleobion of 
employees• representatives to the Supervisory Board and, 
where necesaary,to organise any vote on the waiver by the 
employees of their representation on the Supervisory Board. 
(cf.4rticle 1J8) 
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In answer to a question,the Commission said there was 
no :formal. rule specifying by whom and on whose initiative 
the electoral commission was to be constituted. The initiative 
could be taken by the chairman o:f the European Wprks Council 
in EID existing s.E. and by a chairman 0£ a works council 
in the case o:f a newly :formed s.E. I:f necessary th.i.s could 
be expressly speoi:fied in the statute. 
The electoral commission is made up o:f members o:f 
the national works councils in proportion to the number 0£ 
employees they represent,and not exceeding 23 members in all. 
The composition is not specified in detail so that it can 
be adapted to the requirements o:f each S.E. 
The European Commission has said that the number o:f 
members o:f the electoral commiasion,up to the maximum o:f 25, 
results :from the arithmetical ratio with the number o:f 
workers. 
The members ·o:f the electoral commission are not bound 
by the decisions or instructions o:f the representative bodies 
o:f which they are members 9 so that members who belong to 
national representative bodies whose majority has declined 
to designate representatives can still be members. 
69. Under Article 144 the members of the Supervisory 
P.eriod 
Board elected by the employees hold o:f:fice for.the same japa 
as those•~••*•• appointed by the general meeting ( share~ 
holders• representatives). The Oommi.ssion rightly emphasizes 
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in its commentary that this provi.sion ensures the effective-
ness and continuity of the work of the Supervisory Board. 
The term of office of members of the Supervisory 
Board comes to an end,like that of the members of the 
European Worku Council upon expiration of the term of office 
of the board,hy resignation or by termination of their 
contract of eniployment or by their ceasing to be eligible 
tor membershmp( of.Article 108). llurthermore,as in the 
case ot the European Works Opuncil,any member whose mandate 
expires before its normal term or who is temporarily unable 
to carry out his mandate shall be replaced by an alternate 
member t ct.,rticle 110). 
As already pointed out in§ 16 ot the present 
opinion,the statute of the s.E. should specit"y tae conditions 
in which the employees can remove their representatives on 
the Supervisory Boardo 
In line with its proposal tor the completion of 
,Qrtiole 108 by defining the powers.of ~·•••ld:x~ the 
to remove 
ewployees/•1 the members of the European Works Council, 
the Social Affairs Committee invites the European Commission 
to complete4rticle 144 by the following paragraph: 
' Application tor the exclusion on the grounds of 
serious breach 0£ obligations under the present statute 
of a member of the Supervisory Board elected by the employees 
may be made to the court competent under national law 
by not less than one fourth of the elector employees, 
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by the Board of management of the s.E.or by a trade 
Ullion represented in the establishment of the s.E. 
Exoluei,,n may also be requ.eated by the Superviaory 
Board•. 
The Commission reprisentative agreed with this 
proposal. 
70. Article 145 stipulates that the employees• represent-
on the Supet'Visory Board 
atives/ahall ha.ve equivalent legal statue with the members 
a1xslul elected by the general meeting,in other word• that 
they sha11 have the same rights and duties. 
The Social .Affairs Committee invites the European · 
Commission to replace the term *obligations• in the French 
text by the term •devoirs" which is more appropriate in the 
circumstances. 
The Commission representative was in favour of this 
suggestip11. 
In its commentary the Commission calls attention 
to the fact that any agreement to the contrary contained in 
an individual contract made with a representative of the 
employees is void. The Committee considers that,for the sake 
of clarity,this provision should be embodied in the text of 
the regulation. 
The Commission representative agreed. 
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The employees• representatives on the Supervisory 
Board also enjoy the same protection against dismissal as 
the mend:iers of the European Works Cpuncil; they cannot be 
dismissed during their az term of office or for three years 
thereafter,11nless there ant grounds tor dismissal without 
notice. It should be npted that this protection against 
dismissal also extends,pursuant to article 112,to the 
alternate members of the Supervisory Board. 
The Social Affairs Committee asks that,in connection 
with the protection of mgm)urz•xll1 employees' representatives 
on the Suparvisory Board against dismissal,article 145 
should be completed by the following sentence: 
• .Any dismissal effected in breach of this provision 
shall be null and void-. 
Here again,the Commission representative expressed 
hid agreement. 
(e) Establishment of conditions of employment 
of employment 
71. Under4.rticle 146,the xaxk'lnlg conditions/of employees 
in the S.E. may be regulated by oolleotive agreements made 
between the s.E. and the trade uwtons represented in its 
establishments. The s.E. therefore has special powers to 
conclude collective agreements so that it is not limited 
exclusively to the national systems of collective agreements 
whose rules apply only to establishments located in the 
same Member WDl State. 
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( 
The iommittee notes with satisfaction that this 
provision makes it possible to conclude European collective 
agreements and. therefore to avoid undesirable disparities 
of employment 
in W.»k:bll' conditions/and economic conditions within the 
s.E. This mu.st be regarded as a step forward in the 
evolution of a European law ot collective agreements. 
72. The progressive character of this provision is 
reinforced by ~ticle l47 (l) under which the conditions of 
employment governed by a collective agree111ent shall apply 
directly to and be binding on all employees of the s.E. who 
are members of a trade union which is party to that 
collective agreement. 
In other words a ~:.tmd:az specific agreement making 
the clauses of the collective agreement applicable to the 
individual contract is not required. 
It is quite different for employees who are not 
member~ of a trade union represented in the s.E. Article 
147(2) provides in their case that the conditions of employ-
ment contained in the collective agreement may be incorporated 
in the individual contract by a special term. 
73. 'lbe Social Affairs and Public Health Committee 
expresses the hope that,in the near :tuture,the regulation of 
conditions of employment specified in,;rticles 146 and 147 
will give the necessary impetus to th£ formulation of a 
full and uniform European legislation on collective agreements. 
- .c.ov -
'·,.,11,lll_, 
74. ' ( The ~ommittee named as the Jommittee responsible is 
urgently invited to take :full aocount in the resolution and 
the accompanying explanatory statement,of the requests put 
forward in the present opinion,and,mn particular of the 
amendments to the Commission's text. 
c.--Al. .-
The,soc1a1 Affairs and Public Health Com&lttae notes 
in this connection that the present opinion ie the result 




Models of employeE• participation •n the 
Supervisorx; Boards of public companies. 
Parity by thiirds 
one third employees' representatives 
- one third shareholders• representatives 
one third co-opted by the first two groups) 
(4 + 4 + 4 = 12 members of Supervisory Board). 
With regard to the employees• represe~tatives,only 
the trade unions are entitled to nominate candidates,and 
must d,> so nat CollllDllnity level". The employees' representatives 
may be employees of the company,trade union ••~•z representat-
ives ox· qualified experts enjoying the confidence of the 
employees. 
The electoral body consists,in parity,for the first 
two groups of 
- the members of the general meeting 
the members of the European Works Council of the SoE• 
A member of the Managing Board must be designated 
to be responsible for personnel and industrial relations. 
Co-determination Aot 1 1931 1 in Gemaany 
Parity plus one •neutral" 
(e.g. 5 + 5 + 1 = 11 members of Supervisory Board) 
With regard to ~he employees• representatives ( who 
are normally five),the works councils are entitled to 
nominate two people employed by the undertakin.g,and the 
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t1ade unions are ent:L tled to nominate three peopl.e who need 
net belong to the undertaking ( including not more than two 
trade unionists). 
The electoral body is the general meeting which is, 
h<•wever, bound by the proposals tor the employees• representa-
tives. 
A Delegate of the Works Council is a member o~ the 
Board of Management. 
Jo Supplementary Act of 1956 on co-determination in 
Germany 
Parity plus one "neutral" 
(7 + 7 + 1 = 15 members ot the Supervisory Board). 
Among the employees• representatives,normall.y 
numbering seven,tour must be part of the undertaking ( three 
operatives and one clerical worker). They are elected by 
secod tier electors,who also present lists of candidates. 
The second IUIB tier electors are elected by the empl.oyees. 
Three employees• representatives are designated by the 
trade unions. 
4. 
There is no Works Council Delegate. 
Model proposed by a committee of German experts am:xa 
in the light of experience of co-determination 
(the BiedeDkopf model) 
(6 + 4 + 2 = 12 members of the Suoervisory Board). 
Six shareholders' representatives and four employees• 
- -
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representatives co-opt !!2, other members who mu.at oompulaorily 
be designated by a majority of each group. 
The predominance of the shareholders should be 
mitigated by certain compensatory measures affecting the 
legal sxaas status of public companies. 
The four employees' repx·esentatives are elected by 
the employees I two of them must be people outside the 
undertaking,for whom the trade unions may make proposals, 
which are,however,not binding on the employees. 
5. 
A Verks Council Delegate must be designated. 
The European company as proposed by the Commission of 
the European Oommunities. 
(e.g. 8 + 4 = 12 members of the Supervisory Board) 
The Supervisory Board is composed as to two thirds 
1representatives 
0£ shareholdersJ.knd one third of employees' representatives 
unless the Statutes provide for a higher number of employees• 
representatives. There are no employees• representatives if 
two thirds of the employees so decide. 
The employees• representatives are elected by the 
national works councils. If the number of employees• 
representatives does not exceed three,at least one of the 
representatives must be a parson not employed in an 
establishment of the S.E. If the number is four or more, 
at least two representatives mu.st be persons not employed 
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in an establishment of the S.E. In addition to the European 
Works Council and the employees,the trade unions are also 
entitled to nominate candiaates. 
A member of the Board of ~anagement must be designated 
as responsible :f'or questions of personnel and industrial 
relations. 
undertaking 
6. German Act of 1952 on the organisation of the 
Two thirds of shareholderR 1 representatives and one 
-
third of employees• representativos. 
( 8 + 4 = 12 members o:f the Supervi·sory Board) 
The employees elect their own representatives on the 
~omination of the employees or of works councils. Not less 
than two representatives must be employed in the undertaking. 
There is no Works Council Delegate on the Board of 
Managemen·t;. 
30 novembre 1972 
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Par lettre en date du 22 juillet 1970, le President du Conseil des 
Communautes europeennes a demande l'avis du Parlement europeen, conformement 
a l'article 235 du traite C.E.E., s~r la proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil concernant un reglement relatif au statut 
de la societe anonyme europeenne. 
Le President du Parlement a renvoye cette proposition, le 12 aont 1970, 
a la comm:imion juridique, competente au fond, et a la commission economique, 
a la commission des finances et des budgets et a la commission des affaires 
sociales et de la sante publique, saisies pour avis. 
Le 24 septembre 1970, la commission juridique a nomme M. Boertien 
rapporteur. 
M. Boertien ayant ete appele a participer au gouv.ernement des Pays-Bas, 
le 30 septembre 1971 la commission juridique confia le soin de rediger le 
rapport a M. Pintus. 
Elle a examine cette proposition de reglement au cours de ses reunions du 
3 mars, 30 avril, 30 septembre, 8, 29 et 30 novembre 1971, 18 et 31 mai, · 
28 juin, if.ju!11et, 5 septembre; 29 septembre, 5 octobre, 16 octobre 1972 et 
26 octobre 1972. 
Au cours de sa reunion du 26 octobre 1972, ·:la commission a adopte la 
proposition de resolution ainsi que l'espose des motifs par 11 voix centre 4. 
Etaient presents: MM. Brouwer, president, Jozeau-Marigne, vice-pre-
sident, Pintus, rapporteur, Armengaud, Broeksz, Dittrich, Heger, Koch, 
Meister, outers, Radoux (suppleant M. Lautenschlager), Reischl, Schuijt, 
Vermeylen, Vredeling (suppleant M. Ballardini). 
Les avis de la commission economique, de la commission des finances et 
des budgets et de la commission des affaires sociales et de la sante publ~que 
sont joints au present rapport. 
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A. 
La commission juridique soumet au vote du Parlement europeen, sur 
la base de l'expose·des motifs ci-joint,la proposition de resolution 
suivante : 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la propo.sition de la Commission des 
communautes europeennes au Conseil concernant un reglement relatif au statut 
de la societe anonyrne europeenne 
Le Parlement europeen. 
- vu la proposition de la Commission des communautes europeennes au 
Conseil (1), 
- consulte par le Conseil conformement a !'article 235 du traite instituant 
la C.E.E. (doc. 98/70). 
- vu le rapport de la commission juridique et les avis de la commission 
economique, de la commission des finances et des budgets et de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique (doc. 178/72), 
1. est d'avis que les divergences et lacunas que presentent les legislations 
des Etats membres en matiere de droit des societes entravent la mise en 
oeuvre de l'union economique et monetaire entre lea pays de la 
Communaute 
2. estime. en outre·, que le rapprochement des legislations nationales en la 
matiere, pour utile qu'il soit, ne suffit pas pour resoudre 
tous lea problemes qui se posent aux entreprises, notamment aux 
entreprises de moyenne dimension qui desirent exercer leur activite sur 
le plan transnational : 
3. se felicite des lors que la commission des Communautes europeennes ait 
elabore un statut de la societe anonyrne europeenne, instr~ent juridique 
original. destine a remedier dans une large mesure auxdites divergences_ 
* 
entre les differentes legislations nationales et dont l'emploi reponde tux 
exigences de la coop6ration internationale entre les entreprises commu-
nautaires: 
4. est toutefois· d'avis qu'en vue de realiser une harmonisation coherente et 
consequente dans le sectell;' du ~oit des societes, le reglement propose 
doit @tre mis en concordapce avec ~es directives eonununaa~aires qui ont 
ete OU seront etablies dans ce secteur pour les soc!etes relevant des le-
gislations national.!!S ·1 
5. estime, en particulier, qu'afin d'eviter des implantations dictees par 
des considerations fiscales, il convient de mener le plus rapidement pos- .. 
sible a terme les travaux entrepris sur le plan communautaire en vue 
d'harmoniser les regimes fiscaux en vigueur dans les Etats membres de 
la Communau tA : 
(1) J.O. n° C 124 du 10.10.1970 
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6. souligne que le reglement propose pourra ~tre aisement ap;plique aux pays 
qui entreront prochainement dans la communaute,bien qu'ils aient des 
systemes juridiques fondamentalement differents de ceux des actuels Etats 
~embres de la communaute; 
7. fait observer que les incidences de ce reglement ne resteront pas 
limitees au s~ul domaine economique, mais s•etendront au secteur 
politique; 
a. est convaincu en effet que la concentration et le renforcement des indu2r-
tries de la communaute et surtout des industries de pointe,non seulement 
accrottront considerablement le poids de la Communaute sur le marche 
mondial, mais contribueront en outre a assurer a celle-ci un rOle polib.ique 
unitaire et plus autorise sur la scene internationale; 
--- -- . ---------------
9 • croit fermement que 1' institution de la societe anonyme europeenne facilite-
ra les relations d'affaires sur le plan international, souvent entravees 
par des prejuges a l'egard des societes etrang~res et favorieera 
la realisation en ~ommun de grands travaux de recherche et 
d'execution par des societes de nationalites differentes, collaboration qui 
ne manquera pas d'avoir des consequences positives pour l'economie commu-
nautaire, le rapprochement des peuples de le Communaute et le d6veloppement 
ulterieur du droit conununautaire: 
10. fait observer que !'institution de la societe anonyme europeenne facili-
tera l'acces au.marche des capitaux; 
11. se declare convaincu que le statut prevu fournira aux entreprises de la . 
conununaute un instrument adequat leur pexm.ettant de s'adapter aux dime~ions 
economiques de celle-ci, qr&ce au nec,ssaire developpement de la techno-
logie et de la productivite, rendu possible par l'elargissement des 
dimensions de ces entreprises et les echanges de techniques et de 
capitaux: 
12. attire 1 1 a~tention sur le fait que !'institution de la societe anonyme eu-
ropeenne renforcera indubitablement la competitivite des entreprises euro-
peennes sur le marche mondial; 
13. estime que la creation de societes anonymes euro~ennesconatituera un fac-
te11r important de developpement d'une politique industrielle commune et, en 
tant que tel, sera un element essential de l'union economique envisagee; 
14. constate, sur la base des considerations qui precedent, que !'institution 
de la societe anonyme europeenne est necessaire aux fins d'atteindre les 
buts du traite de Rome et pour realiser dans le cadre de la communaute 
des conditions semblables a celles d'un marche interieur 
15. conFtate,en outre, que les pouvoirs d'action prevus dans le traite ne 
suffisent pas pour introduire ce nouvel instrument juridique et consid~re, 
par consequent, que les conditions d'application de !'article 235 du 
traite, sur lequel la conunission a fonde sa proposition, sont satis-
faites ; 
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·, 
16. se felicite du fait que la Conunission a fonde sa proposition sur l'aJZti-
cle 235 cite, parce que le Parlement europeen a ainsi pu 8tre consulte 
sur le statut de la societe anonyme europeenne: 
17. est d'avis qu'au moins dans un premier stade, il conviendra de limiter 
l'acces a la societe anonyme europeenne: 
18. invite toutefois la Commission a examiner, a la lumiere de !'experience 
acquise, l'opportunite d'etendre cet acces, notanunent aux cooperatives et 
---~ux societes a responsabilite limitee: 
19. estime necessaire, · vu les difficultes indeniables- d 'ordre juridique et 
pratique que souleverait la pluralite des sieges, que la societe anonyme 
europeenne dispose d'un seul siege social 
20. approuve le principe qui interdit l'octroi aux societes anonymes euro-
peennes d'un regime fiscal privilegie par rapport a celui des societes 
de droit national afin d'eviter des distorsions de concurrence: 
21. est egalement d'accord sur !'attribution aux socfetes ano~~s europ~;nes 
de la faculte d'emettre des actions tant nominatives qu'au porteur; 
22. est convaincu que la solidarite economique, sociale et politique de 
!'Europe n'est pas concevable sans une participation satisfaisante des 
travailleurs a la vie des entreprises: 
23. se felicite des lors que le statut de la societe anonyme europeenne offre· 
aux travailleurs l'occasion de participer activement a la vie de l'entre-
prise et leur permette de faire entendre leur voix pour les problemes 
touchant a la securite de l'emploi et ~ux conditions de travail: 
24. est d'avis que les contacts entre les travailleurs des-~t-ablissements d~ 
futures societes anonymes europeennes qui seront implantee9.
1 
dans des pays 
differents favoriseront la naissance d'un syndicalisme europeen etabli 
sur des bases saines et faciliteront la reglementation des conditions de 
travail et de retribution dans le cadr~_des socie~es anonyttles europeennesi 
25. estime opportun, en vue d'assurer une confrontation reelle entre les 
positions des actionnaires et du personnel de la societe anonyme euro-
peenne, que le Conseil de surveillance se compose pour un tiers de 
representants des detenteurs du capital, pour un tiers de representanta 
du personnel et pour le tiers restant de personnes cooptees par ces 
deux categories 
26. souligne qua.la creation d'un comite europeen d'entreprise ne doit pas 
seulement assurer un fondement institutionnel pour une information aussi 
complete que possible de la representation des travailleurs sur tousles 
problemes importants qui interessent la societe anonyme europeenne et aes 
etablissements, mais qu'elle doit aussi conferer a cette representation 
un droit legitime de co-decisi9~_: 
27. se felicite de ce que les accords contractuels prevus entre la societe 
anonyme europeenne et les syndicate representes en son sein rendront 
possible la stipulation de contrats collectifs europeens, ce qui per-
mettra d'eliminer des divergences inopportunes dans les conditions de 
travail et de retribution dans le cadre de la societe anonyme europeenne: 
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28 .. invite la conunission ~ revo.ir lea dispositions du titre VI. 4u., r~glement proper 
se, concernant la pre1:1entation de·s comptes, c.ompte. tenu de l '.avis que le 
Parlement euro~en a formula en octobre. 1972 au .sujet des dispositions cor-
respondantes de la proposition pour une quatri~me directive sur le rapproche-
ment des legislations des Etats me1'1,bres en matiere de droit des societes 
29. 
30. 
' . ' 
se felicite que la Commission ait propose 1-'intraduction d'un regime 
uniforme et coordonne pour les groupes d'entreprises dont fait partie 
societe anonyme europeenne; 
une 
constate que la reglementation proposee pour ces groupes repond, dans ses 
grandes lignes, awe exigences economiques et fonctionnelles des regroupe-
ments d'entreprises; 
31. invite toutefois la Commission a.adapter sa proposition aux suggestions. 
formulees, au.sujet des groupes d'entrepr~aes, dans l'expose des motifs 
et-joint; 
32. souhaite, en outre, qu'une reglementation analogue soit. introduite dans 
les legislations des Etats membres pour eviter toute dis~rimination a 
l'egard des societes de droit national; 
33. invite enfin la Commission a veiller attentivement ace que les societes 
et les groupes de societes qui se prevaudront du present reglernent ne 
faussent pas l~s conditions de concurrence; 
34. estime, en ce qui concerne les dispositions penales, qu'afin d'assurer 
l'uniformite des sanctions, une directive communautaire doit etablir la 
nature des actes illicites et les sanctions correspondantes; 
35. juge indispensable que eette directive contienne une -dlsp_o_s~i~---
tion ayant pour effet d'eviter le cumul des sanctions prevues pour les 
infractions au r~glement propose avec celles visees par les dispositions 
speciales en vigueur dans les Etats membres pour les societes anonymes 
nationales; 
36· estime egalement indispensable que cette directive soit prise par le 
Conseil en temps voulu, de faQon que les lois nationales qui en resulte-
ront n 'entrent. pas en vigueur posterieurement l la date d·' application 
du reglement propose; 
37. approuve, dans son ensemble, la proposition de la Commission, tout en 
invitant cette derniere a tenir compte, dans la redaction definitive du 
texte, des observations contenues dans l'expose des motifs qui accompagne 
la presente resolution; 
---·· 
38. invite, en outre, la commission a faire siennes; conforrnement a l 'art.k?):e 
149 deuxieme alinea du traite instituant la c.E •. E.,les modifications. 
qui suivent; 
39. invite le conseil, compte egalement tenu des deliberations de la recente 
conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays de la Communaute 
elargie, a approuver avec toute la celerite possible la proposition de 
reglement suivante: 
40, charge son President de transmettre la presente resolution et le rapport 
de sa commission au Conseil et a la Commission des Conununaut6s eura-
~ennes; 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
(1) 
Proposition de reglement 
du Conseil 
portant statut de la societe 
anonyme europeenne 
TEXTE MODIFIE 
Preambule, considerant et articles 1, 2 et 3 inchanges 
Article 4 Article 4 
Le capital de la S.E. doit @tre 
d'au moins: 
Le capital de la S.E. doit @tre 
d'au moins 
- SOO.OOO unites de compte dans le cas - inchange 
d'une fusion ou de la creation d'une 
societe holding, 
- 250.000 unites de compte dans le cas - 100.000 unite~ de·compte dans le cas 
de la creation d'une filiale de la creation d'une filiale 
commune, commune, 
100.000 unites de compte dans le cas - inchange 
de la creation d'une filiale par une 
S.E. 
Article 5 
1. Le siege de la societe est 
bien designe pa~ ses statuts. 
doit @tre situe a l'interieur 








Articles 6 et 7 inchanges 
Article 5 
Article 8 Article 8 
1. Toute s.E. est immatriculee dans 1. inchange 
le registre europeen du commerce qui 
est institue aupres de la cour de 
justice des communautes europeennes. 
2. Les modalites d'institution et de 2. inchange 
fonctionnement du registre europeen 
du commerce sont fixees par un regle-
ment du Conseil sur proposition de 
la Commission. 
3. Chaque Etat lllf)mbre ouvre dans son 3. Chaque Etat membre ouvre dans son 
pays une annexe du registre europeen pays une annexe du registre europeen 
du commerce 0~ lee societes europeennesdu commerce 0~ les societes europeennes 
ayant leur siege dans le territoire de ayant leur siege dans le territoire de 
cet Etat doivent egalement @tre imma- cet Etat doivent egalement @tre imma-
triculees. Les inscriptions figurant triculees. Les inscriptions figurant 
au registre europeen du commerce et au registre europeen du commerce et 
les documents qui y sent deposes pre- les documents qui y sont deposes pre-
valent en cas de divergence sur les valent en cas de divergence sur les 
inscriptions faites· ou les copies de- inscriptions faites ou les copies de-
livrees par le~ annexes. livrees par les annexes. 
(1) Texte complet: Voir J.O. n° C 124 du 10.10.1970 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
4. Toute personne peut prendre con-
naissance du registre europeen du 
conunerce et de ses annexes, ainsi 
que des documents qui y sent deposes. 
Article 9 
1. Toutes les publications concernant 
la S.E. paraissent au Journal offi-
ciel des Communautes europeennes, aux 
bulletins officiels des publications 
des societes anonymes de l'Etat membre 
o~ la S.E. a son siege social ainsi 
que dans un journal quotidien de cet 
Etat. 
2. Les organes de publication vises 
au paragraphe precedent sent denommes 
ci-apres "journaux de la societe". 
3. Lorsque le present statut fixe un 
delai partant de la publication dans 
les journaux de la societe, ce delai 
court a compter du jour de la der-
niere publication. 
TEXTE MODIFIE 
Une copie des actes des S.E. pre-
sentes au registre europeen doit @tre 
deposee aupres des differentes annexes 




2. Les organes officiels de publica-
tion vises au paragraphe precedent 
sent denommes ci-apres "journaux de 
la societe" 
3. inchange 
Articles 10 a 26 inchanges 
Article 27 
1. Les creanciers et tiers mentionnes 
a !'article 22 paragraphe 1 e) et f) 
peuvent, s'ils estiment que leurs 
droits se trouvent reduits par la fu-
sion, faire opposition aupres de la 
Cour de justice des Communautes euro-
peennes dans les deux mois suivant le 
depOt du proces-verbal, en vertu de 
!'article 24 paragraphe 6, en indi-
quant les raisons sur lesquelles ils 
fondent leur opposition. Tant que ce 
delai n'est pas expire, la Cour de 
justice ne peut ordonner l'immatricu-
lation de la S.E. dans le registre eu-
ropeen du commerce. 
2. Si la Cour de justice des Commu-
nautes europeennes, apres avoir enten-
du les societes fondatrices, estime 
que !'opposition est justifiee, elle 
peut exiger de la societe fondatrice 
en cause la constitution de sQretes 
appropriees. 
Article 27 
1. Les creanciers et tiers mentionnes 
a !'article 22 paragraphe 1 e) et f), 
y compris les obliqataires, peuvent 
s'ils estiment que leurs droits se 
trouvent reduits par la fusion, faire 
opposition aupres de la Cour de jus-
tice des Communautes europeennes dans 
les deux mois suivant le depOt du 
proces-verbal, en vertu de !'article 
24 paragraphe 6, en indiquant les rai-
sons sur lesquelles ils fondent leur 
opposition. Tant que ce delai n'est 
pas expire, la Cour de justice ne 
peut ordonner l'immatriculation de la 
S.E. dans le registre europeen du 
commerce. 
2. inchange 
Articles 28 a 41 inchanges 
Article 42 
1. En cas d'augmentation du capital 
par nouveaux apports, les actionnaires 
disposent d'un droit de souscription 
Article 42 
1. En cas d'augmentation du capital 
par nouveaux apports en numeraires, 
les actionnaires disposent d'un 
- 10 - PE 30. 742/ def. 
TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
proportionnel a leur participation an-
terieure. Le directoire doit donner 
avis dans les journaux de la societe 
du montant de !'emission et du delai 
dans lequel le droit de souscription 
doit @tre exerce. Ce delai est d'au 
mains un mois, a compter du jour de 
la publication. 
2. Dans sa decision sur l 'augmenta-
tion du capital par nouveaux apports, 
l'assemblee generale peut en tout OU 
en partie supprimer le droit de sous-
cription. Dans ce cas, elle devra au 
prealable avoir prix connaissance 
d 'un rapport, redige par le directoire 
et justifiant la suppression totale ou 
partielle du droit de souscription, 
ainsi que le prix d'emission propose. 
A compter de la convocation de l ' as-
semblee generale, les actionnaires 
peuvent obtenir sans frais et sans de-
lai des copies de ce rapport. Cette 
possibilite doit @tre indiquee dans 
1 a convocation. 
TEXTE MODIFIE 
droit de souscription proportionnel 
a leur participation anterieure. 
Le directoire doit donner avis dans 
les journaux de la societe du mon-
tant de !'emission et du delai dans 
lequel le droit de souscription doit 
@tre exerce. ce delai est d'au 
moins un mois, a compter du jour de 
la publication. 
2. inchange 
3. Siles nouveaux apports consistent 3. 
en tout ou en partie en apports en na-
ture, un rapport relatif a leur eva-
luation, signe par au moins deux ex-
perts comptables independants, designes 
par le tribunal du siege de la S.E., 
inchange 
sera soumis a l'assemblee generale. 
A compter du jour de la convocation de 
l'assemblee generale, les actionnaires 
peuvent obtenir sans frais et sans de-
lai des copies de ce rapport. Cette 
possibilite doit @tre indiquee dans 
la convocation. Les dispositions des 
articles 15 paragraphe 2 et 203 sont 
applicables aux experts comptables. 
4. En cas d' augmentation du capital 
par incorporation de reserves diponi-
bles, les nouvelles actions doivent 
@tre distribuees aux actionnaires pro-
portionnellement a leur participation 
anterieure. 
4. En cas d' augmentation du capital 
par incorporation de reserves dispo-
nibles, les nouvelles actions doivent 
@tre distribuees aux actionnaires pro-
portionnellement a leur participation 
anterieure. L'assemblee generale 
peut decider d'attribuer au personnel 
de la societe une partie des nouvelles 
actions. 
Articles 43 a 63 inchanges 
Article 64 Article 64 
1. Le directoire est investi des 1. 
pouvoirs les plus etendus pour faire 
tousles actes interessant la societe 
qui n'ont pas ete attribues expresse-
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAlITES EUROPEENNES 
2. Lorsque le directoire est compose 
de plus d'un membre, ses membres cons-
tituent un college. Sous reserve de la 
disposition de l'article 63 paragraphe 
6, les membres du directoire peuvent 
repartir entre ewe leurs attributions: 
dans ce cas, cette repartition n'a que 
des effete internee. Par voie de regle-
ment, le conseil de surveillance peut, 
a tout moment, pourvoir au fonctionne-
ment interne du directoire. 
TEXTE MODIFIE 
2. Lorsque le directoi~e est compose 
de plus d'un membre, ses membres cons-
tituent un college. Sous reserve de la 
disposition de l'article 63 paragraphe 
6, les membres du directoire peuvent 
r6partir entre ewe leurs attributions: 
dans ce cas, cette repartition n'a que 
des effete internee. Par voie de regle-
ment, le conseil de surveillance peut 
(trois mots supprimes) ppurvoir au 
fonctionnement interne du directoire, 
apres avoir entendu l'avis de ce der-
nier. 
Article 65 inchange 
Article 66 Article 66 
1. Les actes du directoire concernant:1. . inchange 
a) inchange . a) l'arr@t ou le transfert de l'entre-
prise ou de parties importantes de 
l'entreprise, 
b) des restrictions ou extensions im-




c) d' importantes modifications dans c) inchange 
}'organisation de l'entreprise, 
d) l'dtablissement d'une cooperation d) inchange (1} 
:iu:::-able avec d'autres entreprises ou 
la cessation d'une telle cooperation, 
doivent @tre prealablement autorises 
par le conseil de surveillance. 
2. gn dehors des cas vises au para- 2. 
graphe 1, les statute peuvent subordon-
ner a l'autorisation prealable du con~ 
seil de surveillance les actes du direc-
toire qu'ils enumerent. Dans le cas de 
l'alinea 1, comme dans le cas du pre-
sent alinea, l'absence de l'autorisation 
prealable est inopposable aux tiers. 
inchange 
Articles 67 a 73 inchanges 
Article 74 Article 74 
1 • Le nombre des membres du conseil 
de surveillance doit @tre divisible 
par trois. Si la S.E. a des etablisse-
ment~ stables dans plusieurs Etats mem-
bres, son conseil de surveillance sera 
compose de douze membres au moins. 
1. Le nombre des membres du conseil 
de surveillance doit @tre divisible 
par trois. Si la S.E. a des etablis-
sements dans plusieurs Etats membres, 
son conseil de surveillance sera com-
pose de douze membres au mains. 
2. Seules des personnes physiques 
peuvent @tre membres du conseil de su-
veillance. Leur nombre maximum est 
fixe par les statute. Le paragraphe 4 
de l'article 63 leur est applicailllia. 
2. inchange 
(1) la modification apportee ne concerne que le texte italien 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
3. Sous ~eserve des dispositions de 
!'article 137, les membres du Conseil 
de surveillance sont nommes par l'as-
semblee generale pour une duree fixee 






Articles 75 et 76 inchanges· 
Article 77 
1. Le directoire fournit une docu-
mentation ecrite sur toutes les ques-
tions portees a l'ordre du jour, qui 
est arr@te par le president du con-
seil. L'ordre du jour et cette docu-
mentation sent envoyes par le direc-
toire a chacun des membres du Conseil. 
2. Le conseil ne delibere valable-
ment que si la moitie au moins de ses 
membres sont presents. 
3. A moins que les statute ne pre-
voient une majorite plus forte, les 
decisions sent prises a la majorite 
des membres presents. 
4. Les membres du conseil absents 
peuvent prendre part aux decisions 
soit en donnant pouvoir de les repre-
senter a un membre present, soit en 
transmettant par son intermediaire 
un vote ecrit. 
s. Dans les conditions prevues par 
les statute, il peut y avoir decision 
par ecrit, notamment par echange de 
telegrammes OU telex sur Un point de-
termine et si aucun membre ne s'oppose 
a cette fa~on de proceder. 
6. Un proces-verbal des decisions 
prises par le conseil est etabli par 
les soins du directoire: il est veri-
fie et signe par le president du con-
seil. Pour autant que les membres du 
directoire ne soient'pas presents a 
la reunion du conseil ou que celui-ci 
prenne w:ae decision par ecrit, le pre-
sident d6signe un membre du conseil 
qui prand soin du proc~s-verbal. 
1. inchange 
2. inchange 
3. (onze mots supprimes) 1es de-
cisions sont prises a la majorit~ des 
membres presents. Les statute peuvent 
&;i5'.~r roe m;aorite~cia:e :our 





Articles 78 a 86 inchanges 
Article 87 
1. Les membres du directoire et du 
conseil de surveillance assistant a 
l'assemblee generale avec voix consul-
tative. 
1. Les membres du directoire et du 
conaeil de surveillance assistent a 
l'assemblee generale avec voix consul-
tative. 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUI'ES EUROPEENNES 
TEXTE MODIFIB 
Ils peuvent toutefois participer 
a l'assemblee generale avec voix deli-
berante s'ils sent eux-m@mes action-
naires de la societe. Cette participa-
tion ne s'etend pas a la decision sur 
la decharge. 
2. Tout actionnaire, ainsi que tout 
porteur de certificats d'actions ou 
d'obligations convertibles en actions, 
peut participer a l'assemblee generale. 
2. Tout actionna~re, ainsi que tout 
porteur de certificate d'actions ou 
d'obligations convertibles en actions, 
peut participer a l'assemblee generale. 
Les porteurs de certificats d'ac-
tions ou d'obligations convertibles 
en actions n'ont cependant pas le droit 
de vote. 
3. Les statuts peuvent soumettre la 3. 
participation a l'assemblee a la condi-
tion que lea titres soient deposes au-
pres d'une banque au mains quinze jours 
avant l'assemblee generale et jusqu'a 
la fin de celle-ci. Dans ce cas, les 
banques doivent communiquer, sans delai, 
a la societe le dep6t, la nature et la 
valeur nominale des titres, ainsi que 
les nom et adresse des deposants. 
4. Les statute peuvent aussi, au lieu 4. 
du depot vise a l'alinea 3, exiger la 
notification, par ecrit OU telegraphi-
que, au mains huit jours avant l'assem-
blee, de la participation a celle-ci. 
Dana ce cas, lea m@mes indications que 
celles visies~l'alinea 3- doivent ~--
@tre communiquees a la societe. 
inchange 
inchange 
5. Lorsque les statute contiennent 
une clause visee aux alineas 3 ou 4, 
la publication de la convocation doit 
s'y referer. 
s. inchange 
Articles 88 a 96 inchanges 
Article 97 Article 97 
Lorsqu'il existe des presomptions se- inchange 
rieuses que le directoire ou le con-
seil de surveillance ou l'un de leurs 
membres a commie une violation grave 
des obligations lui incombant ou que 
ces organes ou l'un d'eux ne sent plus 
en mesure de remplir normalement leur 
mission et qu'il pourrait en resulter 
un prejudice specialement important 
pour la societ6, 
- les actionnaires qui possedent, en- - inchange 
semble soit 10 % du capital social, 
soit des actions d'une valeur de 
200.000 unites de compte, 
- le representant d'une masse de per- - inchange (1) 
teurs d'obligations, 
- le comite europeen d'entreprise, - inchange 
(1) La modification apportee ne concerne que lea textes italien et allemand 
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peuvent demander, par requ@te moti vee, . - in change 
la designation d'un ou plusieurs com-
missaires speciaux au tribunal du siege 
de la societe ou. a la juridiction que 
les Etats membres auraient specialement 
designee pour recevoir cette demande. 
Articles 98 a 104 inchanges 
Article 105 
Chaque organe de representation 
au sans de !'article 102 delegue au 
sein du Comite europeen d'ent.r.epx:iae, 
- pour 200 a 999 travailleurs: 2 re-
presentants 
pour 1.000 a 2.999 travailleurs 
3 representants 
pour 3.000 a 4.999 travailleurs 
4 representants 
- a partir de 5.000 travailleurs, par 
tranche supplementaire de 5.000 tra-
vailleurs : 1 representant 
Un nombre id.antique de membres sup-
pleants est elu. 
-
Article 105 
Dana chaque etablissement de la 
S.E. seront elus au comite europeen 
d' entrepriae, · 
- pour 50 a 199 travailleurs: un re-
presentant 
- pour 200 a 999 travailleurs: 2 re-
presentants 
pour 1.000 a 2.999 travailleurs 
3 representants 
- pour 3.000 a 4.999 travailleurs 
4 representants 
- a partir de 5.000 travailleurs, par 
tranche supplementaire de 5.000 tra-
vailleurs : 1 representant. 
Un nombre identique de membres 
suppleants est elu. 
Articles 106 et 107 inchanges 
Article 108 
Le mandat des mambres du CEE prend 
fin a !'expiration du mandat du CEE, 
par dttmis&ion, par rupt~e du contrat 
de travail et par perte des conditions 
d 'eligibilite. 
Article 108 
Le mandat des membres du CEE prend 
fin a !'expiration du contrat du mandat 
du CEE-dans les cas prevus a !'article 
103, paragraphes 2 et 3,a !'expiration 
du mandat du CEE de la societe anonyme 
europeenne absorbante,-par demission, 
par rupture du contrat de travail et 
par perte des conditions d'eligibilite 
fixees par la loi nationale du pays 
dans leguel le representant est elu. 
L'exclusion d'un membre du CEE ou la 
dissolution de celui-ci peuvent @tre 
reguises devant la juridiction compe-
tente en vertu de la legislation natio-
nale par un quart au moins des travail-
leurs electeurs, par la S.E. ou par un 
syndicat represents dans l'etablisse-
ment de la S.E. pour violation grave des 
obligations gui lui incombent en vertu 
de la loi. 
En cas de dissolution du comite euro-
peen d'entreprise, la juridiction com-
petente en vertu de la legislation na-
tionale institue sans delai une com-
mission electorale charqee d'organiser 
de nouvelles elections. 
- 15 - PE 30. 742/def. 
TEXTE PROPOSE PAR LA OOMMISSIO!°'i DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TEXTE MODIFIE 
En cas de violation grave des·obli-
gations gui incombent a l'employeur en 
vertu du present statut,le comite eu-
ropeen d'entreprise ou un syndicat re-
presente au sein de l'entreprise peu-
vent intenter aupres de la juridiction 
competente, en vertu de la legislation 
nationale, une action en cessation. Le 
tribunal inflige a l'employeur gui agit 
au mepris d'une decision judiciaire 
avant force de chose jugee, sur con-
clusions et apres sommation, une amen-
de d'un montant maximum de 5.000 u.c. 
par contravention. 
Article 109 inchange 
Article 110 Article 110 
Tout membre du CEE dont le mandat Tout membre du CEE gui cesse 
expire avant terme ou qui est temporai- d'exercer son mandat est remplace par 
rement emp@che doit @tre remplace pare un membre suppleant. Cette disposition 
un membre suppleant. · s'applique rnutatis mutandis au r~mpla-
cement d'un membre du CEE~temporaire-
ment emp@che. 
'- . 
Article 111 inchange 
Article 112 Article 112 
Aucun travailleur, membre effectif 1. Aucun travailleur, membre effectif 
ou suppleant du CEE, ne peut @tre li- ou suppleant du CEE, ne peut @tre li-
cencie durant son mandat au sein du cencie durant son mandat au sein du 
CEE ni durant les trois annees suivant CEE ni durant les ~ annees suivant 
l'expiration de ce mandat si ce n'est 
pour un motif autorisant la societe 
anonyme europeenne, selon le droit na-
tional, a rompre le contrat de travail 
sans preavis. 
Article 113 
1. Durant leur mandat, les membres du 
CEE sont dispenses de leurs obligations 
professionnelles dans la mesure ou ils 
l'estiment necessaire a l'execution de 
leurs taches au sein du CEE. 
l'expiration de ce rnandat si ce n'est 
pour un motif autorisant la societe 
anonyme europeenne, selon le droit na-
tional, a rompre le contrat de travail 
sans preavis. 
Cette derniere forme de licencie-
ment, gui doit avoir un caractefe excep-
tionnel ne peut avoir lieu toutefois 
sans la consultation.prealable du CEE. 
2. Les candidats au CEE beneficient 
de la m~me protection. 
Article 113 
l. Durant leur mandat, les membres du 
CEE sont dispenses de leurs obligations 
professionnelles dans la mesure neces-
saire a l'execution de leurs taches 
au sein du CEE. 
2. Les membres du CEE continuent de 2. 
percevoir les salaires et traitements, 
inchange 
y compris toutes allocations et grati-
fications, qui leur etaient payes avant 
leur election au CEE. Ils beneficient 
de tousles avantages et augmentations 
de salaires, traitements, allocations 
et gratifications. 
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COMMUNAUTES EUROPE~NES 
Article 114 
Les membres et les anciens mem-
br_es du CEE sent tenus a une ol;>liga-
tion particuliere a l'egard des secrets 
d'entreprise et d'affaires dont ils 
auront eu connaissance du fait de leur 
appartenance au CEE et lorsque ces se-
crets auront ete declares tels par le 




Les membres et les anciens mem-
bres du CEE sont tenus a une obliga-
tion particuliere a 1 'ega:i::d des secrets 
d'entreprise et d'affaires dont ils 
auront eu connaissance du fait de leur 
appartenance au CEE et lorsque ces se-
crets auront ete declares tels par le 
directoire. Il en est de m@me des 
membres suppleants ainsi gue des dele-
gues des syndicate et des experts vi-
sas aux articles 116 et 117. 
Article 115 inchange 
Article 116 
1. Sur demande d'un sixieme des mem-
bres du CEE, celui-ci peut decider a 
la majorite qu'un dilegue d'un syndi-
cat represente dans un etablissement 
de la societe anonyme europeenne a le 
droit de participer a certaines ;eu-
nions du comite avec voix consultative. 
Article 116 
1. Sur demande d'un ~ des mem-
bres du CEE, celui-ci peut decider a 
la majorite qu'un delegue d'un syndi-
cat represente dans un etablissement 
de la societe anonyme europeenne a le 
droit de participer a certaines reu-
nions du comite avec voix consultative. 
2. La qualite de syndicat represente 2. 
dans un etablissement de la societe 
anonyme europeenne est reglee par la 
inchange 
loi du lieu de cet·etablissement. 
Articles 117 et 118 inchanges 
Article 119 
1. Le CEE a pour mission de repre-
senter les inter@ts des travailleurs 
de la societe anonyme europeenne. 
2. La competence du CEE est limitee 
aux-affaires qui concernent !'ensemble 
de la societe anonyme europeenne ou 
plusieurs de ses etablissements. Sa 
competence ne s'etend pas aux affaires 
faisant l'objet d!une convention col-
lective au sens de la quatrieme sec-
tion du present titre. 
Article 119 
1. inchange 
2. La competence du comite europeen 
d'entreprise s'etend aux affaires qui 
concernent plusieurs etablissements non 
, situes dans un m@me Etat membre et gui 
. ne sauraient @tre reglees par les co-
mites d'entreprise nationaux agissant 
au sein de leur etablissement. Sa com-
petence ne s'etend pas aux negociations, 
ni a la conclusion d'accords ou de con-
ventions collectives concernant les con-
ditions de travail des travailleurs, a 
moins gu'une convention collective n'au-
torise expressement la conclusion d'ac-
cords complementaires au niveau de 
l'elarqissernent. 
3. Le CEE a !'obligation de veiller 3. 
a faire observer les dispositions lega-
les existant en faveur des travaillegrs 
inchange 
de la societe anonyme europeenne, lea 
conventions collectives conclues con-
formement aux dispositions de la qua-
trieme section et-les accords d'entre-
prise conclus parses soins. 
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Article 120 
l. Le directoire et le CEE se reu-
nissent a intervalles reguliers pour 
des deliberations communes. 
2. Le directoire de la societe ano-
nyme europeenne informe regulierement 
le CEE de la situation economique gene-
rale de la societe anonyme europeenne 
et de son evolution future. A cet 
effet, il lui fait parvenir chaque 
trimestre un rapport sur le trimestre 
ecoule. Le rapport doit contenir au 
mains : 
- un aper911 general de l'evolution des 
secteurs economiques dans lesquels 
la societe anonyme europeenne exerce 
ses activites, 
- un aper~u de l'evolution des affai-
res de la societe anonyme europeen?E, 
- un expose de l'evolution probable et 
de ses repercussions sur la situa-
tion de l'emploi, 
- un aper911 des investissements decides. 
3. Le directoire informe en outre le 
comite europeen d 'entreprise dEL,t.aut... 
evenement important. 
Article 121 
1. Le CEE re~oit les m@mes communi-
cations et documents que les action-
naires. 
2. Les comptes annuels, apres leur 
adoption, ainsi que le rapport de ges-
tion, sent transmis au CEE. 
TEXTE MODIFIE 
Article 120 
1. Le directoire et le CEE se reu-
nissent a intervalles reguliers, et 
en tout cas au mains une fois par 
trirnestre (guatre mots supprimes) 
2. Le directoire de la societe ano-
nyme europeenne informe le·CEE au mains 
une fois par trimestre de la situation 
economique generale de la societe ano-
nyme europeenne et de son evolution 
future. A cet effet, il lui fait par-
venir chaque trimestre un rapport sur 
le trimestre ecoule. ce rapport donne-
ra en temps utile des informations 
completes sur : 
- la situation economigue et financie-
re de la S.E., 
- la situation en matiere de produc-
tion et d'ecoulement, 
- le programme de production et 
d'investissement, 
- les projets de rationalisation, 
- les methodes de fabrication et de 
travail. notamment l'introduction 
de nouvelles methodes de travail. 
- tous autres·;aits.ou projets 
pouvant avoir une incidence notable 
1 sur les inter@ts des travailleurs de 






2. Sont notamment transmis pour in-
formation au CEE et dtlment commentes 
les comptes annuels, apres leu+ adop-
tion, ainsi qua le rapport dg gastion. 
-·. -
Articles 122 a 125 inchanges ., ____ 
Article 126 Article 126 
1. Le directoire consulte le CEE par 
ecrit en lui exposant les motifs qui 
l'amenent a prendre la decision, ainsi 
que les consequences probables de la 
decision sur le plan economique et pour 
le personnel. 
1. Le directoire consulte le CEE 
auquel il fournit tousles renseiqne-
ments en temps utile, par ecrit, en lui 
exposant lee motifs qui l'amenent a 
prendre la decision ainsi que les 
consequences probables de la decision 
sur le plan economique et pour le 
personnel. 
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2. Si le directoire ne tient pas 
compte des recomma.ndations formulees 
dans l'avis du CEE, il doit lui en 





l. Le CEE peut, dans les limites de l. 
sa competence, conclure des accords 
d'entreprise avec le directoire de la 
societe anonyme europeenne dans les 




2. Les accords d'entreprise conclus 2. 
par le CEE priment les accords d'entre-
prise conclus par les representations 
designees ~ l'article 102. 
inchange 
3. Les dispositions des accords d'en-
treprise ne ·peuvent &tre modifi6es aans 
un sens defavorable aux...~ravailleurs 
par des accords.individuels 
Article 128 Ar~icle 128 
1. Pour regler les differends entre 
le CEE et le directoire de la societe 
anonyme europee:nne, une juridiction 
d'arbitrage ee-t instituee. 
l. Pour regler les differends entre le 
Comite europeen d'entreprise et le di-
' rectoire de la societe anonyme europe-
enne, une juridictian 4'arbitrage est 
instituee. Elle est competente pour 
des questions de procedure dans les do-
maines ou la consultation du Comite eu-
ropeen d'entreprise est reguise. Dans 
les cas ou l'agrement dµ Comite euro-
peen d'entreprise est necessaire en 
vertu de l'article 1231 elle decide 
sur le fond. 
2. La juridiction d'arbitrage est 2. 
composee d'assesseurs designes pour 
moitie par le CEE et pour moitie par le 
directoire de la societe anonyme euro-
peenne et d'un president impartial desi-
gne d'un Commun accord par les deUX 
parties. Si un accord ne peut @tre rea-
lise sur la personne du president au sur 
la totalite des assesseurs, ceux-ci sont 
designes par le tribunal du si~ge de 
la societe. 
3. Les membres de la juridiction d'ar-3. 
bitrage sent soumis ~ des obligations 




4. Les decisions prises par la juri- 4. inchange 
diction d'arbitrage sent obligatoires 
pour les deux parties. 
Articles 129 ~ 136 inchanges 
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Article 137 
I. Les travailleurs de la societe 
anonyme europeenne sont representes 
au conseil de surveillance de la so-
ciete. Ils deleguent un membre pour 
deux designes par l'assemblee gene-
rale. Les statuts peuvent fixer un 
nombre plus eleve de representants 
des travailleurs. 
2. Si le nombre des representants des 
travailleurs au conseil de surveil-
lance n'est pas superieur a trois, 
l'un des representants au mains doit 
@tre une personne qui n'est pas occu-
pee dans un etablissement de la so-
ciete anonyme europeenne; si le nombre 
des representa.nts des travailleurs 
est egal OU SUperieur a quatre, deux 
au mains doivent @tre des personnes 
qui ne sont pas occupees da,ns un 
etablissement de la societe anonyme 
europeenne. 
Article 138 
I. II n'y a pas de representation 
des travailleurs au conseil de sur-
veillance si les deux tiers au mains 
des travailleurs de la societe ano-
nyme europeenne en decident ainsi. 
2. Cette decision ne peut @tre 
prise qu'une seule fois au cours du 
mandat du conseii de surveillance. 
TEXTE MODIFIE 
Article 137 
I. Le conseil de surveillancet,de 
la S.E. se compose pour un tiers de 
representants des· actionnaires 
pour un tiers de representants des 
travailleurs et oour un tiers de 






2. cette decision ne peut @tre 
prise qu'une seule fois au cours du 
mandat du conse i-}', d7,1,,~,H~~ illance. Elle est valable pou:r-·,la duree du. 
mandat du conseil de surveillance 
au cours duguel elle a-ete prise. 
Articles 139 a 141 inchanges. 
Article 142 
Si !'election des representants 
des travailleurs n'a pas eu lieu dans 
les deux mois suivant la constitution 
de la SOciete anonyme europeenne OU 
avant le debut d'un nouveau mandat 
du conseil de surveillance, celui-ci 
est neanmoins habilite a exercer ses 
com~tences avec les seuls membres 
elus par l'assemblee generale, jus-
qu'a la date a laquelle interviendra 
la designation des representants des 
travailleurs. 
Article 142 
Si !'election des representants 
des travailleurs n'a pas eu lieu dans 
les deux mois suivant la constitution 
de la societe anonyme europeenne OU 
avant le debut d'un nouveau mandat 
du conseil de surveillance, celui-ci 
est neanmoins habilite a exercer ses 
competences avec les seuls membres 
elus par l'assemblee generale, jus-
qu'a la date a laquelle interviendra 
la designation des representants des 
travailleurs. 
Les majorites prevues pour les 
decisions du conseil de surveillance 
seront alors calculees sans tenir 
compte des sieges reserves aux repre-
sentants des travailleurs et non 
encore occupes. 
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TEXTE MODIFIE 
Article 143 inchange 
Article 144 
Le mandat des membres du conseil 
de surveillance elus par les travail-
leurs a la m@me duree que celui des 
metlbres designes par l'assemblee ge-
nerale. Les dispositions des articles 
108 et 110 sont applicables. 
Article 145 
Les representants des travail-
leurs au conseil de surveillance ont 
les m@mes droits et les m@mes devoirs 
que les autres membres du conseil de 
surveillance. Ils beneficient de la 
m@me protection en matiere de licen-
ciement que les membres du comite 
europeen d'entreprise. 
Article 144 
Le mandat des membres du conseil 
de surveillance elus par les travail-
leurs a la m@me duree que celui des 
rnembree disi;n.es par l'assemblee ge-
nerale. Les dispositions des articles 
108 et 110 sont applicables. 
L'exclusion d'un membre du con-
seil de surveillance elu par les tra-
vailleurs peut @tre reguise, pour 
violation grave des obligations gui 
lui incombent en vertu de la loi, 
devant la juridiction competente en 
vertu de la legislation nationale 
par un quart au moins des travail- (, J, 
leurs electeurs. par le directoire · t;, 
de la S,E, OU par un syndicat repre-
sente au sein de l 'etablissement de. 
la S.E, L'exclusion peut aussi @tre 
demandee par le conseil de surveil-
lance. 
Article 145 
Les representants des travail-
leurs au conseil de surveillance ont 
les m@mes droits et les m@mes devoirs 
que les autres membres du conseil de 
surveillance. Ils beneficient de la 
m@me protection en matiere de licen-
ciement que les membres du comite 
europeen d'entreprise. 
Tout licenciement prononce en 
violation de cette disposition est 
nul. 
Articles 146 a 246 inchanges 
Article 247 Article 247 
La S.E. est dissoute 
a) soit par decision de l'assemblee 
generale 
La S.E. est dissoute : 
a) inchange 
b) soit par !'expiration de la duree 
fixee par les statute; 
b) inchange 
c) soit par survenance de la situation/ c) par ianction leq~e prevue par 
visee a !'article 249 paragraphe 4; le present reglement 
d) soit par la declaration de faillite d) inchanga 
de la S.E. 
Article 248 inchange 
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1. Si, du fait de pertes constatees 1. $~, du fait de pertes constatees 
dans les documents comptables, l'actif dans les documents comptables, l'actif 
net de la societe devient inferieur a net de la societe devient inferieur a 
la moitie du capital, l'assemblee ge- la moitie du capital, l'assemblee gene-
nerale, qui delibere sur les comptes rale, qui delibere sur les comptes 
annuels conformement a l'article 84, annuels conformement a !'article 84, 
decide s'il y a lieu a dissolution de decide s'il y a lieu a dissolution de 
la societe. Lorsque ce point est inscritla societe. Lorsque ce point est ins-
a l'ordre du jour, le directoire prend crit a l'ordre du jour, le directoire 
expressement position sur cette disso- prend expressement position sur cette 
lution dans un rapport special, approu- dissolution dans un rapport sp6cial 
ve par le conseil de surveillance et dans lequel le conseil de surveillance 
devra formuler un avis motive et gui 
devra @tre vise dans l'ordre du jour. 
-~ 
Toute personne qui a ~alite pour as-
sister~ l'assemblee generale peut 
demander qu'un exemplaire de ce rap-
port lui soit envoye gratuitement 
quinze jours avant la reunion de l'as-
semblee generale. 
2. Si la dissolution n'est pas deci- 2. 
dee, le capital doit ~tre reduit, au 
inchange 
plus tard deux ans apres la date de 
reunion de l'assemblee generale visee 
au paragraphe l·a raison du montant 
correspondant au mains a la perte, a 
mains que, dans l'intervalle, le patri-
moine net se soit a nouveau accru a 
concurrence de la moitie au mains du 
capital. La reduction du capital a un 
montant inferieur au capital minimum 
fixe a !'article 4 ne peut cependant 
@tre decidee que.s'~l est decide en 
m@me temps une augmentation du capital 
portant celui-ci au montant prescrit 
dans cet article. Le directoire est 
tenu de comrnuniquer immediatement au 
·registre europeen du commerce Ia ·date 
d'expiration du delai de deux ans 
precite. 
3. Dans chacun de ces cas, l'assem- 3. 
blee generale prend ses decisions con-
formement aux dispositions applicables 
en cas de modifications des statute. 
inchange 
4. Si l'assemblee generale ne s'est 4. Si l'assemblee generale (sept 
pas reunie OU Si elle n'a pas pu deli- mots supprimes) n'a pas pu deliberer 
berer valablement dans le delai prevu valablement dans le delai prevu au 
au paragraphe 2 pour decider, soit la paragraphe 2 pour decider, soit la 
dissolution de la societe, soit la re- dissolution de la societe, soit la re-
duction du capital dans les conditions duction du capital dans les conditions 
fixees ci-dessus, la societe est dissou-fixees ci-dessus, la societe est dissou-
te de plein droit a l'expiration du te de plein droit a l'expiration du 
delai de deux ans prevu au paragraphe~ delai de deux ans prevu au paragraphe 2. 
Articles 250 a 254 inchanges 
TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Article 255 
1. Les liquidateurs sont tenus, en se 1. 
referant a la dissolution de la socie-
te, d'inviter les creanciers a produire 
leurs creances. Cette invitation doit 
~tre publiee trois fois, a intervalles 
d'au moins deux semaines, dans les 
journaux de la societe. 
2. Une invitation~ecrite-doi~ @-tre~ 2. 
~nvoyee, eenfbrmement aux dispositions 
de son droit national, a tout creancier 
connu de la societe qui omet de produire 
sa creance dans les trois mois de la 




3. Les creances non produites dans un 3. Les creanciers gui n'ont pas pro-
un delai d 'un an a cornpter de \la .der- dui t leurs creances dans un delai d 'un 
niere des publications s'eteignent. Il. an a cornpter de la derniere des pu-
.doit en @tre donne expressement avis blications sont dechus du droit de 
dans la publication prevue au piµ-agra- prodµire ces creances. Il doit en @tre 
phe 1 ainsi qu~ dins l'invitation ecri- aont.te expressement avis dans la publi-
te prevue au paragraphe 2. catidn prevue au paragraphe 1 ainsi 
que dans l'invitation ecrite prevue 
au ~tl:ragraphe 2 • 
-. 
Articles 256 a 259 inchanges 
-Article 260 Article 260 
1. Apres la liquidation, les livres 
et ecritures de la s.E. doivent @tre 
deposes aupres du registre europeen 
du commerce pour y @tre conserves 
pendant dix ans. 
1. inchange (1) 
2. Lacour de justice des comrnunautes 2. inchange 
europeennes peut autoriser les action-
naires et les creanciers a prendre con-
naissance de ces livres et ecritures. 
Article 264 
Articles 261 a 263 inchanges 
Article 264 
1. La S.E. peut, par decision de 1. inchange 
. l'assernblee generale deliberant comrne 
en matiere de modification des statute, 
@tre transforrnee en societe anonyme 
relevant du droit d'un des Etats mem-
bres. 
2. Cette transformation n'est auto- 2. inchange 
risee qu'apres l'expiration d'un delai 
de trois ans depuis la constitution 
de la S.E. 
3. La S.E. est transforrnee en societe 
du droit de l'Etat mernbre dans lequel 
se trouve le lieu de sa direction ef~ 
fective. 
3. La S.E. est transforrnee en societe 
du droit de l'Etat mernbre g9ns lequel 
elle a son siege social et sa direction 
effective depuis au mains trois ans. 
Articles 265 a 268 inchanges 
(1) La modification apportee ne concerne que le texte italien. 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Article 269 
1. Une S.E. peut, sans @tre mise en 
liquidation, fusionner avec une autre 
S.E. : 
a) par creation d'une nouvelle S.E. a 
laquelle est transmise la totalite 
du patrimoine des societes qui 
fusionnent en echange d'actions 
de la nouvelle S.E. 
b) par transmission de la totalite 
du patrimoine de la S.E. absorbee 
a la S.E. absorbante en echange 
d'actions de cette societE!l. 
2. Une S.E. en liquidation peut par-
ticiper a une fusion par creation d'une 
nouvelle S.E. ou par absorption d'une 
S.E. tant que le partage du patrimoine 
de la S.E. en liquidation parmi les 
actionnaires n'a pas commence. 
TEXTE MODIFIE 
Article 269 
1. Une S.E. peut, sans @tre mise en 
liquidation, fusionner avec d'autres 
S.E. : 
a) inchange 
b) par transmission de la totalite du 
patrimoine de la S.E. ou des S.E. 
absorbees a la S.E. absorbante en 
echange d'actions de cette societe. 
2. Une S.E. en liquidation peut par-
ticiper a une fusion par crE!lation d'une 
nouvelle S.E. ou par incorporation dans 
une S.E. tant que le partage du patri-
moine de la S.E. en liquidation parmi 
lee actionnaires n'a pas commence. 
Article 270 inchange 
Article 271 
1. La fusion par absorption exige une 1. 
decision de l'assemblee generale de 
chaque S.E. deliberant comme en mati&re 
de modification des statute. 
2. Les dispositions du titre II pre- 2. 
miere et deuxieme sections du present 
statut sont applicables par analogie, 
a moins que le present article et les 
articles suivants ne contiennent des 
.dispositions derogatoires. Pour !'appli-
cation de ces sections, les "commissai-
res .aux comptes" sont substitues aux 
"commissaires-verificateurs". 
3. La fusion par absorption doit @tre 3. 
declaree par la S.E. absorbante a la 
Cour de justice des Communautes euro-
peennes pour @tre inscrite au registre 
europeen du commerce. 
4. L'inscription es~ publiee dans les 4. 






5. La S.E. ab~orbee cesse d'existerle 
jour de la publication au Journal Offi-
ciel des Communautes europeennes. A 
compter de ce jour, la responsabilite 
de la S.E. absorbante se substitue a 
celle de la S.E. absorbee. 
5. Les S.E. absorbees cessent d'exis-
ter le jour de la publication~u Jour-
nal Officiel des Communautes europeennes. 
A cornpter de ce jour, la responsabili-
te de la S.E. absorbante se substitue 
a celle des S.E. absorbee~. 




TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DE$ 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TEXTE MODIFIE 
Articles 272 et 273 inchanges 
Article 274 
1. Les dispositions de l'article 271 
sont applicables a la fusion par ab-
sorption d'une societe anonyme consti-
tuee selon le droit d'un des Etats 
membres. 
2. La fusion doit @tre declaree par 
la S.E. absorbante a la cour de justi-
ce des Communautes europeennes pour 
~tre inscrite au registre europeen du 
commerce. 
Article 274 
1. Les dispositions de l'article 271 
sont applicables a la fusion par ab-
sorption de (un mot supprime) societe.§_ 
anonyme.!. cons_ti tu~ia&. . selon ie droi t (deux mots supprimfis) des Efitts mem-bres. 
2 • inchanglfl 
3. L'inscription est publiee par la 3. L'inscription est publiee par la 
S.E. dans ses journaux. La societe ano- S.E. dans ses journaux. bes societe~ 
nyrne absorbee assurera la publication anonyme~ absorbee~ .as_su!'eront la pu-
de la fusion sous la forme prescrite blication de la fusion sous la forme 
pour la publication de la dissolution . prescri te pour l.a publication de la 
d'une societe par le droit selon lequel dissolution des societe~ par le droit 
elle a ete constituee. selon lequel elle~ ont ete constituee~. 
4. La S.E. absorbee cease d'exister 
le jour de la publication au Journal 
official des Communautes europeennes. 
A compter de ce jour, la responsabilite 
de la S.E. absorbante se substitue ~ 
celle de la societe anonyrne absorbee. 
Article 275 
4. Les S.E. absorbee~ cessent d'exis-
ter le jour de la publication au Jour-
nal officiel des communautes europeen-
nes. A compter de ce jour, la respon-
sabilite de la S.E. absorbante se sub-
stitue a celle des societe~ anonyrne~ 
absorbee.§_. 
1. Dana le cas de creation d'une 1. 
Article 275 
inchange 
holding societe anonyrne europeenne au 
sens des articles 2 et 3 par des so-
cietes anony.mes constituees selon le 
droit de l'un des Etats membres ou par 
des societes anonyrnes europeennes, 
l'attribution aux actionnaires de ces 
societes des actions de la holding so-
ciete anonyrne europeenne en echange 
des actions de ces societes, n'entra1ne 
aucune imposition. 
2. Lorsque ces actions font partie 2. 
de l'actif d'une entreprise, les Etats 
membres peuvent deroger a cette regle, 
inchange 
si cette entreprise ne reprend pas dans 
son bilan fiscal les actions de la hol-
ding societe anonyrne europeenne pour 
la m@me valeur que celle pour laquelle 
figuraient les actions des societes 
anonyrnes ou des societes anonyrnes euro-
peennes. 
3. Les dispositions des paragraphes 
precedents ne prejugent pas les bene-
fices derivant pour les actionnaires 
de conventions sur la double imposi-
tion. 
Articles 276 et 277 inchanges 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Article 278 
1. Lorsqu'une S.E. ayant du point de 1. 
vue fiscal sa residence dans un Etat 
membre a un etablissement stable dans 
un autre Etat membre, le droit d'impo-
ser les benefices de cet etablissement 
stable appartient exclusivement a cet 
autre Etat membre. 
2. Lorsque l'ensemble des resultats 2. 
d'une periode d'imposition des eta-
blissements stables d'une S.E. situes 
dans cet Etat fait apparattre une 
perte, celle-ci est deductible des be-
nefices de la S.E. imposables dans 
l'Etat dont elle est au point de vue 







3. Les benefices ulterieurs de ces 3. 
etablissements stables constituent un 
revenu imposable de la S.E. dans l'Etat 
dont elle est au point de vue fiscal 
inchange 
un resident, a concurrence de la perte 
admise en deduction en vertu des dis-
positions du paragraphe 2 precedent. 
4. La perte deductible en vertu des 4. 
dispositions du paragraphe 2 precedent 
inchange 
et les benefices imposables en vertu 
des dispositions du paragraphe 3 pre-
cedent sont determines selon les 
regles du droit de l'Etat oa sont si-
tues le ou les etablissements stables. 
5. La deduction visee au paragraphe 
2 est definitive si la legislation 
applicable a l 'etablissement perma-
nent n'autorise pas le report des 
pertes. 
Articles 279 a 281 inchanges 
Article 282 
1. Les Etats membres sont tenus 
d'introduire dans leur legislation des 
dispositions penales pour sanctionner 
les agissements definis dans l'annexe. 
Article 282 
1. A l 'effet d' introduire dans les 
legislations des Etats membres des 
dispositions penales uniformes pour 
la re~ression des actes illicites re-
latifs au present statut, une direc-
tive connnunautaire etal>lira la nature 
des actes illicites et les sanctions 
correspondantes. 
2. Les dispositions penales prevues 2. 
par les legislations nationales pour 
suppri~ 
des infractions aux regles propres de 
fonctionnement des societes anonymes 
ne sont pas applicables aux infrac-
tions aux dispositions du present sta-
stut. 
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:1 
I 
TEXTE PROPOSE PAR LA COMMJS.gON DES 
COMMlJl'!AUI'ES EUROPEENNES 
Article 283 
Les Etats membres prennent les rnesures 
requises en vertu de !'article 282 
dans un delai de six mois a compter de 
l'adoption du present reglement. 
Article 284 
Le present reglement est obligatoire 
dans tous ses elements et directement 
applicable dans tout Etat membre. 
Il entre en vigueur six mois apres 






Les Etats membres prennent les mesures 
requises en vertu de !'article 282 
dans un delai de douze mois a compter 
de !'adoption du present reglement. 
Article 284 
Le present reglement est obligatoire 
dans tous ses elements et directement 
applicable dans tout Etat membre. 
Il entre en vigueur douze mois apres 
sa publication au Journal officiel 
des Communautes europeennes. 
s u p p r i m e e 
PE 30.742/def. 
B. 
EXPOSE DES MOTIFS 
. I. Histerigue 
1. L'idee de creer une societe de type europeen cempte de nombreux prece-
dents dans les societes internationales qui se sont propagees et affi:t:mees 
suivant l'evolution de l'economie mondiale. 
Des 1930 on trouve un premier exemple de ce type de societe, fOt-ce 
sous forrne d'organisrne international d'un caractere particulier. C'est a 
cettc date en effet que fut fondee, en Suisse, la Banque des reglements 
internationaux, dent l'acte censtitutif stipulait que le statut de la 
Banque serait valable et applicable rn~rne s'il etait en contradiction avec 
les dispositions legislatives suisses en vigueur ou susceptibles d'~tre 
adoptees par la suite. 
Les vingt dernieres annees virent fleurir d'autres examples de societes 
. 
internationalea. Nous en citerons quelque·s-uns; en faisant observer 
. .t,:_~ ~ 
qu'il s'agit, pour la plupart, de cas qui interessent des entreprises et 
des organismes public:s. 
En 1949 etait creee, sur· la base d'une convention inte~go~vernementale, 
une societe franco-suisse pour la construction et la gestion de l'aeroport 
de Bale. 
Quelques annees plus tard, plus precisement en 1955, 14 pays europeens, 
dent les 6Etats rnembres de la Cornrnunaute, fondaient "l'Eurofirma", societe 
anonyrne dent le siege etait fixe a Berne, et l'activite consacree a la 
vente de materiel ferroviaire standardise. Le statut de cette societe etait 
etabli par convention diplornatique signee le 20 octobre.1955. 
Un an plus tard etait creee la "Societe internationale de la Moselle", 
qui avait pour t!che d'effectuer la canalisation de la Moselle entre 
Thionville et Coblence et dent le capital etait souscrit par la France, 
le Luxembourg et la Republique federale d'Allemagne. 
Le 20 decembre 1957 etait constituee l'"Eurochernie", societe d'econornie 
mixte pour le traitement des combustibles nucleaires, dont les actions sont 
detenues par les gouvernements, par des organismes publics et par l'indus-
trie privee des pays participants. Cetta societe doit sa naissance a une 
convention internationale, signee par 5 pays de la cornrnunaute et par d'au-
tres pays europeens dans le cadre de l'O.C.D.E. Elle beneficie d'un statut 
juridique particulier qui lui permet notarnrnent de deroger a la legislation 
du pays au elle a son siege, a savoir la Belgique, dans les lirnites definies 
par la convention. 
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""' 
Une autre forme de societe reglementee par des dispositions qui s'ecar-
tent du droit national est constituee par les entreprises communes prevues par 
le traite de la C.E.E.A., dont le statut sera etendu aux societes dont l'acti-
vite releve du secteur regi par le traite instituant la c.E.E., si les deux 
propositions recenunent presentees par la Commission des communautes europeen-
nes sont adoptees par le Conseil de ministres (1). 
2. En ce qui concerne les travaux qui ont abouti a la presente pr·oposition 
de reglement, on peut rappeler que c'est vers la fin de l'annee 1949 que le 
Conseil de l'Europe a entrepris de creer un statut de societe europeenne en 
vue d'accelerer l'integration economique de l'Europe, en superposant aux 
economies fermees des pays europeens un secteur economique libre, accessible 
a un nombre restreint de socetes soumises a un regime particulier. 
Deux ans plus tard, le Conseil de l'Europe etait en mesure de saisir 
les gouvernements de deux avant-projets qui prevoyaient l'attribution d'un 
statut europeen aux societes constituees en vue de la gestion de services 
publics ou de l'execution de travaux publics, et la souscription de leur 
capital par des gouvernements et par des organismes prives de diverses natio-
nalites. Ces projets ne rencontrerent pas l'accord des gouvernements ni des 
milieux economiques car ils concedaient aux societes europeennes prevues un 
certain nombre de privileges, lesquels n'auraient pas manque de provoquer de 
discriminations a l'egard des societes de droit national. 
3. L'idee etait reprise en 1959 par le notariat fran9ais qui au cours de 
son congres annuel de Tours emit le voeu de voir les societes commerciales 
dotees d I Un 1Statut europeen II• 
Presque a la m~me date, le 22 octobre 1959, dans un discours inaugural 
prononce a l'Institut des hautes etudes economiques de Rotterdam, un celebre 
juriste neerlandais, M. Sanders, exposait les necessites d'ordre economique 
qui justifiaient,lui semblait-il, la creation d'une societe anonyme europeenne, 
et en indiquait les caracteres juridiques essentiels. 
(1) - Proposition de reglement relative a l'application du statut d'entreprise 
commune aux activites relevant de l'industrie des hydrocarbures 
(doc. 120/71) : cf. rapport de M. Hougardy (doc. 12/72 du 17 avril 1972) 
et resolution du Parlement europeen (J.O. n° C 46 du 9 mai 1972). 
- Proposition de reglement relative a la creation d'entreprises communes 
dans le champ d'application du traite C.E.E. (doc. 158/71) ; cf. rapport 
de M. Lautenschlager (doc. 7/72 du 14 avril 1972) et resolution du 
Parlement europeen (J.O. n° C 46 du 9 mai 1972). 
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Un peu plus tard, la Commission de la C.E.E. prenait une initiative en 
ce sens. Sous ses auspices, l'Ordre des avocats de Paris organisait dans cette 
m~me ville, en juin 1960, un congres international en vue de la creation d'une 
societe commerciale de type europeen. Au cours de ce congres etaient definies 
les caracteristiques essentielles de la societe europeenne et circonscrits les 
· problemes que la creation de cette societe ne manquerait pas de soulever sur 
le plan national. 
Cette fois encore !'initiative fut accueillie avec peu d'enthou-
siasme dans les milieux d'affaires. 
4. Cependant la situation economique et politique au sein de la communaute 
europeenne continuait a se modifier, si bien qu'en 1965 le gouvernement fran-
~ais proposait, dans une note officielle, d'exarniner au niveau communautaire 
les possibilites de creer une societe cornrnerciale de type europeen con~ue 
cornrne une societe de droit national qu'une loi uniforme introduirait dans 
l'ordre juridique interne de chacun des six Etats membres. La note du qouver-
nement fran~ais n'excluait pas toutefois .f•intervention d'organes cornrnunau-
taires charges de garantir l'uniformite d'application de cette loi. 
s. Dans l'intervalle, plus precisement en 1964, la commission de la Commu-
naute economique europeenne avait donne mandat a un groupe de travail d'etudier 
les divers problemes d'ordre general lies a la creation d'une societe cornrner-
ciale europeenne. Etaient appeles a faire partie de ce groupe: le professeur 
Sanders (Pays-Bas), president, le professeur Dabin (Belgique), le professeur 
Marty (France), le professeur Von Caemrnerer (Allernagne), le professeur 
Minervini (Italie) et le professeur Arendt (Luxembourg). 
Le groupe de travail concluait ses travaux en decembre 1966 par la 
presentation d'un avant-projet de statut de societe europ~enne et d'un rapport, 
etablis tous deux par M. Sanders. 
6. La Commission de la Cornrnunaute economique europeenne avait dans l'inter-
valle poursuivi ses travaux sur la societe europeenne, en s'attachant surtout 
a en etudier les implications sur le plan politique et economiqu~ et, le 
22 avril 1966, elle approuvait un memorandum dans lequel etait soulignee 
l'opportunite de creer une societe anonyrne europeenne qui relevat non pas, 
comme le souhaitait le gouvernement fran~ais dans sa note, du droit national 
mais du droit communautaire. 
Apres consultation des partenaires sociaux et apres avoir approfondi 
le probleme, la Commission des Communautes europeennes redigeait la proposi-
tion de statut qui fait l'objet du present document et le soumettait, le 
30 juin 1970, a l'exarnen du Conseil. 
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II. Avantages economigueset politigue:ipresentes par la societe anonyme 
europeenne 
a) Considerations generales 
7. Apres avoir fait l'historique de cette question, il semble utile 
d'exposer les motifs d'ordre economique et politique qui militent en 
faveur de la creation de la societe anonyrne europeenne, sous reserve des 
critiques et observations qui pourront ~tre formulees sur chacune des 
dispositions du projet de statut elabore par la Commission. 
8. Parmi les institutions juridiques creees sous la pression des 
exigences economiques, la societe commerciale s'est revelee ~tre un des 
plus stirs moyens de favoriser la production de la richesse et accelerer 
le progres. Elle a joue et continuera de jouer un r6le determinant dans 
les grandee realisations economiques et sociales du monde libre. 
Cependant le developpement rapide et permanent du systeme economi-
que a attire !'attention d'economistes, de legislateurs, de gouvernants 
et aussi de la Commission des Communautes europeennes sur la necessite 
d'adapter la structure de la societe commerciale aux imperatifs d'une 
nouvelle dynamique d'expansion qui postule !'existence de grandes unites 
fonctionnelles et de vastes champs d'acbimn. L'experience a montre qu'il 
ne suffit pas de moderniser des dispositions juridiques en demeurant dans 
le cadre desormais trap exigu des limites nationales: encore faut-il 
donner aces dispositions un champ d'application plus etendu. 
9. on a done pense qu'une legislation comrnunautaire visant a insti-
tuer un type de societe europeenne non assujetti aux regles des Etats 
contribuerait certainement a consolider et a developper l'economie de 
la Comrnunaute europeenne, expoeee de nos jours aux heurts d'une concur-
rence mondiale puissante et de plus en plus mena~ante. 
Une societe anonyme de droit europeen favorisera la concentra-
tion de capitaux et la collaboration des agents economiques, elargira les 
bases de la recherche scientifique et des techniques de production et de 
distribution, facilitera l'obtention d'une heureuse synthese entre capital 
ettravail, et contribuera au progres social en m~me temps qu'a l'instaura-
tion d'un ordre social meilleur dans la Communaute, favorisant ainsi la 
realisation des objectifs enonces a !'article 2 du traite instituant la 
C.E.E. 
Le resserrement de la collaboration economique entre les six pays 
membres de la communaute - qui sent a present neuf - faisant ainsi de la 
comrnunaute la premiere puissance economique mondiale - permettra en outre 
de jeter les bases qui sent indispensables pour parvenir a !'union econo-
mique et monetaire souha~tee et atteindre enfin l'objectif ultime de 
!'union politique. 
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lo. Le tableau suivant donnera une idee de !'importance economique de la 
Communaute des Six et des Neuf dans le cadre de l'economie mondiale : il met 
en lumi~re l'impcrieuse necessite de prevoir des instruments juridiques 
propres a assurer une collaboration active entre lee entreprises des Etats 
de la Communaute 
La communaute europeenne en chiffres (1) 
Six 
Population __ 
(en milliera g'habitants}l89.042 
P.N,B. (en milliards $) 485,2 
Importations 
(% du total mondial) 30 1 3 
Exportations 
(% du to'.:al mondial) 31. 8 
Production totale de 
cereales (moyenne 68/70) 
(en milliers de t.) 69. 161 
Production totale de 
viande (1969) 
(en milliers de t) . ll.669 
Production de lait (69) 
(en milliers de t) 75,834 
Production totale 
d'energie primaire 
, Neuf USA 










4.0 6. 5 
4,6 6.9 
160.145 l. 742 
9.250 1.136 
81.500 4,513 
(en milliers de tee.) 330.828 500.113 2.151.397 l. 386.090 71.392 
Consommation interne 
totale d'energie pri-
maire (en millions de 
tecJ 845,8 
Production totale de 
produits petroliers 
(en milliers de t) 391.661 
Production brute to-
tale d'energie elec-
trigue GWh 580.393 
Production d'acier 
(en milliers de t) 109.191 
Production automobile 
(voitures de tourisme 
et vehicules commer-
ciaux (en milliers) 8.029,6 
Transports ferro-
viaires de voyageurs 
Km (en millions) 
Flotte marchande totale 
au 1.7.70 (en milliers 
de t) tonnage brut 
consommation d'energie 
par habitant tee. 
Vehciules a moteur en 
circulation au 1.1.71 
Voitures de tourisme 
(en milliers) 



























348 3.178, 7 
266.300 181. 921 (i.) \ 
14.832 27.004 
3.666 
1.700 (3) 8.779 
7 85 
Postes de television 
(en milliers) 40.038 57.504 81.000 30.744 21.879 
(par. mille habitants) 
Telephones (en milliers) 
(par mille habitants) 
216 228 399 127 214 
34.255 50.206 115.222 12.000 19.899 
185 199 567 so 194 
(1) Office statistique 
(2) 1969 
des Communautes europeennes. statistiques generals:11971 
(3) Estimation 
- 32 - PE 30.742/def. 
b) Formes de collaboration deja existantes les societes multinationales 
11. Le developpement considerable des activites economiques par-dela les 
frontieres nationales et continentales au cours des dernieres decennies est, 
comme on l'a deja fait remarquer, dn po:ur une large part a des societes commer-
ciales, qui par le jeu de multiples combinaisons ont permis a l'individu 
d'associer ses ressources a la technique et d'obtenir sur _le plan economique 
des resultats qui ont provoque et continuent de provoquer l'etonnement de 
l'hormnA de lB rue. 
Historiquement et juridiquement, la societe commerciale est pour 
l'essentiel le produit des differents systemes etatiques. Meme si les premiers 
examples de societes que l'on rencontre en Italie a l'epoque de la Renaissance 
et en Angleterre au XVIe et au XVIIe siecle se proposaient d'avoir une activi-
te sur le plan international, il n'empeche que tant la doctrine que la juris-
prudence relatives aces societes se fondaient essentiellement sur l'ordre 
juridique interne • 
12. 
. - ... - -.,---- ---· -----,----
Dana les dernieres'1,annees, on a vu se multipli~r le nombre 
des societes qui ont uni des interets nationaux divers, tant publics que 
prives, pour_co~stituer un systeme complexe de societes dependantes et de 
filiales au-dela des frontieres nationales. A l'origine de ce developpement, 
il y a d'abord le fait que les diverses legislations autorisent les societes 
d'un pays a detenir ·des actions 'qe'societes etrangeres, quel que soit le siege 
de ces dernieres, et qu'inversement elles autorisent des societes et des parti-
culiers etrangers a posseder des actions de societes nationales. 
Le phenomene des societes multinationales revet des dimensions economi-
ques imposantes, comme le prouvent, meme si l'on doit emettre quelques reser-
ves a leur propos, les statistiques. Selon les estimations se rapportant a 
l'annee 1969, le total des investissements effectues a l'etranger par les pays 
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les plus importants representait quelque 90 milliards de dollars, dont 55 
investis par des societes americaines et 35 par des societes d'autres pays 
aux premiers rangs desquels la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suede, la Suisse, le Canada 
et le Japon. Les investissements directs a l'etranger ont connu un developpe-
ment impressionnant surtout au lendemain de la seconde guerre mondiale. 
Les chiffres suivants donnent un tableau general des investissements 
directs effectues a l'etranger par des societes appartenant aux pays occiden-
taux industrialises 
Entreprises multinationales 
Nombre de societes ayant dep filiales ou des.participations dans d'autres 
pays, reparties par grands pays industriels (1) 
---
Pays de la 

















23 38 127 
24 8 118 
21 3 20 
2 15 10 
34 14 45 
26 28 98 
3 40 12 
16 6 94 
15 10 64 
























198 321 57 
60 861 8 
321 44 119 
298 100 216 
161 32 100 
22 4 11 
39 88 7 
210 51 36 
116 14 2 15 6~ 75 63 
54 4 l 38 17 • 85 16 
246 27 4 4 3{) 143 48 


















Total 24~· 188 739 1.311 194 24 117 508 1.983 608 685 4.879 
(1) Situation au 31 decembre 1969 
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Du fait de leurs ramifications nationales, les societ,s internationales 
ont suscite des reactions plus souvent hostiles que favorables de la part des 
citoyens et des autorites des pays d'implantation. Quoi qu'il en soit, un fait 
est certain: le transfert de cadres dirigeants, de capitaux et de methodes de 
production non seulement presente des avantages economiques pour les pays 
d'implantation, mais il fa~orise le rapprochement politique des pays en cause. 
La necessite des concentrations d'entreprises est done patente. 
13. Le developpement des societes multinationales a ete caracterise par 
!'apparition de filiales ou la prise de participations dans d'autres societes, 
encore que le cas ne soit pas rare de societes independantes operant directe-
ment dans d'autres pays. 
En general, les problemes poses par la fiscalite, la responsabilite de 
la societe et la reglementation des echanges economiques font que lea societes 
~art: exercer leuractivite dans divers pays par l'intermediaire de societes 
contrOlees entierement ou partiellement par elles-m@mes. 
Elles ant pour base juridique, si l'on excepte les societes issues de 
conventions, les leis nationales des Etats dans lesquels la societe mere, les 
filiales ou les societes dans lesquelles une societe detient des parts ont 
leur siege. 
c) Avantaqes economigues 
14. comme on l'a expose dans les precedents paragraphes, les diverses 
legislations permettent aux societes d'effectuer des operations internationa-
les. En particulier celles des Etats membres de la Communaute mettent toute 
une panoplie d'instruments juridiques a la disposition des societes nationales 
et etrangeres. Celles-ci ant en effet la faculte de fonder des societes, de 
creer des filiales ou de s'associer a d'autres societes dans n'importe quel 
autre pays. Elles peuvent egalement conclure des contrats de concession de 
licence, de collaboration, d' echanges de "know how". En outre, les echanges 
commerciaux realises dans le cadre de la Co~unaute ne sent plus soumis a des 
restrictions, ce qui favorise lea activites transnationales des entreprises 
des Etats membres. 
15. Puisqu'il existe toutes ces possibilites d'implantation et de collabo-
ration sur le plan international, en quoi la creation d'une nouvelle forrne de 
societe peut-elle presenter un inter~t sur le plan economique? 
Pour repondre a cette question, il convient de se referer a la situa-
tion economique de la communaute europeenne, mais aussi de considerer les 
- 35 - PE 30.742/def. 
perspectives offertes par une zone economique unifiee en gestation et les 
exigences qui se posent dans cette perspective pour les diverses entreprises 
et pour des secteurs entiers de l'industrie. 
Le traite instituant la C.E.E. a pour objet la creation d'une zone 
economique presentant les caracteristiques d'un marche interieur. Cela signi-
fie que les marches des Etats membres, dont lee structures repondaient 
jusqu' alors awe orientations et aux possibilites n.ationales, devront se fondre 
en une entite unique dans laquelle la libre circulation de tousles facteurs 
de production soit pleinement realisee. 
16. Cette evolution ne s'accomplira pas du jour au lendemain car il est 
difficile d'eliminer des divergences et des disparites dues a des structures 
qui datent de plusieurs siecles. 
Il est vrai que de nombreux progres ont ete accomplis en ce sens. 
L'union douaniere est chose faite; pour le secteur agricole, une politique 
commune a ete etablie, m~me si recemment lea evenements survenus dans le 
domaine monetaire international l'ont quelque peu remise en question. 
Il n'emp~che qu'au moment o~ la periode transitoire expire, force est 
de constater que l'achevement du Marche commun est loin d'~tre realise. Cela 
vaut en particulier pour !'integration economique. En revanche, depuis 1958, 
le volume des echanges commerciaux intracommunautaires a sextuple; celui des 
echanges avec lea pays tiers a lui aussi enregistre une augmentation consi-
derable puisqu'il a triple dans le m~me intervalle. 
17. Face a cette evolution, somme toute tres positive, lea structures de 
l'entreprise n'ont pour ainsi dire subi aucune transformation. Cette situa-
tion ne saurait se prolonger car il est evident que les entreprises doivent 
s'adapter en temps utile aux nouvelles dimensions du marche unique qui est 
en train de se constituer. 
On observe il est vrai quelques tentatives en ce sens, tant en ce qui 
concerne l'elargissement des dimensions que la restructuration interne et la 
concentration des entreprises. Cette evolution positive est toutefois carac-
terisee par le fait qu'elle se produit generalement dans lea limites de chacun 
des Etats de la Communaute. Il en resulte une interpenetration insuffisante 
des entreprises des divers Etats et une forte pression concurrentielle sur 
les marches nationaux. 
Pour la Communaute, cette evolution a un autre inconvenient: la forma-
tion de groupes nationaux de societes entra1ne une consolidation des structures 
economiques nationales, de sorte qu'il est difficile de les remplacer ou de les 
adapter aux conditions du Marche commun suivant le principe de !'exploitation 
optimale des facteurs de production. 
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Pour augmenter la productivite, renforcer la position concurrentielle 
des entreprises dans le monde et ameliorer le niveau de vie de la population 
de la Communaute, il est done necessaire d'exploiter de fa~on rationnelle les 
forces productives et les ressources communautaires. 
Tout en ayant conscience de cette necessite, nombre d'entreprises pre-
ferent limiter leurs operations de restructuration au marche national. Ce 
comportement s'explique par les difficultes qu'elles craignent d'avoir a 
affronter en modifiant leur politique, en raison notamment de la diversite 
des systemes juridiques et des reglementations nationales. 
18. S'il existe aujourd'hui, ainsi qu on l'a fait observer dans un prece-
dent paragraphe, des possibilites reelles de collaboration sur le plan multi-
national, il est certain cependant que ce sont principalement les entreprises 
des pays tiers qui en font usage. D'une reaente enqu~te effectuee dans quinze 
secteurs industriels, il ressort que sur !'ensemble des implantations de 
firmes faites sur le territoire des six Etats membres, 2.300 ont ete effec-
tuees par des entreprises des pays de la Communaute contre 3.600 par des 
entreprises de pays tiers. 
La situation est encore moins satisfaisante dans les cas de fusions ou 
de prises de participation majoritaire. En effet, on ne releve pas moins de 
1.861 operations de ce genre qui ont ete realisees dans un cadre exclusive-
ment national. Pour les fusions, ce phenomena s'explique par !'existence 
d'obstacles d'ordre juridique et pratique qui entravent la realisation des 
fusions internationales. 
Dana cet ordre d'idee, signalons que 257 entreprises des Etats membres 
ont participe aux dites operations sur le territoire de la Communaute contre 
820 societes appartenant a des pays tiers. Ence qui concerne plus particu-
lierement la passation de contrats de collaboration, la prise de participation 
majoritaire et la constitution de filiales communes, on a enregistre 1.350 cas 
d'operations limitees au cadre national, 1.001 autres cas incluant la partici-
pation d'entreprises communautaires relevant d'un autre Etat membre et enfin 
2.997 cas comportant la participation a la fois d'entreprises de la Communaute 
et d'entreprises de pays tiers. 
Il semble done, au vu de ces donnees, que les entreprises de certains 
pays tiers recourent avec plus d'empressement et dans une plus large mesure 
que lee entrepriaes communautaires aux possibilit6s que leur offre ou que 
promet de leur offrir le Marche commun. 
Il va de soi que la Communaute ne saurait s'opposer a la collaboration 
avec des entreprises de pays tiers. Mais cette collaboration ne doit pas avoir 
pour resultat d'emp~cher le developpement autonome de certains secteurs d'acti-
vite, et plus particulierement des industries de pointe, sur son territoire. 
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19. Le probleme etant pose, il reste a s'interroger sur lea moyens de le 
resoudre. Pour y parvenir, il convient de remplir deux conditions: 
- premierement, lea entreprises doivent consacrer une plus grande attention 
aux possibilites et aux avantages que leur offrent lea rapports trans-
nationaux; 
- deuxiemement·, la Communaute et lea gouvernements des Etats membres doivent 
perfectionner lea instruments necessaires pour encourager la collaboration 
des entreprises sur le plan communautaire. 
La premiere condition rev~t un caractere prioritaire car sans l'adhe-
sion totale des chefs d'entreprises a cette idee et leur participation active 
aucun changement important n'est possible. En effet, l'utilisation des instru-
ments actuellement offerts permettrait deja d'obtenir de meilleurs resultats 
en matiere de collaboration intracommunautaire, n'etait le fait que certains 
prejuges nationalistes et lea apprehensions qu'inspire un statut juridique 
etranger n'incitent pas encore la grande masse des entrepreneurs a se lancer 
dans l'aventure europeenne. 
Mais il convient egalement de completer et de perfectiQnner lea instru-
ments necessaires a la realisation-d'ure semblable politique. c I est la t&:::le as 
gouvernements et des institutions & la Q)mmunaute.i Il importe d';idaptar ces instru-
ments aux exigences d'une zone economique unifiee, qui sont differentes de 
celles qu'impliquent des relations comm.ercialee ordinaires. Cea dernieres.se 
fondent sur l'autonomie des marches nationaux, entre lesquels ensuite des 
liens s'etablissent generalement par l'intermediaire des echanges commerciaux. 
Ceux-ci peuvent toutefois ~tre aisement rompus ou leur nature influencee par 
des dispositions de tout ordre prises unilateralement, dispositions se tra-
duisant par example par des restrictions quantitatives ou monetaires. Pour 
supprimer !'inconvenient des frontieres, on recourt alors a la prise de par-
ticipation OU a la creation de SOCietes dependantes, adaptees aUX particula-
rites nationales et aux conditions politiques, psychologiques et juridiques 
locales. Ainsi naissent des entreprises multinationales ayant specifiquement 
pour objet de penetrer sur les marches nationaux et de s'y etablir solidement. 
20. Mais ce n'est pas la methode qui repond le mieux a la physionomie et 
aux objectifs de la construction europeenne. La Cornmunaute economique euro-
peenne vise d'abord et avant tout a supprimer lea barrieres qui separent lea 
marches nationaux et de fondre ceux-ci en une seule zone economique. Les so-
cietes americaines ont ete lea premieres a le comprendre qui considerent deja 
le Marche comm.un comm.e une entite et etablissent leurs plans de penetration 
en Europe dans cette perspective. 
Il convient done de mettre a la disposition des entreprises de la 
Comm.unaute des instruments appropries et originaux. 
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Pour le moment, nous l'avons dit, les fusions transnationales ne sont 
pas realisables pour des raisons pratiques, juridiques, psychologiques et 
enfin fiscales. Afin de parer a cette situation, on a recouru jusqu'a present 
a des constructions juridiques, qui, si elles honorent les juristes et les 
economistes qui les ont echafaudees, sont loin de constituer la solution 
ideale du point de vue economique, et dont le fonctionnement est souvent 
entrave par des difficultes considerables. En outre, si l'on peut faire assez 
facilement appel aces expedients dans le cas de grandes societes, il n'en 
est pas de m~me avec des societes de moyenne ou de petite dimension. 
Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer les difficultes d'ordre psy-
chologique. C'est ainsi qu'une entreprise dont la tradition et le nom sont 
attaches a un pays determine hesitera a passer sous le contrOle d'une societe 
"etrangere", cette operation ftlt-elle economiquement justifiee. De m~me il 
peut arriver que, pour des raisons de prestige ou de securite, le gouverne-
ment de l'Etat en cause s'oppose au transfert d'une societe nationale entre 
des mains etrangeres. L'exemple de Fiat-citro~n et les objections soulevees 
par le gouvernement fran9ais a l'encontre d'une preeminence, jugee excessive, 
de l'entreprise italienne sont significatifs a cet egard. 
Ces obstacles n'existeraient pas ou seraient du moins fortement atte-
nues, si les legislations sur les societes et les legislations fiscales en 
vigueur dans la Communaute etaient uniformes et communautaires, c'est-a-dire 
independantes des dispositions nationales, et si disparaissait cette hostilite 
qui est opposee a la multiplication de societes e11:rangeres sur le territoire, 
'hostilite que l 1 1'etiquette" europeenne permettrait sans aucun doute de vaincre. 
21. En resume, il s'agit de mettre a la disposition des entreprises qui 
exercent leur activite dans un espace economique unifie presentant les carac-
teristiques d'un marche interieur une forme d'organisation uniforme, qui ne 
soit pas soumise aux regimes juridiques nationaux et reste etrangere au 
concept de nationalite. 
Cette forme d'organisation uniforme sera assuree par la societe 
anonyme europeenne, regie par des dispositions communautaires qui seront vala-
bles dans toute la Communaute et seront appliquees et interpretees de fa9on 
uniforme sur tout le territoire de·la Communaute. 
d) Avantaqes politigues 
22. Les repercussions qu'aura la mise en oeuvre de la proposition de regle-
ment a l'examen sur la vie communautaire ne se limiteront pas aux secteurs 
industrial et commercial. Elles creeront en effet des rapports nouveaux entre 
les societes, les actionnaires, le personnel et !'opinion publique. 
D~ plus, l'homme de la rue s')abituera a "!'etiquette" europeenne des 
societes ainsi constituees ~ il prendra davantage conscience de l'interpene-
tration economique des pays de la Communaute et finira par raisonner lui 
aussi en termes communautaires et dans une optique communautaire. 
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Il ne faut pas sous-estimer enfin le fait que la concentration et le 
renforcement - qui pourra en decouler - des industries de pointe,telles que 
lee ind11str ies nucleaires, l 'aeronauti.(!ue, l' electronique, donneront a l 'Europe 
la possibilite de jouer un rOle accru sur la scene politique internationale. 
L'expert anglais en matiere de questions europeennes, 
Christopher Layton, resume ainsi le probleme : la creation de so-
cietes a caractere europeen ne manquera pas d'avoir des repercussione,dans le 
aecteur social et politique. Si l'on admet l'objectif politique de l'integra-
t.ion europeenne, nul domaine n'a plus d'importance que le secteur industriel. 
En effet, a supposer m~me que la creation d'un marche unique ne suffise pas 
pour que naisse une SOCiete integree OU m~me Un systeme economique homogene, 
ollA n'en aura pas moins des effets indiscutables. Les entreprises indus-
tri~lles nationales exergant leur activite sur ce marche continueront a se 
livrer concurrence. La constitution de societes de grandes dimensions a carac-
tere curopeen declenchera d 1 autre part un processus permanent de collaboration 
et de comprehension mutuelle, d'abord au niveau de la direction puis aux autres 
niveaux. Elle hatera le developpement d'un syndicalisme europeen et l'eclosion, 
sl1 -:- le plan europeen, d' un debat politique ··~erieux sur 1' avenir · de notre 
'BOC iete indu s·l:r ielle • 
L'apparition d'entreprises portees a identifier leurs inter@ts avecceux 
del'Europe et non plus avec ceux d'Etats isol6s est la,~ondition indis-
penaable a la rllalisation d 'una v6rita.1;1e union economique et•.,monetaire Et contri-
buera a faire de !'Europe une seule entite politique face aux autres pays du 
monde. Ce sont la autant de considerations que ceux qui poursuivent de plus 
vastes desseins politiques doivent se garder d'oublier et qui doivent lee 
encourager a demander le developpement d'entreprises capables de soutenir la 
concurrence etrangere dans !'ensemble. 
23. votre commission, convaincue que !'interpenetration dans les secteurs 
economique, social et politique constitu~ra un facteur essentiel de !'integra-
tion politique europeenne, fait sienne cette argumentati~n qu'elle recommande 
a !'attention des instances responsables, tant communautaires que nationales. 
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III. Base juridigue 
24. De l'avis de votre commission, la creation de la societe anonyme 
europeenne en tant que moyen d'atteindre les objectifs du traite insti-
tuant la C.E.E. est non seulement souhaitable, mais necessaire. Il est 
indispensable, en effet, de mettre sur pied des institutions juridiques 
grace auxquelles les entreprises de la Cornrnunaute puissent adapter leurs 
structures aux nouvelles conditions de production et de vente engendrees 
par la constitution de cette vaste zone economique que represente le 
Marche commun. 
Dans cette nouvelle zone economique ayant le caractere d'un marche 
interieur vers laquelle la Cornrnunaute economique europeenne est en train 
d'evoluer, il importe que les entreprises puissent utiliser pleinement le 
potentiel financier et technologique europeen pour renforcer leur posi-
tion concurrentielle. A cet effet, des societes relevant d 'Etats membres 
differents doivent pouvoir instaurer entre elles une collaboration fruc-
tueuse sans que la diversite des legislations nationales oppose des 
obstacles insurmontables ou du moins de nature~ creer de trop lourdes 
depenses et des diffi::ultes d'organisation. 
L'article 235 du traite c.E.E. est !'instrument juridique le 
mieux adapte ~ cet objectif. 
25. La necessite d'adopter la proposition de reglement de la Commission 
des cornrnunautes europeennes sur la base de !'article 235 du traite insti-
tuant la C.E.E. para1t evidente si l'on compare lee possibilites qu'offre 
cet instrument juridique ~ celles, limitees, qu'offrent lee autres instru-
ments juridiques auxqueJs on pourrait faire appel pour promouvoir la colla.-
boration entre les entreprises nationales. 
Ces instruments sont lee suivants: 
- une convention internationale comportant en annexe une loi uniforme ; 
- une conventi·on internationale etablie sur la base de l' article 220 d\J, 
traite instituant la c.E.E. ; 
- le rapprochement des legislations sur la base des articles 54 et 100 du 
traite instituant la C.E.E. 
26. De l'avis de votre commission, !'adoption de la prerniere formule 
- recornrnandee par le gouvernement fran~ais dans la note precitee du 
15 mai 1965 - ne permettrait pas de resoudre les difficultes d'ordre psy-
chologique precedernrnent exposes, puisque dans cette hypothese chaque 
societe conserverait son caractere national. 
ce systeme poserait d'autre part le probleme d'assurer reellement 
l'uniforrnite d'application de la loi en question. En outre, m~e si l'on 
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prevoyait une procedure speciale, on pourrait difficilement resoudre le pro-
bleme des lacunes que presenterait cette nouvelle loi sans renvoyer aux dis-
positions juridiques nationales. 
Enfin !'adoption de cette solution souleverait le probleme de la supre-
matie de cette loi par rapport aux dispositions juridiques internes prises 
ult6rieurement. 
27. Conclure une convention sur lee fusions internationales de societes, 
sur la base de !'article 220 du traite instituant la C.E.E., ne semble pas 
non plus @tre la solution ideale. 
Votre commission estime en effet qu'une convention de ce genre ne per-
mettrait pas de surmonter lee difficult6s provenant du fait que lee societes 
relevant d'Etats membres differents seraient contraintes, en cas de fusion, 
de choisir une forme juridique reglement,a par un des systemes juridiques 
nationaux. En d'autres termes, une au moins des societes participantes 
devrait changer de nationalite. 
Signalons enfin que si cette convention etait retenue comme instrument 
juridique, il faudrait la soumettre a la ratification des parlements nationau~ 
avec tous les inconnues et les retards qu'une telle procedure peut comporter. 
D'aucuns ont fait remarquer que la ratification de la convention aurait 
l'avantage de permettre !'intervention des parlements nationaux. 
A cette remarque, on objectera qu'au stade de la ratification les 
parlements nationaux n'ont pas la possibilite d'apporter des modifications 
au texte de la convention. Tout au plus peuvent-ils !'adopter ou la rejeter 
en bloc. Cet argument n'est done pas essentiel. 
28. Ence qui concerne le choix entre !'instrument de la loi uniforme et 
celui de la convention internationale, un element merite egalement de retenir 
!'attention: celui de !'interpretation. L'experience a en effet demontre que 
les dispositions internee prises en application de conventions internationales, 
fussent-elles formulees en termes identiques, et m@me les dispositions d'lµle 
loi uniforme annexee a une convention internationale, sont generalement 
interpretees de fa~on differente dans les divers Etats signataires de la 
convention. Par consequent, etant donne les differences considerables exis-
tant sur le plan social et juridique entre les divers Etats sur le territoire 
desquels la societe europeenne exercera son activite, force est d'en con-
clure que ceDe-ci ne pourra s'etablir solidement que si l'on assure l'unifor-
rnite d'interpretation des dispositions qui la regissent. 
29. Quant a la coordination des legislations nationales, votre commission 
fait remarquer que cette procedure est tres lente et parfois impossible a 
realiser, des !'instant oft l'on veut rnettre sur pied un ensemble d'instruments 
- 42 - PE 30.742 /def. 
.. . 
juridiques coherent et complet, notamment lorsque les dispositions nationales 
en matiere de droit des societes sont par trop divergentes. Il suffit de 
penser a cet egard aux particularites d'un systeme dont on devra certainement 
tenir compte, a savoir le systeme. britannique. 
En outre, la coordination ne modifie en rien la competence territoriale 
des ordres juridiques nationaux et les societes restent de ce fait assu-
jetties a une legislation nationale determinee. 
30. Le choix de la forme du reglement, sur la base de l'article 235, est au 
contraire motive par les considerations suivantes: 
- une intervention des organes de la Communaute se revele opportune et 
necessaire; 
- c'est le reglement qui resout de la maniere la plus simple et la plus 
satisfaisante les probl~es de l'insertion dans le droit interne et de 
la preeminence du texte communautaire sur les dispositions nationales 
m@me posterieures; 
- le statut pourra ~tre modifie ou complete sans encombre; 
le reglement est regi par !'article 177 (1) du traite, ce qui supprime 
tout probl~e concernant l'uniformite d'interpretation 
- la procedure de ratification par les parlements nationaux n'est pas 
necessaire; 
- le reglement n'implique de modification de legislation, ni pour les 
membres actuels de la conununaute, ni pour les nouveaux membres. 
(1) Lacour de justice est competente pour statuer, a titre prejudicial, 
a) sur !'interpretation du present traite, 
b) sur la validite et l'interpretation des actes pris par les 
institutions de la Conununaute, 
c) sur !'interpretation des statuts des organismes crees par un 
acte du Conseil, lorsque ces statuts le prevoient. 
Lorsqu'une telle question est soulevee devant une juridiction d'un 
des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une 
decision sur ce point est necessaire paiur rendre son jugement, demander 
a la Cour de justice de statuer sur cette question. 
Lorsqu'une telle question est soulevee dans une affaire pendante devant 
une juridiction nationale.dont les decisions ne sont pas susceptibles 
d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est 
tenue de saisir la Cour de justice. 
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31. L'objectif general du reglement propose par la commission des Commu-
nautes - votre commission tient a le souligner - est de faire coincider le 
cadre juridique avec le cadre economique - c'est-a-dire le marche commun -
dans lequel operent les entreprises. Cet objectif s'identifie avec un des 
buts du traite instituant la C.E.E. et justifie done le recours a l'ar-
ticle 235 (1). 
Quels sent en effet les objectifs du traite? Ils sent enumeres expli-
citement a l'article 2 suivant lequel "La communaute a pour mission, par 
l'etablissement d'un marche commun et par le rapprochement progressif des 
politiques economiques des Etats membres, de promouvoir un developpement 
harmonieux des activites economiques dans l'ensemble de la Communaute, une 
expansion continue et equilibree, une stabilite accrue, un relevement acce-
lere du niveau de vie, et des relations plus etroites entre les Etats qu'elle 
reunit". 
Pour votre commission, il semble indeniable que la creation d'une societe 
anonyme europeenne constitue un des moyens de realiser ce marche cnmmun, dent 
le traite fait un prealable pour atteindre les objectifs mentionnes a l'ar-
ticle 2 precite. En consequence, puisque la creation de la societe europeenne 
n'est pas explicitement prevue par le trait!, il ne reste plus qu'a recourir 
aux pouvoirs implicites offerts par celui-ci, et plus particulierement par 
l'article 235. 
32. Votre commission approuve enfin le recours a l'article 235 car il 
offre au Parlement europeen :la possibilite d'intervenir dans la mise au 
point et dans les amenagements qui seront ulterieurement apportes au nouvel 
instrument juridique que represente le statut de la societe anonyme euro-
peenne et permet d'autre part aux gouvernements de pro~erver les interets 
nationaux puisque !'adoption par le conseil du reglement requiert l'unanimite. 
(1) Article 235: "Si une action de la communaute appara1t necessaire pour 
realiser, dans le fonctionnement du marche commun, l'un des objets de la 
Communaute, sans que le present traite ait prevu les pouvoirs d'action 
requis a cet effet, le conseil statuant a l'unanimite sur proposition 
de la Commission et apres consultation de l'Assemblee, prend les dispo-
sitions appropriees." 
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IV. Interferences entre le statut de la societe anonyme europeenne et leD 
directives et conventions prevues par le traite instituant la c.E.E. 
33. Il apparatt utile ace point de !'expose, de passer en revue les 
travaux qui ont ete effectues jusqu'alors sur le plan communautaire pour 
harmoniser les legislations nationales en matiere de droit des societes. 
34. Rappelons tout d'abord que la commission des communautes a elabore 
et soumis au Conseil les six propositions de directives suivantes 
- directive concernant le regime fiscal commun applicable aux societes 
meres et filiales d'Etats membres differents (1) ; 
- directive concernant le regime fiscal commun applicable aux fusions, 
scissions et apports d'actif intervenant entre societes d'Etats membres 
differents (2) ; 
- premiere directive tendant a coordonner,pour les rendre equivalentes,les 
garanties qui sent exigees;dans les Etats membres,des societes au sens de 
!'article 58 deuxieme alinea du traite, pour proteger les inter§ts tant 
des associes que des tiers (3) ; 
- deuxieme directive tendant a coordonner, en vue de les rendre equiva-
lentes, les garanties qui sont exigees, dans les Etats membres, des 
societes au sens de 1 'article 58 deuxieme alin~ du tra_it.e J:tGW:. 
proteger les inter§ts tant des associes que des tiers en ce qui concerne 
la constitution de la societe anonyme ainsi que le maintien et les modi-
fications de son capital (4) ; 
- troisieme directive tendant a coordonner les garanties qui sent exigees 
dans les Etats membres des societes, au sens de !'article 58 deuxieme 
alinea du traite, pour proteger les inter@ts tant des associes que des 
tiers en ce qui concerne les fusions de societes anonymes (5) ; 
(1) Cf. rapport de M.Rossi (doc.195 du 2 fevrier 1970) et resolution du 
Parlement europeen (J.O. n° c 51 du 29 avril
0
1970) 
(2) Cf. rapport de M. Ar'tzinger (doc. 206 du 3 fevrier 1970) et resolution 
du Parlement europeen (J~O. n° C 114 du ll'novembre 1971) 
(3) Cf. rapport de M. Berkhouwer (doc. 53 du 9 mai 1966):·.et .resolution du 
Parlement europeen (J.O. n° 96/i966 du 28 mai 1966)° 
(4) Cf. rapport de M. De G;yse (doc. 144 du 18 octobre 1971) et resolution 
du Parlement europeen (J.O. n° 96 du 28 mai 1966) 
(5) Cf. rapport de M. De Gryse (doc. 222 du 12 janvier 1972) et rapport 
complementaire de M. Heger(doc. 168/72) 
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- quatri~e directive sur la base de !'article 54 paragraphe 3 g) tendant a 
coordonner les garanties qui sent exigees, dans les Etats membres, des 
societes pour proteger les inter@ts tant des associes que des tiers, en ce 
qui concerne la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport 
de gestion, les modes d'evaluation ainsi que la publicite de ces 
documents (1). 
Enfin, une proposition de cinquieme directive concernant la structure, 
les pouvoirs et obligations des organes des societes anonymes de drait na-
tional, a ete recemrnent presentee (2). 
Ace jour, le Conseil de ministres a adopte une seule directive, a 
savoir la directive tendant a coordonner les garanties qui sont exigees des 
societes au sens de !'article 58 alinea 2 du trait~, pour proteger les in-
ter@ts tant des associes que des tiers (3). 
35. Si nous avons rappels ces travaux anterieurs c'est parce qu'il 
est necessaire que les dispositions des directives comrnunautaires deja 
prevues en matiere de droit des societes, et de celles qui seront ulterieu-
rement elaborees en vue du rapprochement des legislations nationales au sens 
de !'article 54 paragraphe 3 g) du traite, concordent dans la plus grande 
mesure possible avec les dispositions du reglement concernant le statut de 
la societe anonyme europeenne. Il en va de m@me de la convention relative 
aux fusions internationales dent il est question a !'article 220 du traite 
instituant la C.E.E. et sur laquelle nous reviendrons. 
Il s'agit de souligner ainsi la necessite d'harmoniser les differentes 
dispositions en matiere de droit des societes. 
36. Il faut reconna1tre a !'evidence que le statut de la societe anonyme 
europeenne s'ecarte des autres instruments juridiques en ce qui concerne 
ses rapports avec le droit national puisqu'il precede exclusivement du droit 
communautaire. Il ne faudra done pas s'etonner si dans le cadre de ce statut, 
il se revele parfois opportun voire necessaire de recourir a des formules 
ou des solutions originales par rapport aux legislations nationales. 
Votre commission demande expressement toutefois que soient evitees dans 
la mesure du possible toute discrimination entre societes de droit national 
et societes europeennes et toute divergence entre les regles juridiques qui 
regissent les unes et les autres. 
(l)Cf. rapport de M. Meister (doc. 159/72) 
(2)Cf. doc. COM (7~) 887/final 
(3)Cf. JO n° L 65 du 14.3.1968 
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Il faudrait en particulier assurer la concordance entre les dispo-
sitions relatives a la publicite et a la constitution de la societe contenues 
dans le projet de statut a l'examen et les dispositions correspondantes que 
contient la premiere directive du 9 mars 1968 sur la coordination des ga-
ranties. 
En outre, les dispositions du projet de statut concernant l'augmen-
tation et la diminution du capital devraient concorder avec celles contenues 
dans la proposition de deuxieme directive. 
La m@me remarque s'applique aux dispositions relatives aux organes de 
la societe an,,nyme europeenne et a celles de la directive elaboree par la 
commission des Communautes europeennes sur les structures des societes, 
pour la reglementation de la presentation des comptes de la societe euro-
peenne et pour celle prevue dans la quatrieme proposition de directive au 
sujet des co~ptes des societes nationales, et enfin pour le droit des groupes 
de societes prevus dans le projet de statut en cause et pour la directive 
que la Commission entend elaborer en vue de la coordination du droit des 
groupes nationaux. 
37. Votre commission insiste par ailleurs sur la necessite d'harmoniser 
toutes les dispositions du statut qui ont pour objet la reglementation tech-
nique des fusions avec les dispositions correspondantes de la proposition 
de troisieme directive sur les fusions nationales. 
38. Quatre conventions fondees sur !'article 220 du traite completeront 
ces directives. 
La premiere concerne la reconnaissance mutuelle des societes et des 
personnes juridiques. Au moment de la redaction de ce rapport, cette conven-
tion a deja ete signee, mais la procedure de ratification parlementai~e n'est 
pas achevee dans tousles Etats signataires. 
La seconde est relative a la reconnaissance des jugements etrangers 
en matiere commerciale. La encore, la procedure de ratification est en cours. 
Les troisieme et quatrieme conventions concernant respectivement la 
faillite et les fusions internationales ne sont pas encore parvenues au stade 
de la signature. 
Votre commission estime que le s.ta'tut de la societe anonyme europeenne 
doit cotncider dans la mesure du possible avec lea dispositions de ces con-
ventions et plus particulierement avec celle relative aux fusions interna-
tionales entre societes commerciales. Il semble en effet necessaire de trouver 
pour des situations identiques des solutions juridiques a tout le moins 
analogues. 
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39. Il semble done que ce soit a bon droit que la Conunission des Comrnu-
nautes europeennes estime que la societe europeenne ne doit pas faire l'objet 
d'une reglementation fiscale particuliere. Ainsi pourra-t-on eviter toute 
discrimination entre les societes de droit national et les societes euro-
peennes. 
Votre commission souhaite vivement que le Conseil de ministres adopte 
dans les plus brefs delais les deux directives concernant le regime fiscal 
commun des fusions de societes d'Etats membres differents et le regime fiscal 
commun des societes meres et filiales d'Etats membres differents. 
Ainsi, et ainsi seulement, sera mis un terme awe discriminations 
existant encore en matiere de concentration internationale d'entreprises, 
condition sine qua non de l'instauration d'un marche unique. 
40. On ne saurait clore cette enumeration succincte des travawe conununau-
taires anterieurs ou en cours sans signaler que la Conunission des Communautes 
europeennes etudie actuellement un projet relatif a !'institution de con-
sortiums europeens d'inter@t economique, calques sur le modele des "grou-
pements d'inter@t economique", qui jouissent d'une grande popularite en 
France. 
41. Il y a lieu de saluer cette nouvelle initiative qui montre que la 
Commission des Communautes europeennes est receptive awe exigences de l'heure 
et disposee a entreprendre toutes ies actions necessaires pour venir a bout 
de ces problemes. 
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v. Examen des differents titres du projet de statut de societe anonyme 
europ.6enne 
TITRE I: Dispositions generales (articles. 1 ~ 10) 
42. Ces dispositions concernent la forme juridique, !'admission au statut 
de societe europeenne, le capital minimum, le siege de la S.E. (1), la no-
tion de dependance qui est~ la base du statut, la delimitation du champ 
d'application du statut par rapport au droit des.E.tats membres et le registre 
de commerce europeen. 
Admission au statut juridigue de la socie~ eurapeenne (articles 2 et 3) 
43. Le nouveau statut juridique de la societe anonyme europeenne n'est 
autorise que dans quatre cas 
- fusion en societe de droit europeen de deux societes anonymes ayant un 
siege dans differents Eta ts membres, 
- formation d'une societe holding de d:roit europeen par des societes ano-
nymes ayant un siege dans differents Etats membres, 
- constitution de filiales communes de droit europeen 
- constitution d'une filiale par une S.E. 
Apropos de ces dispositions, votre commission s'est demande tout 
d'abord si !'admission au statut juridique de la S.E. devait se limiter 
necessairement aux societes anonymes. De divers c6tes, on a souligne, en 
effet, l'opportunite d'admettre aussi d'autres types de societes, y compris 
les personnes physiques, au benefice de ce statut. On a notamment critique 
!'exclusion des societes ~ responsabilite limitee - qui sont tres repandues 
dans certains pays de la communaute et financierement solides - ainsi que 
des societes cooperatives. 
44. Dans le commentaire qui accompagne ces dispositions (2), la commission 
fait remarquer que !'admission d'autres types de societes alourdirait consi-
derablement le texte du statut et rendrait difficile le contr6le de la 
constitution de la S.E. par la Cour de justice des Communautes. 
A cela, on peut aisement objecter que le pretendu alourdissement du 
statut ne semble pas un motif suffisant pour exclure d'autres formes de 
societes. Pour ce qui es·t, en outre, du contr6le par la Cour de justice, 
(1) Societas Europaea 
(2) Cf. supplement au Bulletin n° 8-1970, p. 10 
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si l'on n'entend pas renforcer les services prevua a cat effet dans cette 
institution, on pourrait par exemple envisage.r de_confie.r a un organe judi-
ciaire national 1 '·examen en premiere instance de la constitution de la S .E. 
Cet organe pourrait notamment s'assurer que les fondateurs ant une reelle 
existence et possedent les pouvoirs requis. 
Apres avoir pese les differents argument& quimi.litent en faveur ou 
contre cette extension de l'admission au statut juridique de la S.E., votre 
commission a estime que celle-ci po.urrait avoir divers retentissements et 
avant tout provoquer un nouveau retard dans l'adoption de la proposition de 
statut - etant donne la necessite de revoir de nombreuses dispositions de ce 
statut, et toutes les consequences que cela comporterait: d'autre part, elle 
pourrait susciter de notables difficultes au stade de l'application. En 
consequence votre commission est favorable au texte a l'examen. Cependant, 
il va de soi qu'a la lumiere de l'experience acquise, la question de l'ad-
mission pourrait etre reexaminee dans un proche avenir. 
Ence qui concerne le cas specifique des societes a. responsabilite limi-
tee la commission a conclu qu'il n'etait pas possible de permettre a cette 
categorie de societe d'acceder au statut juridique de la S.E., eu egard 
notamment au fait qu'en France et en Allemagne, par exemple, la societe a 
responsabilite limitee est regie par des regles tres divergentes. 
45. On s'est egalement interroge, au sein de la commission, sur la question 
de savoir si des societes natio:i-iales qui ont "des ca~acteristiques europeennes'~ 
~omme par exemple la societe PHILIPS4 ne devraient~as -~trs autorisees a 
acceder ace statut. / 
Rappelant a cet egard le commentaire qui suit les articles 2 et 3 (1), 
le representant de la Commission a precise que, toujours pour des raisons de 
securite juridique et eu egard aux difficultes considerables qui en seraient 
resulte sur le plan technique - il n'avait pas ete possible de prevoir la 
transformation en societe europeenne d'une societe de droit national ayant 
des filiales non dotees·de la personnalite ~u';idique dans ·difUrents pays. 
En effet, il est difficile de definir des criteres sQrs pour determiner si 
les etablissements situes en dehors du pays du siege social ont les carac-
teristi_g_ues requ~es Eour cons~itu~r d_e_ veritables etablissements permanents. 
En revanche une societe qui a des filiales dotees de la personnalite juridigue 
dans d'autres Etats membres poarra aceeaer au statut de la S.E. en faisant 
participer une ou plusieurs filiales a l'operation. 
Votre commiss·ion se rallie a ces considerations. Elle attire toutefois 
l'attention de la Commission des communautes sur le cas des societes de droit 
national qui ont trouve une forme de collaboration transnationale avant l'en-
tree en vigueur du reglement a l'examen. L'equite demande que l'on donne ega-
lement aces societes la possibilite de se prevaloir de ces dispositions. Il 
faudrait par consequent inserer dans le statut une disposition transitoire 
a cet effet. 
(;l:) · Ibidem, p. 11. 
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46. Toujours pour ce qui concerne l'admission au statut juridique de la 
S.E., celle-ci pourrait peut-&tre etre etendue, a titre exceptionnel, aux 
cooperatives qui, specialement dans le secteur agricole, sont appelees a 
prendre dans un proche avenir un essor considerable. Ainsi par exemple, de 
l'avis de votre commission, la creation de. filiales communes par des societes 
cooperatives ne·devrait pas creer de difficultes insurmontables. 
Quoi qu'il en soit, etant donne !'importance du r6le que les coopera-
tives pourraient· jouer dans le secteur de la production et de la commercia-
lisation si elles etaient dotees des instruments propres a leur permettre 
de collaborer sur le plan international, votre commission estime que l'on 
devrait etudier la possibilite d'elaborer un statut europeen autonome pour 
les cooperatives, analogue a celui que l'on propose maintenant pour les 
societes anonymes. 
Capital minimum (article 4) 
47. En vertu de cet article, le capital doit etre d'au moins SOO.OOO unites 
de compte dans le cas d'une fusion ou de la creation d'une societe holding, 
et de 250.000 unites de compte dans le cas de la creation d'une filiale com-
mune. Dans le cas de la creation d'une filiale par une S.E., le capital doit 
etre de 100.000 unites de compte. 
48. De l'avis de votre commission, le capital requis pour la creation d'une 
filiale commune a ete fixe a un niveau eleve. 
Il serait done preferable de fixer le capital minimum a un montant de 
500.000 u.c. dans le cas de fusion ou de creation d'une societe holding, et 
de 100.000 u.c. dans les deux autres cas de constitution prevus par le pro-
jet de statut. 
49. La Commission des Communautes europeennes devrait, en outre, etudier le 
ea• des societes anonymes operant dans le secteur agricole et para-agricole. 
Pour ces societes, en effet, le capital minimum requis pour la constitution 
sous forme de S.E. pourrait se reveler trop eleve. 
Fixation du siege (article 5) 
50. Le siege de la S.E. doit etre situe a l'interieur des Communautes euro-
peennes. Elle peut en avoir plusieurs. Le ou les sieges sont fixes au lieu 
designe dans les statute. Est considere conune siege fiscal de la S.E., le lieu 
de sa direction effective. 
La Commission des Connnunautes europeennes fait remarquer dans son commen-
taire que la distinction etablie entre siege indique dans les statuts et siege 
effectif est sans importance pour la S.E. puisqu'il n'est plus necessaire 
d'avoir un point de rattachement au droit d'un Etat membre. La S.E. doit pou-
voir deplacer son siege effectif a l'interieur de la Communaute aussi libre-
ment que les societes nationales peuvent le faire a l'interieur de leurs pays 
sans qu'elles aient pour autant a modifier leurs statute. 
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On a fait observer au sein de votre Commission que la pluralite des 51. 
sieges pourrait engendrer des difficultes juridiques en matiere de compe-
tence judiciaire. En outre, la necessite de publier simultanement tels OU 
tels actes ou donnees relatifs aux societes en des lieux differents ne man-
querait pas d'@tre une autre source de difficultes. 
-------------------------------------·- ---
52. Le representant de la Commission a declare, qu'en redigeant le texte 
des dispositions relatives au siege de la S.E., on avait tenu compte des 
recommandations formulees par les milieux econorniques, en particulier pour 
prevenir toute difficulte d'ordre psychologique et politique dans ce domaine. 
De telles difficultes peuvent notamment surgir lorsqu'il s'agit de societes 
dont le nom est etroitement lie a Un pays determine, par example Fiat OU 
Citro~n. En pareil cas, un double siege s'avere certainernent plus opportun. 
La pluralite des sieges pourrait, il est vrai, poser des problemes 
sur le plan juridique: ains± dans le cas de recours en annulation des deci-
sions de l'assemblee generale. Les inconvenients relatifs a la competence 
judiciaire sont done moins graves qu'il pourrait y parattre a premiere vue. 
En effet, en cas de litige, on appliquera la convention relative a la com-
petence judiciaire e~ a !'execution de decisions en matiere civile et com-
merciale du 27 septembre 1968. Il sera necessaire toutefois de definir 
des dispositions complementaires a cette convention afin d'etablir, pour 
certains cas d'espece, des regles de competence exclusive. Quoi qu'il en 
soit, il est a noter que ce sera toujours la S.E. et non les actionnaires 
et les creanciers qui subira les inconvenients d'une double juridiction. 
Pour sa part, la S.E. est libre d'eviter les risques inherents a la plu-
ralite des sieges en fixant un siege unique. 
Sur le p~an ·fiscal, la question du siege est sans importance, parce 
--- ~ que pour l'i?a:position, seulrentre en ligne de compte le si~e de,la gestion 
effective de la societe. Il est vrai que le siege de la gestion effective 
peut ~tre choisi en fonction du regime fiscal, rnais dans la partie consacree 
a la fiscalite, le statut prevoit des regles destinees a prevenir tout abus. 
D'autre part, !'harmonisation fiscale que l'on cornpte realiser sur le plan 
communautaire eliminera tout probleme dans ce domaine. 
53. Aussi valable que puisse ~tre cette argumentation, votre commission 
ne peut s'y rallier entierement. Elle conserve, en effet, de serieux doutes sur 
la possibilite de resoudre sans difficulte les problemes que la pluralite des 
sieges pourrait soulever. Elle se prononce done a la majorite en faveur du prin-
cipe du siege unique, et propose en consequence de supprimer le paragraphe 2 
de !'article 5. Cela etant etabli, la Commission des Communautes devrait revoir 
les dispositions du reglement de fa~on a tenir compte de cette modification. 
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Definition du concept de dependance (article 6) 
54. Aux fins de !'application du statut a l'examen, sont a considerer 
comme entreprises dependantes les entreprises juridiquement autonomes, sur 
lesquelles une autre entreprise, dite entreprise dominante, peut exercer di-
rectement ou indirectement une influence decisive et durable. 
Detail important a relever, il n'est pas absolument necessaire, pour 
qu'il y ait dependance au sens du statut, que la societe dominante exerce 
effectivement une influence determinante sur une autre societe. 
55. Au paragraphe 2 - c) de !'article 6, on i.\ndique connne presomption le-
gale, !'existence de contrats qui peuvent permettre a une societe d'exercer 
une influence predominante sur la gestion d'une autre entreprise. 
Votre commission s'est demande si le cas vise ici ne doit pas @tre 
inclus parmi les presomptions juris tantum, car il n'est pas facile de deter-
miner !'existence de conditions qui determinent une situation de dependance. 
Salon les explications du representant de la Commission, le paragraphe 
2 de !'article 6 enu~re l~s cas typiques dans lesquels il est permis de sup-
poser qu'il y a dependance. 
Compte tenu de ces arguments, votre commission s'abstient de proposer 
des modifications a !'article 6. 
Delimitation du champ d'application des statute par rapport aux droits des 
Etats membres (article 7) 
56. Le paragraphe 1 de !'article 7 stipule qu.e·les matieres regies par le 
statut a l'examen, ~me sur les points qu'il ne regle pas expressement, rele-
vant exclusivement de la legislation communautaire. 
Les matieres qui ne sont pas expressement traitees dans le present 
statut a l'examen sent soumises aux principes generaux dont ce statut s'ins-
pire ou, en !'absence de ceux-ci, aux principes generaux commune aux legis-
lations des Etats membres. 
Ces dispositions se fondant sur !'article 17 de la Convention sur 
!'introduction d'une loi uniforme sur la vente d'objets mobiliers corporels, 
signee a La Haye en 1964. 
Suivant le paragraphe 2 de ce m@me article 7, les matieres qui ne 
sent pas regies par le present statut sent soumises au droit national ap-
plicable en l'espece. 
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57. L'article 7, qui constitue un des fondements du statut, pose deux 
problemes: le premier concerne la determination des matieres qui sont 
regies expressement par le statut, le second, la determination de celles 
qui ne le sont pas, par example la responsabilite des administrateurs. 
Le statut, en effet, ne precise pas a quel moment il y a ou non faute des 
administrateurs. En pareil cas, il faut s'inspirer des principes qui sont 
a la base du statut OU, a defaut, des principes generaUX commune aUX droits 
des Etats membres. 
Cela, pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article a l'examen. 
Quant aux matieres visees au paragraphe 2, il s'agit par example des con-
trats que la societe conclut avec des tiers, de l'activite economique de 
la societe elle-m~me, du droit en matiere d'obligations, du droit penal et 
des assurances. Ces matieres sont regies par les legislations nationales. 
58. De l'avis de votre commission, le libelle de cet article semble re-
pondre a une interpretation uniforme du statut. 
Registre europeen du connnerce (articles 8 a 10) 
59. Toute S.E. doit ~tre immatriculee au registre europeen du connnerce, 
qui est institue aupres de la Cour de justice des Connnunautes europeennes. 
Chaque Etat membre ouvre dans son pays une annexe du registre europeen du 
commerce. 
Selan la proposition, les modalites d'institution et de fonctionne-
ment du registre europeen du commerce seront fixees ulterieurement par voie 
de reglement. 
60. Votre connnission estime qu'aux fins d'assurer une information aussi 
complete que possible, il serait utile de deposer aupres des differents bu-
reaux annexes du registre europeen du commerce non seulement la copie des 
actes des S.E. presentes au bureau du registre europeen, mais aussi la copie 
des actes relatifs aux entreprises de la S.E. deposes aupres des bureaux 
annexes. Il faudrait done modifier l'article 8 en consequence. 
61. Votre connnission':1s 1 est demande s'il ne serait pas opportun d'insti-
tuer une Chambre europeenne de commerce ou serait transfere le registre eu-
ropeen des entreprises, cela afin d'alleger le travail de la Cour de Jus-
tice et de s'adapter a la situation existant dans differents pays de la Com-
munaute. 
Le representant de la Connnission a objecte que la creation d'une 
Chambre de connnerce europeenne creerait des difficultes economiques, juri-
diques et institutionnelles importantes. En outre, le contrOle juridic-
tionnel etant, en vertu du statut, confie a la Cour de Justice, il convient 
que le registre des entreprises soit institue aupres de la cour. 
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Eu egard aces difficultes previsibles, votre commission s'est pronon~-
cee en faveur du maintien du texte de la Commission. 
Elle tient en tout cas a preciser, pour parer a tout malentendu, que 
!'inscription au registre du commerce doit @tre consideree conune un acte 
purement declaratif et non comme un acte constitutif de droits. La societe 
europeenne acquia:-t la personnalite juridique a compter de la publication de 
son imrnatriculation. 
?2. L'article 9 precise quels sent les "journaux" de la societe. Afin d'eviter 
toute ambiguite, votre commission propose de rediger comme suit le para-
graphe 2 de cet article: 
"2 Les organes officials de publication vises au paragraphe precedent 
sont denommes ci-apre15 "journaux de la societe". 
TITRE II : Constitution (articles 11 a 39) 
63. Les articles 11 a 20 definissent la procedure qui doit etre suivie pour 
la constitution d'une S.E ... sous quelque forme prevue que ce soit, fusion, 
constitution d'une soc.iete holding, constitution d'une filiale commune ou 
d'une filiale: les articles 21 a 39 traitent des particularites de chaque 
mode de constitution. 
Doivent etre joints a la declaration faite par la S.E. aupres de la 
Cour de justice des Communautes europeennes en vue de son immatriculation au 
registre europeen du commerce l'acte constitutif, les statute des societes 
fondatrices et leurs annexes. Les statute de la S.E. doivent en tout cas indi-
quer la raison sociale, le siege et l'objet de l'entreprise. Le contrOle de 
la regularite de la constitution de la S.E. incombe a la cour dejlstice des 
communautes europeennes. 
Dans certains cas, la Cour de justice peut refuser !'inscription au 
registre europeen du commerce. Si la declaration ne presente aucun vice, la 
Cour de justice ordonne l'immatriculation. La nouvelle societe existe a dater 
du jour de la publication de l'inunatriculation au Journal officiel des 
Communautes europeennes. 
En cas de constitution d'une S.E. par fusion de societes anonymes de 
droit national (articles 21 a 28), la totalite de l'actif des societes fon-
datrices est transfere a la S.E., moyennant !'attribution d'actions de la 
s.E. aux actionnaires des societes qui fusionnent. Les societes fondatrices 
etablissent un projet de fusion contenant divers renseignements sur elles-
m~es ainsi que des propositions aux fins de garantir les droits des crean-
ciers et des tiers. Ce projet de fusion doit etre approuve par l'assemblee 
generale de chacune des soci~s fondatrices. Le droit de recours en annula-
tion de ces decisions d'approbation et la protection des droits des crean-
ciers et des tiers font l'objet de regles particulieres. Il en va de meme de 
la constitution d'une S.E. holding (articles 29 a 34). 
L'approbation doit etre donnee selon des modalites differentes selon 
qu'il s'agit de la constitution _d'une filiale commune (articles 35 a 37) ou 
de la constitution d'une filiale par une S.E. (articles 38 a 39). Dans les 
deux cas, c'est au conseil de surveillance qu'il appartient d'approuver ces 
actes. 
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64. D'un pcint de vue g~neral, notre commission juge opportun le contrOle 
juridique qu'il eat propose d'appliqutr a la constitution de la S.E. A son' 
avis toutefois, il ~erait equitable de prevair une protection appropriee non 
seulement des crcanciers mais aussi des travailleurs, notamment dans le cas 
ou la S.E. est constituee a la suite d'une fusion ou en cas de constitution 
d'un holding. La Commission des Communautes devrait done completer en ce sens 
le projet de statut, conformement aux dispositions de !'article 6 de la pro-
position relative a une troisieme directive sur les fusions de societ6s ano-
nymes d~ droit national. 
65. Ence qui concerne les diverses dispositions du titre II de la proposi-
tion de reglement, votre commission desire formuler les remarques suivantes. 
L'article 12 dispose que l'acte constitutif de la S.E. doit indiquer les 
motifs economiques de cette constitution. 
Etant donne le caractere extremement general des tennes "motifs econo-
miques", votre commission s'est demand6 s'il n'y aurait pas lieu de preciser 
ce qu'il faut entendre par ces termes. 
Elle s'est demande en outre si le contrOle par la cour de justice de la 
regularite de la constitution de la S.E., prevu a l'article 17 paragra• 
piaa,,3 b) devait porte. egalement sur les motifs economiques mentionnes ci-
dessus - et cela vaut egalement pour la responsabilite des fondateurs -
des lors que ce concept n'est pas c~airement defini. 
Le representant de la Commission a objecte que lee criteres auxquels 
doivent obeir lee motifs economiques figurent dejl dans la proposition de 
troisieme directive sur les societes. En outre, il ne s'agit pas pour la 
cour de Justice d'examiner de maniere approfondie l'opportunite economique de 
la constitution de la S.E., mais simplement d'en constater l'existence. Il 
s'agit done d'un contrOle purement formal. 
Compte tenu de ces explications, votre commission s'est prononcee ~ la 
majorite en faveur du texte propose par la Commission des communautes 
europeennes. 
66. L'article 13 e) etablit que le statut de la S.E. doit indiquer la monnaie 
de compte de la societe. 
Ainsi qu'il est precise a !'article 40, le capital de la s.E. est ex-
prime en unites de compte C.E. ou dans la monnaie d'un des Etats membres. 
Votre commission s'est done demands s'il ne conviendrait pas, pour des 
raisons de clarte, que !'article 13 e) contienne une reference a !'article 40. 
Le representant de la Commission a fait observer qu'une telle reference 
ne serait pas indiquee. Ilse peut, en effet, que les actions de la societe 
soient exprimees dans une monnaie differente de 1 1unite de compte. Il est 
evident, toutefois, que l'identite des differentes monnaies doit etre indi-
quee dans le statut de la societe. 
Votre commission s'est rendue aces arguments. 
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67. Le paragraphe 3 de l'article 15 prevoit que le rapport des conunissaires 
aux comptesdoit contenir une evaluation des apports en nature. 
A cet egard, on a fait remarquer, au sein de votre conunission, q~'il.est 
parfois difficile pour les conunissaires verificateurs d'evaluer exactement 
les apports en nature, surtout s'il s'agit d'actifs inunateriels ou.d'actions 
d' une societe qui est absorbee par la S. E. et qu' il serait peut-etre opporti.m 
que, par analogie ace qui est dit a l'article 245, on precise dans l'article 
en question que la valeur des apports en nature doit correspondre au moins ·a 
la valeur nominale des actiol'l!la attribuer en contre-partie. 
Sur ce point, le representant de la Commission a declare que le probleme 
etait seulement d'ordre tenninologique. L'article 15 concerne exclusivement 
la determination de la valeur des apports. Il est evident qu'en cas de contes-
tation il sera necessaire de recourir a des experts independants. L'article 2.45 
concerne, en revanche, le contrOle du rapport de verification. Il n'est done 
pas necessaire d I apporter a .·1 1 a•rticle 15 la precision SUggeree • 
Compte tenu de cette explication, votre commission a decide de ne pas 
modifier le texte du statut. 
68., Suivant l'article 16, si, dans les deux ans de sa constitution, la·S.E. 
acquiert des biens appartenant a une societe fondatrice, a un des action-· 
naires de celle-ci ou a un actionnaire de la S.E. et si le prix en excede 
le dixieme du capital de la S.E., cette acquisition est soumise a verifica-
tion et doit etre approuvee par l'assemblee generale. 
v·otre conunission a estime que cette disposition pouvai t comporter des 
charges excessives pour la S.E. Afin de pallier cet inconvenient, elle a done 
envisage deux solutions : l 'une consistait a prevoir simplement l 'obligatio'n 
de notifier cette acquisition, l'autre a augmenter la part du capital de la 
S.E. que le montant de l'acquisition ne doit pas depasser. 
Aprea une discussion approfondie, votre conunission est toutefois par-
venue a la conclusion que la premiere solution n'etait pas suffisamment ri-
goureuse, et que la seconde laissait la porte ouverte a la fraude. En conclu-
sion, elle a estime que le texte propose par la Conunission etait'le plus 
approprie et cela d'autant plus que !'article 16 correspond a !'article 9 de 
la deuxieme directive. 
69. L'article 19, paragraphe 2, dispose que toute personn:e agissant au nom 
de la S.E. avant la publication au Journal officiel desCommunautes europeennes 
de l'immatriculation au registre europeen est personnellement responsable des 
actes ainsi accom~lis. 
votre commission s'est demandee si cette disposition ne devrait pas @tre 
assouplie de fa90n a prevoir la possibilite pour la S.E. d'assumer les obli-
gations contractees par la personne ou par les personnes qui ont agi en son 
nom anterieurement a cette publication. 
Puisque cette possibilite n'est pas exclue du texte de !'article en ques-
tion et egalement pour des raisons d'ordre juridique, 
prononcee pour le maintien du texte propose. 
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70. Aux termes du paragraphe 2 b) de l'article 22 doivent etre joints en 
annexe au projet de fusion, les bilans et les comptes de profits et pertes 
des trois derniers exercices de chacune des societes fondatrices. 
Il est evident que cette disposition ne peut etre respectee par les so-
cietes fondatrices qui Ont ete constituees, par exemple, a Un OU deUX ans de· 
distance. 
71. L'article 27 prevoit qu'en cas de constitution par fusion, les creanciers 
et les tiers peuvent faire opposition aupres de la Cour de justice. 
Votre conunission estime opportun de preciser cet article en ce sens que 
les creanciers comprennent egalement les porteurs d'obligations. 
TITRE III: Capital - Actions et droits des actionnaires - Obligations 
(Articles 40 a 61) 
72. Le capital social garantit l'execution de toutes les obligations de la 
societe vis-a-vis des tiers. Il delimite en outre, en tant que sonnne de toutes 
les parts des actionnaires, l'etendue de leurs droits et les limites de leurs 
responsabilites. Le capital de la S.E. est exprime en unites de compte C.E. 
ou en monnaie d'un des Etats membres. Il doit &tre integralement libere, soit 
en numeraire, soit par apports en nature quand il s'agit d'apports en na-
ture, lee apports de valeurs immaterielles sont autorises mais non les pres-
tations. 
L'augmentation de capital (articles 41 et suiv.) et la reduction de 
capital (articles 44 et suiv.) sont soumises a des regles particulierement 
strictes. Toute augmentation ou toute reduction de capital exige une deci-
sion de l'assemblee generale deliberant dans les memes conditions que pour 
la modification des statute. Les dispositions de la proposition de reglement 
concernant le capital doivent: concorder avec,. celles de la prop.osition · de 
deuxieme directive tendant ·a coo.r.donner, en• vue., de les rendre equ~valentes, 
les garanties qui sont ~xigees des so~ietes en vertu'de l 1 article 54 ali-
nea 3 g) du traite de la C.E.E. 
Il est interdit a la S.E. d'acquerir ses propres actions, ou d'avoir 
des participations reciproques depassant 10 % dans d'autres S.E. Les droits 
des actionnaires sont representes par la valeur nominale des actions. Le 
projet ne prevoit pas d'actions sans valeur nominale. 
L'emission d'actions qui conferent des droits differents et d'actions 
scns droit de vote est admise: par centre l'emission d'actions a vote plu-
ral est interdite. Les actions sont nominatives ou au porteur. 
S'agit-il des obligations, il existe une particularite en ce sens que 
.tousles porteurs d'obligations d'une meme emission ferment une masse dont 
- 58 - PE 30. 742 /def. 
les decisions, a conditions d'@tre prises par l'assemblee a la majorit~ des 
trois quarts, lient tousles obligataires. La masse des obligataires, qui 
n'a pas la personnalite juridique, est representee vis-a-vis de la societe 
par un representant. Il est a noter que l'emission de titres accordant a des 
personnes qui ne sont pas actionnaires un droit de participation aux bene-
fices n'est pas autorisee. 
73. Ence qui concerne les diverses dispositions du titre III, on peut 
remarquer tout d'abord que l'article 40 prevoit en particulier que le capi-
tal de la S.E. doit @tre integralement libere, soit en numeraire, soit par 
apports en nature. A cet egard, il y a lieu de se demander s'il est effecti-
vement necessaire de liberer dans sa totalite le capital social, notamment 
lorsqu'il s'agit de S.E. operant dans certains secteurs de l'economie, tel 
celui des assurances. Les societes de ces secteurs doivent, en effet, dis-
poser de reserves speciales de risque. 
La commission des communautes europeennes est done invitee a examiner 
l'opportunite de prevoir une derogation pour certains secteurs d'activite. 
74. L'article 42, paragraphe 1, stipule qu'en cas d'augmentation du capi-
tal par nouveaux apports, les actionnaires disposent d'un droit de sous-
cription proportionnel a leur participation anterieure. 
De l'avis de votre commission, ce droit de souscription ne devrait 
@tre prevu que pour les apports en numeraire, a !'exclusion des apports en 
nature, etant donne les difficultes que cause !'evaluation de ces derniers. 
Il y a done lieu de modifier en consequence la redaction du paragraphe 1. 
75. Le paragraphe 4 stipule qu'en cas d'augmentation du capital par incor-
poration de reserves disponibles, les nouvelles actions doivent @tre distri-
buees aux actionnaires proportionnellement a leur participation anterieure. 
Dans le cadre de cette disposition, il serait peut-@tre opportun de 
prevoir la distribution d'actions au personnel de la societe. Une telle 
mesure semble justifiee par le fait que le personnel ayant contribue par 
son travail a l'accumulation des reserves, il serait equitable de le faire 
beneficier de la repartition de ces reserves. En outre, le fait de posseder 
des actions de la societe o~ il travaille l'inciterait certainement a s'inte-
resser davantage a la vie de celle-ci et a contribuer a !'amelioration des 
resultats de gestion. 
La lettre du statut n~ft11rlut pas l' actionnariat des travail1eurs. 
Il est toutefois utile de preciser. le texte dans le sens que l'assemhlee 
peut decider d' attribuer au pee+s11F1&l. de la socil!te une part des nouvelles 
actions. 
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7~ Aux termes de l'article 46 paragraphe 1, l'acquisition d'actions de 
la S.E. par la S.E. elle-m~me, par des tiers pour le compte de la S.E. ou 
par des entreprises dependant de la S.E. est interdite. Dans son commentaire, 
la commission des Communautes justifie cette disposition en faisant remar-
quer que l'acquisition de ses propres actions par la S.E. equivaut a un 
remboursement deguise des apports. 
votre commission s'est demande a cet egard si dans certains cas il ne 
conviendrait pas de prevoir des derogations a cette disposition en autori-
sant, par example, l'acquisition d'actions jusqu'a concurrence de 20 a 25 % 
du capital libere. vu la complexite des situations qui peuvent se presenter, 
elle a toutefois conclu a la necessite de laisser inchange le texte propose 
par la commission des communautes europeennes, mais a invite cette derniere 
a harmoniser ces dispositions avec les articles correspondants (articles 17 
et suivants) de la deuxieme directive sur lee societes et ales reconsiderer 
en fonction d'autres articles du statut avec lesquels ils presentent une 
certaine analogie (par exemple, dans le cadre de la reglementation des grou-
pernents d'entreprises). 
71. Le paragraphe 2 stipule que lorsqu'une entreprise passe sous la depen-
dance d'une S.E. et qu'elle possede des actions de celle-ci, elle doit e'en 
dessaisir dans le delai d'un an. 
Ce delai apparatt approprie pour perrnettre la vente des actions aux 
rneilleures conditions du rnarche. 
7& L'article 47 interdit toute participation reciproque lorsqu'une des 
societes interessees est une S.E. Le paragraphe 2 de ce rn~rne article precise 
que pour qu'il y ait participation, il suffit qu'une societe detienne 
directernent ou indirecternent plus de 10 % du capital de l'autre. 
Votre commission est d'accord sur ce pourcentage de 10 %, encore qu'il 
ne faille pas ecarter la solution consistant a fixer un taux en fonction du 
capital de l'autre societe. 
7~ L'article 48 concerne les actions et les droits des actionnaires. 
votre commission s'est dernande s'il ne serait pas opportun de completer le 
paragraphe 3 de cet article de fa~on a preciser les droits de souscription 
et de participation aux assemblees generales des nus-proprietaires et des 
usufruitiers d'actions. Apres une longue discussion, elle est toutefois par-
venue a la conclusion qu'il etait preferable de rnaintenir le texte de la 
Commission, l'octroi aux nus-proprietaires d'un droit de participation aux 
assemblees generales ne lui paraissant pas approprie. 
80. En outre, votre commission a examine l'opportunite d'autoriser l'ernis-
sion d'actions sans valeur norninale. Ce type d'actions peut, en effet, se 
reveler approprie en cas, par exernple, de modification du capital social, 
etant donne qu'il dispenserait la societe en cause d'imprimer a nouveau lee 
titres.En outre, en cas de devaluation, le rnontant des dividendes qui sont 
eventuellernent distribues pourrait diverger considerablernent du montant figu-
rant sur les titres. 
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En vue de ne pas alourdir encore le statut par des dispositions supple-
mentaires, votre commission a toutefois decide de maintenir le texte de la 
COll1Jllission. 
Bl. Le statut propose (article 50) offre aux S.E. la possibilite d'emettre 
des actions nominatives et au porteur. En outre, si les ·statute le prevoient, 
les actionnaires peuvent demander la conversion des actions d'une forme dans 
l'autre. 
02. Ilse pose'a cet egard un probl~e important tant pour le principe que 
pour ses applications pratiques. Actions nominatives ou actions au porteur? 
comme on le sait, dans l'un des six Etats, les actions au porteur ne sent 
pas admises, ce qui pose la question de savoir s'il convient d'adopter pour 
la S.E. le principe en vigueur dans les cinq pays en l'etendant au sixieme 
ou vice versa. 
Votre commission, dans sa presque totalite, s'est declaree favorable a 
la premiere hypothese et a done exclu l'introduction des seules actions nomi-
natives, restant ainsi fidele au texte propose par la conunission des Conunu-
nautes. 
Ila ete suggere que la forme nominative soit reservee aux seules S.E. 
a la fondation desquelles ont participe egalement des societes italiennes. 
Mais cette solution eventuelle a ete ecartee a juste titre, parce qu'elle 
aurait cree une discrimination au detriment de ce type de societe, qui se 
trouverait dans une condition d'inferiorite par rapport aux societes avec 
actions au porteur, dont l'attrait sur le marche ne peut @tre mis en doute. 
En outre, il a ete fait observer que pareille distinction serait contrai-
re aux principes conununautaires ainsi qu'au statut de la S.E., dent le but 
est de creer une forme juridique applicable a toutes les societes anonymes 
de la Comrnunaute, sans tenir compte des differences des legislations natio-
nales et sans discrimination sur tout le territoire de la Conununaute. Les 
raisons des deux points de vue peuvent se resumer, d'une part, en une exigence 
de transparence de_s prises de participation et d'efficacite fiscale et, d'autre 
part, dans l'opportunite de tendre a atteindre ces objectifs sans changer les 
regles traditionnelles du marche. 
En somme, si l'Italie applique actuellement le systeme des actions nomi-
natives c'est afin d'obtenir une imposition efficace des actionnaires, et cela 
en particulier co~formement a l'article 53 de la constitution qui prescrit la 
progressivite de· !'imposition. ce systeme repond en outre a une deuxieme 
exigence a savoir assurer un contrOle des participations dans les societes 
anonymes italiennes, afin de deceler les actionnaires importants, notamment 
dans le cadre de l'imposition sur le revenu. Enfin, ce syst~e favorise l'appli-
cation de dispositions telles que !'interdiction pour ceux d'entre eux qui 
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sent en proces avec la societe de participer aux votes de l'assemblee des . 
actionnaires, dispositions dent la pleine application exige une connaissance 
parfaite de tousles rapports existant entre actionnaire et societe. 
Les defenseurs de la these opposee objectent que ~es exigences fiscales 
peuvent @tre sauvegardees m@me sans suppression de l'anonymat et citent le 
cas de l'Allemagne federale ou il existe une retenue a la source tres effi-
cace et tres elevee sur tousles dividendes verses, et celui de la France ou, 
sans qu'il soit porte prejudice aux mouvements du marche des capitaux, tout 
actionnaire doit remplir un bordereau fiscal pour pouvoir encaisser les 
dividendes. 
Ence qui concerne la necessite de connattre l'identite des grands 
.actionnaires, le statut a l '·examen prevoit la IJOtif:i.cation .des parti,c;;ipp.tions 
. . . . . . 
depassant 10 % du capital d'une societe. En outre, non seulement ces action-
naires, connne tout membre du directoire et du conseil de surveillance, sent 
lies a la forme nominative, mais ils ont en outre !'obligation de deposer en 
banque leurs actions. Ils sent tenus, sous peine de sanctions penales, de 
declarer le nombre, la valeur nominale et la categorie de leurs actions, de 
m@me que toute transaction d'actions, aureqistre europeen du commerce qui 
enregistre et met a jour leur situation 
8~ Votre commission s'est prononcee a la quasi-unanimite en faveur du texte 
presente par la Commission des Communautes. Votre rapporteur en a pris acte 
et s'est borne a proposer que le taux de 10 % soit reduit en fonction de 
!'importance des societes considerees. Ila rappele que ce taux pourrait se 
reveler incompatible avec les exigences de publicite d'une societe a capital 
tres eleve. Ila done estime que le montant de ce taux devrait @tre reduit 
pour les tres grandee et les grandee societes dans lesquelles le contr6le 
est souvent assure par des participations tres inferieures a 10 %. Ila dQ 
toutefois s'incliner devant la decision de la majorite de la commission de 
ne pas changer le texte propose par la commission des communautes. 
84. Un autre debat s'est engage au sein de votre commission sur l'opportunite 
d'admettre d'autres types d'actions, comma les actions de jouissance et les 
actions avec participation aux benefices. Sur ce point egalement, la commis-
sion a conclu qu'il convenait de maintenir le texte propose, notamment eu 
egard au fait qu'en autorisant !'emission d'autres types d'actions on suppri-
mait la transparence recherchee par le statut. 
85. Votre conunission est passee ensuite a l'examen des articles 54 a 60, 
relatifs a l'emission d'obligations et a la protection des inter@ts des 
obligataires. 
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L'article 58 stipule que 1•assembl4e de la masse delibere valablement 
lorsque les 3/4 des obligatiires sont preeeata ou representes l la premiere 
convocation. Pour la seconde convocation,en ~evanche,aucun quorum n'est exige. 
Votre conunission s'est demande s'il n'y aurait pas lieu de fixer un 
quorum, aussi faible soit-il, egalement pour la seconde convocation, afin 
d'eviter que l'assemblee ne se reunisse avec un nom:bre trop restraint d'obli-
gataires. La these qui a prevalu est qu'il vaut mieux ne pas fixer de quorum 
pour la deuxieme convocation si l'on veut parvenir rapidement aux decisions 
pour lesquelles l'assemblee est convoquee, d'autant plus que l'assemblee ne 
peut se prononcer valablement qu'a la majorite des 3/4 au mains des voix 
exprimees. 
TITRE IV: ORGANES (articles 62 a 99) 
9~. Le projet de statut de la S.E. prevoit les organes suivants 
- le directoire (articles 62 a 72), qui est l'organe de gestion. Il est a la 
fois !'element moteur de la societe et l'organe des ~elations juridiques 
avec lea tiers. Celles-ci sont regies par des dispositions qui s'appuient 
directement sur la directive du Conseil n° 68/151/CEE tendant a coordonner 
les garanties qui sont exigees pour proteger les inter@ts tant des associes 
que des tiers (1) deja citee. Surles dispoJ;itions de cette directive, le 
Parlement europeen s'est.prononaf llans le rapport deja c'ite de M. Berkhouwer; 
- le conseil de surveillance (articles 73 a 81) qui exerce un contr8le per-
manent sur la gestion de la societe. Il dispose, a cet effet, d'importants 
pouvoirs relativement a la presentation des comptes et la delimitation des 
responsabilites du directoire. Il est important de signaler que c'est le 
conseil de surveillance qui nonune les membres du directoire. La proposition 
prevoit une representation des travailleurs au conseil de surveillance 1 
- l'assemblee generale (articles 83 a 96), a laquelle il appartient de prendre 
de·s decisions e.ssentielles pour la societe 1 et qui est, de ce fai t, le 
rouage principal de la societe. Les actionnaires doivent @tre d1lrnent inforrnes 
de toutes les questions sur lesquelles l'assemblee generale est appelee a 
decider. 
Enfin la proposition considere en ses articles 97·a 99 (contr81e special 
des organes) les cas exceptionnels dans lesquels des motifs graves emp@chent 
le fonctionnement normal d'un des trois organes, et entratnent de ce fait un 
prejudice consi~rable pour la soci6t6. 
(1) J .o. n° L 65 du 14 mars 1968 
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87. Telle qu'elle nous est proposee, la structure interne de la S.E. appelle les 
observations generales suivantes : 
Le principe de la repartition des pouvoirs entre les divers organes de la 
societe est reconnu dans tousles Etats membres. Toutefois, cette repartition 
est differemment organisee suivant lee systemes juridiques nationaux en cause. 
La Commission des Communautes a choisi, pour la s.E., le systeme dualiste, 
a SP~oir le syst~ allemand qui lui par~1t de nature l permettre un contrOle 
eonstant et efficace. 
Ce choix peut ~tre approuve car il repond aux exigences d'une gestion 
moderne de l'entreprise: attribution de competences et responsabilites claires 
et precises au directoire, exerciae d'un contrOle permanent de la marche des 
affaires par le conseil de surveillance, limitation des competences de l'assem-
blee generale aux decisions essentielles pour la vie de _la societe. 
ce systeme dualiste - responsabilite de la gestion confiee au directoire 
et fonction de contrOle confiee au conseil de surveillance - s'impose d'ailleurs 
de plus en plus dans les legislations des divers Etats membres. Applique aux 
Pays-Bas, il a fait son entree dans la legislation fran~aise en 1966, a titre 
facultatif il est vrai, cependant qu'en Belgique, le projet de reforme du droit 
des societes en envisage l'introduction dans ce pays.La proposition de cin-
cmieme di~~ctive concernant les organes de la societe anonyme de droit natio-
nal prevoit !'obligation de l'appliquer. 
ae- Les diverses dispositions de ce titre· du reglement semblent justifier une 
analyse quelque peu approfondie. 
L'article 63, paragraphe 2, selon lequel seules des personnes physiques 
peuvent @tre nommees membres du directoire, appelle une premiere remarque. A 
premiere vue en effet, l'exclusion des personnes morales ne semble pas justi-
fiee. Toutefois, etant donne que la confiance qu'inspire une societe depend 
en premier lieu des personnes qui la dirigent, votre commission est parvenue 
a la conclusion qu'il convenait d'exclure cette categorie de personnes du 
directoire. 
89. L'article 64, paragraphe 2, prevoit in fine que le conseil de surveillance 
peut, a tout moment, pourvoir au fonctionnement interne du directoire par voie 
de reglement. 
A cet egard, votre commission estime qu'il convient de preciser que le 
conseil de surveillance definit les modalites de fonctionnement du directoire, 
apres consultation de ce dernier, cela pour des raisons evidentes d'efficacite. 
En outre, il faudrait supprimer le membre de phrase "a tout moment'~ qui semble 
~·pe:i;-flu dans l 'ec.onomie de cette disposit!c:>n. 
90. Suivant l'article 65, paragraphe 1, chacun des membres du directoire a 
le pouvoir de representer la societe dans ses rapports avec des tiers, a moins 
que les statute n'en disposent autrement, etant entendu toutefois que ces 
clauses statutaires sont inopposables aux tiers. 
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Votre commission a constate que cette disposition ne specifie pas si la 
representation peut aussi @tre confiee a plusieurs membres qui agiraient con-
jointement. Cette pratique - qui est dictee par des exigences de contrOle -
est en effet tres repandue dans les societes d'une certaine importance. Le 
representant de la commission des Communautes europeennes a fait observer 
que le statut rt'exclut pas cette possibilite; mais dans ce cas egalement, 
la societe est responsable a l'egard des tiers des personnes qui la repre-
sentent. 
91. L'article 66 enumere certaines decisions du directoire qui sont soumises 
a !'approbation du conseil de surveillance. 
votre commission s'est interrogee avant tout sur la necessite d'enumerer 
dans le reglement les actes du directoire qui requierent l'autorisation preala-
ble du conseil de surveillance. Le representant de la Commission a explique 
que si l'on a opte pour une enumeration de ces actes dans le riglement~c'est 
notamment pour permettre la consultation du comite d'entreprise. compte tenu 
de ces precisions~ votre commission n'a pas souleve d'autres objections. 
Votre commission a constate en outre que la deuxieme ligne du texte ita-
lien du paragraphe 1 d) fait double emploi avec la phrase initiale et doit 
done @tre supprimee. 
Enfin, certains termes vagues, comme "parties importantes" de l'entre-
prise, "restrictions ou extensions importantes" de l'activite de l'entreprise, 
"importantes modifications dans !'organisation de l'entreprise" peuvent pr@-
ter a des interpretations arbitraires. Selan votre commission, il convien-
drait que les statuts des societes precisent ces termes. cette question pour-
rait aussi @tre resolue dans le reglement interieur du Conseil de surveil~ 
~ 
lance. Une solution plus simple toutefois ·aet;hsisterait a supprimer purement et 
simplement l'adjectif "important". Cetta remarque vaut egalernent pour !'ar-
ticle 125, par. 1. La commission des affaires so~iales et de la sante publi-
que partage cet avis. 
La commission juridique laisse toutefois la Commission des Comrnunautes 
libre de choisir la formula la plus appropriee. 
94 L'article 67 dispose que la societe est engagee par les actes accomplis 
par les memb~es du directoire, a moins que ces actes ne depassent pas les 
pouvoirs attribues au directoire par ce statut. 
Ace propos, votre commission a constate une divergence avec les dis-
position correspondante (article 9) de la prerniere directive. 
Le representant de la Commission a explique que la premi~re directive 
a pour seul effet d'harmoniser les legislations nationales en la rnatiere. 
L'article 9 de cette directive constitue done un compromis entre des theses 
et des situations divergentes. En revanche, !'article 67 du statut a l'examen 
tient compte des dernieres tendances qui se sont manifestees dans ce domaine. 
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93. L'article 68 fixe a trois mois a compter de la clOture de chaque exer-
cice, le delai dans lequel le directoire doit presenter un projet des comptes 
annuels et du rapport de gestion de l'exercice ecoule. 
Ace propos, votre commission s'est demande si ce delai n'etait pas 
trop bref, notamment quand il s'agit de societes qui exercent leur activite 
dans plusieurs pays. Cependant, elle est parvenue a la conclusion qu'il con-
venait de maintenir le texte de la commission des Communautes europeennes. 
En effet, il est de pratique courante dans de nombreuses entreprises d'une 
certaine importance d'etablir des comptes mensuels, ce qui facilite l'eta-
blissement des comptes annuels. 
94 L'article 69 dispose, entre autres, que les membres du directoire ne 
peuvent exercer aucune autre activite professionnelle sans y avoir ete auto-
rises par le conseil de surveillance. Ils ne peuvent, en outre, contracter 
d'emprunts aupres de la societe OU de ses societes dependantes. 
Ces restrictions peuvent sembler a premiere vue trop rigoureuses. Pour 
ce qui concerne les activites professionnelles, on pourrait, en effet, objecter 
qu'il suffit d'exiger l'autorisation pour les activites quipeuvent sernbler con-
traires aux inter@ts de la societe.Pour ce qui est des ernprunts,on pourrait faire 
observer que les societes accordent dans la pratique des pr@ts aux rnembres 
du directoire, tout comme elles le font a d'autres rnembres de leur personnel. 
Sans doute uncertain contrOle est-il souhaitable; rnais ce l"!OntrO]<? serait 
garanti de maniere satisfaisante par le paragraphe 4 de ce m@rne article 69, 
lequel stipule que toute convention a laquelle la societe est partie et dans 
laquelle l'un des mernbres du directoire a un ±nter@t doit @tre autorisee au 
prealable par le conseil de surveillance. 
Toutefois, votre commission est parvenus a la conclusion qu'il etait 
preferable de rnaintenir le texte de la commission des communautes europeennes 
afin de parer a tout abus. 
95 L'article 71, paragraphe 1 prevoit notamment que las mernbres du direc-
toire sent solidairement responsables des fautes commises dans leur gestion. 
Ace propos, votre commission s'est demande s'il n'y aurait pas lieu 
de preciser la portee et la signification du met "faute". Il est evident,, 
en effet, que les principes de droit en vigueur dans les Etats membres sont 
applicables en l'espece. or, il ne sernble pas que ces principes soient les 
m@rnes dans tous les Etats rnernbres,,, ou y soient, uniforrnernent appliques. 
Le representant de la Commission a reconnu que !'application de cet 
article pouvait creer des difficultes. Mais le statut propose a pour objet 
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d'etablir une reglementation generale, et non une reglementation detaillee, 
car cela menerait trop loin. D'a.ut:ce part, les legislations nationales ont, 
elles aussi, adopte ce critere. Ce sont la jurisprudence et la pratique qui 
permettent ens11; +-,;i de formuler des regles precises. De toute maniere, au 
besoin on peut appliqaer en l'espece !'article 7 du statut, lequel prevoit 
que pour les matieree non expressement regies par le statut, il convient de 
s'inspirer des principes generaux du statut ou des principes generaux sanc-
tionnes par les legislations des Etats membres. Il faut ajouter qu'une for-
mulation trop precise de !'article 71 risquerait d'exclure telle ou telle 
situation. En definitive, il semble done preferable de s'en tenir au texte 
general~ sans compter qu'un tel libelle laisse au juge une plus grande liberte 
d'appreciation. 
Eu egard aces explications, votre commission s'est abstenue de pro-
poser des modifications au texte. 
96. A !'article 74, paragraphe 1 (comme aussi dans d'autres articles qui 
suivent), on parle d'etablissements stables. Comme le fait observer la com-
mission des affaires sociales et de la sante publique, dans l'avis elabore 
par M. Adams, la notion d'etablissement stable n'est pas clairement definie 
et il vaudrait mieux utiliser le terme d'etablissement. Votre commission fait 
sienne cette observation. 
97. L'article 77 concerne la procedure de deliberation au sein du conseil 
de surveillance. 
Ence qui concerne le paragraphe 3 de cet article, la commission des 
affaires sociales et de la sante publique a propose a l'unanimite, afin 
d'assurer a l'avenir, la promotion des tendances au progres du droit des 
societes, l'amendement suivant: "Les decisions sont prises a la majorite 
des membres presents. Les statuts peuvent s~ipuler une majorite speciale 
pour des decisions gui restent a preciser. 
La commission juridique a decide, a la rnajorite, de faire sien cet 
amendement. 
de 
Au paragraphe 6 de cet article, il est dit que le proces-verbal des 
decisions prises par le conseil est etabli par les soins du directoire. Pour 
eviter toutes interferences ou confusions, il eet peut-@tre ete utile de 
prescrire que le proces-verbal doit ~tre redige par un membre du conseil 
surveillance ou par une personne designee a cet effet par celui-ci. Mais 
etant donne la pratique suivie couramment dans les Etats membres, votre 
commission a ete d'avis de ne pas modifier le texte propose. 
98. L'article 79 concerne !'interdiction qui est faite aux membres du 
conseil de surveillance de contracter des emprunts aupres de la societe ou 
d'@tre partie a des conventions detenninees. 
Cette disposition appelle des observations analogues l cellea qui ont 
ete formulees au paragraphe 94•a propos des membres du directoire. 
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99. L'article 82 paragraphe 2 fait obligation de notifier au registre 
europeen du commerce tout transfert d'actions appartenant a des personnes 
qui exercent des fonctions dans les organes administratifs de la societe. 
Le paragraphe 5 precise que tout profit retire par ces personnes a la suite 
d'operations d'achat et de revente d'actions, est de plein droit acquis a 
la S.E. Ces dispositions qui sont derivees du droit anglo-americain et en 
partie du droit franc;ais ne paraissent se justifier qu'en partie.Il y a done lieu 
de se demander si la protection des inter@ts des actionnaires ne doit pas @tre 
subsidiairement assuree par un organe de contrOle semblable a la "Securities 
Exchange Commission" americaine ou a la "Commission des operations de bourse" 
franc;aise. Votre commission invite done la commission des communautes euro-
peennes a examiner attentivement cette question, bien qu'elle ait conscience 
du fait que celle-ci ne peut manquer de soulever certains problemes d'ordre 
institutionnel. 
100. L'article 83 enumere les competences et les pouvoirs de l'assemblee 
generale. Cet article appelle tout d'abord une remarque de caractere general, 
a savoir que d'autres dispositions du statut prevoient des derogations ou 
apportent des complements a cette liste et qu'il serait par consequent utile 
que la Commission reconsidere la formuJ!tion de cet article. 
101. Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, les membres du directoire 
et du conseil de surveillance assistant a l'assemblee generale avec voix 
consultative. Attendu que le statut n'"interdit pas aces personnes de parti-
ciper au vote quand elles detiennent des actions, et afin de prevenir toute 
contestation, il convient de preciser dans le corps de ce paragraphe qu'elles 
participant aux votes avec voix d~liberative, lorsqu'elles detiennent elles-
m@mes des actions, a l'exclusion du vote sur la decharge. 
104 En outre, au paragrapbe 2 de ce m@me article 87, il semble opportun 
de preciser que les detenteurs de certificate ou d'obligations convertibles 
n'ont pas le droit de vote, attendu qu'ils ne supportent pas les m@mes risques 
que les actionnaires. 
103. Le mandat de vote a l'assemblee generale fait l'objet des dispositions 
de l'article 88. A cet egard, la commission des Comrnunautes europeennes devrait 
examiner l'opportunite de prevoir le vote par correspondance, qui tend a se 
generaliser, par example, pour les el~ctions politiques nationales.Evidemment,on 
ne peut ignorer les difficultes que comportent en pareil cas la determination 
du quorum et le vote de certains points de l'ordre du jour qui requierent 
une discussion en assemblee. 
104.. Le contrOle special des organes de la societe fait l'objet des articles 
97 a 99. En general, ce contrOle paratt adequat. Toutefois, a !'article 97, 
il convient d'harmoniser le texte dans lee differentes langues et de preciser 
qu'il s'agit du representant d'une masse d'obligataires. 
- 68 - PE 30.742/def. 
105. Votre commission s'est demandee quels ont ete les mo~ifs particuliers 
qui ont incite la Commission des communautes europeennes a habiliter le 
Comite europeen d' entreprise vise au titre V premiere se.ction du projet de 
statut, a demander au juge de designer les commissaires speciaux vises a 
!'article 97. 
Le representant de la commission des Communautes europeennes a explique 
que les travailleurs de la S.E.,representes par le Comite europeen d'entreprise 
ont certainement un inter@t direct a une gestion correcte. Une mauvaise gestion 
peut, en effet, avoir de graves repercussions sur !'existence de la societe et, 
par consequent, sur la securite de l'emploi. Tel est le modele essentiel qui 
a amene la Commission a prevoir la possibilite d'une intervention de la repre-
sentation des travailleurs. Une telle disposition a ete d'autre part introduite 
recemment dans le droit positif neerlandais. 
Se rendant a cette argumentation, votre commission a·decide de ne pas 
apporter de modification au texte propose par la Commission des Communautes 
europeennes. 
TITRE v Representation des travailleurs dans la societe anonyme europeenne 
(articles 100 a 147) 
106. Le titre V definit la position des travailleurs dans la S.E •• Ce pro-
bleme - a savoir le probleme de la participation des travailleurs au fonction-
nement de l'entreprise dans laquelle ils sont employee - rev@t une importance 
capitale dans l'economie du reglernent propose et a fait et fait encore l'objet 
de vives discussions dans les differents Etats rnembres de la.Communaute. En 
general, on assiste a une prise de conscience du fait que les travailleurs 
sont lies par des liens particuliers a l'entite socio-econornique qu'est 
l'entreprise moderne et qu'ils doivent pouvoir faire entendre leur voix 
dans les decisions de cette entite, surtout lorsque celles-ci sont 
susceptibles d'avoir des consequences importantes pour leur existence. 
107. Le rOle des travailleurs dans la vie de l'entreprise est regle de 
rnaniere tres differente dans les Etats membres, surtout pour ce qui est de 
leur participation a la gestion. Dans tousles Etats membres, il existe des 
Cornites d'entreprise qui servent d'instrurnent de dialogue entre la direction 
de l'entreprise et les travailleurs. 
Dans quatre pays membres, il existe des dispositions forrnelles concer-
nant la participation des travailleurs a la gestion de l'entreprise, mais 
ces dispositions divergent sensiblement entre elles. 
En Italie, afin d'assurer !'elevation economique et sociale du tra-
vail, la Constitution garantit au travailleur le droit de "collaborer" a la 
gestion des entreprises. Ce principe doit @tre applique en harrnonie avec les 
necessites de la production et "selon les rnodalites et dans les limites fixees 
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par la loi" (article 46). Jusqu'ici les lois italiennes n'ont toutefois pas 
applique autant qu'il conviendrait ce principe inscrit dans la constitution. 
En Republique federale d'Allemagne, les representants des travail-
leurs sont mernbres de plein droit du co~seil de surveillance des societes 
anonymes. Cette participation est paritaire - soit un mernbre representant 
les travailleurs pour un mernbre representant les actionnaires - dans les 
entreprises charbonnieres et siderurgiques qui entrent dans le champ d'appli-
cation de la loi sur la cogestion (Mitbestinunungsgesetz) de 1951, et d'un 
tiers - un representant des travailleurs pour deux representants des action-
naires - dans les entreprises des autres secteurs d'activite, cela en vertu 
de la loi sur l'organisation du travail dans les entreprises (Betriebsver-
fassungsgesetz) de 1952. 
Aux Pays-Bas, les representants des travailleurs ne peuvent pas 
faire partie des organes de la societe. Ils ont cependant un droit de veto 
contre la designation des mernbres du Conseil de surveillance. Ce veto ne 
peut @tre leve que par une decision du conseil economique et social des 
Pays-Bas, dans lequel sont represente~sles organisations des travailleurs 
et des employeurs (loi du 12 juillet 1971). 
En France, deux mernbres du comite d'entreprise ont le droit de par-
ticiper avec voix consultative a toutes les reunions du Conseil d'adminis-
tration et, dans certains cas, aux reunions du conseil de surveillance (loi 
du 16 mai 1966 et loi du 18 juin 1966). 
108. Il convient de signaler a cet egard que la proposition d'une cin-
quieme directive tendant a coordonner les legislations nationales en ce qui 
concerne la structure des societes anonymes de droit national, qui a ete 
recemment elaboree par la commission des Communautes et sur laquelle l'avis 
du Parlement europeen a deja ete demande, vise a generaliser, dans tous 
les pays· de la Communaute, la participation des travailleurs dans lea organes 
des societes anonymes. 
109. La presente proposition de reglement tient compte de la situation 
actuelle. Les milieux interesses des differents Etats mernbres opposent toute-
fois naturellement certaines resistances, les uns estimant que les disposi-
tions contenues dans le reglement vont trop loin par rapport a cette situa-
tion, alors que les autres pretendent que la participation des travailleurs 
ne peut @tre effective si elle n'est pas paritaire. 
- 70 - PE 30.742/def. 
llO. Apres cette breve introduction de caractere general, il semble utile 
de proceder a un examen du texte propose par la Commission. Dana le cadre de 
cet examen, votre commission indiquera, en outre, les modifications qu'elle 
juge necessaire d'apporter ace texte, com.pte tenu en particulier de l'avis 
de la commission des affaires sociales et de la sante publique, qui a consa-
cre une etude longue, minutieuse et approfondie, au probleme de la partici-
pation des travailleurs. 
Selon la commission des Communautes europeennes, la S.E. devrait non 
seulement tenir compte de cette evolution, mais la promouvoir. A ses yeux, 
cela est d'autant plus necessaire que le bon fonctionnement d'une entreprise, 
possedant des etablissements dans differents Etats membres, dependra dans une 
large mesure de·1 1existence d'instruments juridiques qui favorisent la coope-
ration aussi bien entre les travailleurs et la direction de l'entreprise 
qu'entre travaill~urs de differents pays. 
C 'est pourquoi-la -proposition de -statut fournit quatre instruments juri-
diques pour regler la representation des travailleurs et faciliter la regle-
mentation des conditions de travail et de remuneration dans le cadre de la 
societe anonyme europeenne: 
1. le comite europeen d'entreprise, qui assure la representation des tra-
vailleurs dans l'entreprise, 
2. le comite d'entreprise de groupe, qui assure la representation des tra-
vailleurs aupres de la S.E. ayant des etablissements dans plusieurs pays 
membres ; 
3. la representation des travailleurs au conseil de surveillance; 
4. la possibilite de conclure des conventions collectives du travail entre 
la s.E. et les syndicate representes dans l'entreprise. 
Dana la partie suivante, nous nous proposons de decriresuccinctement 
ces instruments juridiques et d'analyser les dispositions que contient le 
•projet de statut sur ce point. 
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Le comite europeen d'entreprise (articles 100 A 129) 
111. Dans toute societe anonyme europeenne ayant des etablissements dans 
plusieurs Etats membres, il est institue un comite europeen d'entreprise. 
La competence de ce dernier s'etend A toutes les questions qui concernent 
l'ensemble de la societe ou plusieurs de ses etablissements. 
Les commissions internee instituees dans les etablissements de la societe 
euro~enne en vertu des legislations nationales conservent leurs attribution~ 
excepte dans lescas o~ le statut propose impartit la competence au comite 
europeen d'entreprise. Les membres de cet organe sont elus par les travail-
leurs de chaque etablissement de la S.E. conformement aux dispositions natio-
nales. Le comite europeen d'entreprise a une fonction d'information, de con-
sultation ainsi qu'un pouvoir d'approbation. Le directoire ne peut prendre 
de decision sur les questions importantes de politique sociale concernant 
les travailleurs qui sorcenumerees A !'article 123 qu'avec l'agrement du 
comite europeen d'entreprise. 
Le comite d'entreprise de groupe (articles 130 A 136) 
112. Un comite d'entreprise de groupe est institue aupres de toute societe 
anonyme euro~enne, reconnue entreprise dominante d'un groupe, et qui a des 
etablissements dans plusieurs Etats membres ou dent les entreprises depen-
dantes ont des etablissements dans plusieurs Etats membres. Les membres de 
cet organe sent delegues soit par les comites europeens d'entreprise des 
societes du groupe, lorsque celles-ci sont des societes anonymes europeennes 
et qu'un comite europeen d'entreprise doit @tre institue aupres d'elles,soit 
par les organes de representation designes A !'article 102, lorsqu'il s'agit 
de societes de droit national ou de societes anonymes europeennes non tenues 
d'instituer un comite europeen d'entreprise. Le cornite d'entreprise de groupe 
a pour mission de defendre les inter@ts des travailleurs occupes dans les 
entreprises du groupe. 
La representation des travailleurs au conseil de surveillance (articles 137 
A 145) 
113. Les travailleurs ont, en outre, le droit d'elire au conseil de surveil-
lance un membre pour deux designes par l'assemblee generale. Les statute de 
la S.E. peuvent fixer~ un nombre plus eleve la representation des travail-
leurs au conseil de surveillance. Les representants des travailleurs sont 
elus par les rnembres des organes internee de representation des travailleurs 
prevus par la legislation nationale, par scrutin de liste. Des listes electo-
rales peuvent @tre presentees par ces organes internee de representation,par 
le cornite europeen d'entreprise, par les syndicate representes dans les eta-
blissements de la societe anonyme europeenne et par lea travailleurs de la 
societe anonyme europeenne. Un syndicat est represente dans un etablissement 
lorsque des travailleurs de cet etablissement sent membres du syndicat. Si le 
nombre des representants des travailleurs au conseil de surveillance n'est 
pas superieur A trois, il est indispensable que l'un au rnoins des represen-
tants ne soit pas occupe dans un etablissement de la S.E. Si le nornbre de 
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representants des travailleurs est egal ou superieur a quatre, deux au moins 
d'entre eux doivent @tre occupes dans un etablissement de la S.E.Il n'y a pas 
de representation des travailleu:rs au conseil de surveillance si les deux 
tiers au moins des travailleurs de la S.E. en decident ainsi. En outre, la 
proposition prevoit qu'au moment de la composition du directoire, le conseil 
de surveillance charge specialement un mernbre de ce directoire de s'occuper 
des questions de personnel et de relations de travail (article 63,paragraphe 6). 
Conventions collectives europeennes (articles 146 et 147) 
114. Enfin, suivant le statut propose, les conditions de travail applicables 
aux travailleurs de la S.E. peuvent @tre reglees par une convention collective 
conclue entre la S.E. et les syndicate representes dans ses etablissements. 
Les conditions de travail reglees par convention collective sont directement 
applicables et ont un caractere obligatoire pour tousles travailleurs de la 
S.E. qui sont membres d'un syndicat ayant souscrit a une convention collective. 
Pour les autres travailleurs, leur contrat de travail peut stipuler que les 
conditions de travail applicables seront celles prevues par la convention 
collective. 
115. Ence qui concerne le fond du titre V, considere d'une maniere generale, 
il convient de signaler que, dans l'avis elabore par M. Romeo (cf PE 27.066/def), 
la commission economique s'est prononcee favorablement sur les dispositions 
concernant la representation des travailleurs. De l'avis d~ la commission, ces 
dispositions "constituent un compromis, oriente vers l'avenir, entre les expe-
riences faites en matiere de cogestion et dont les resultats sont manifestement 
contradictoires selon le lieu ••. Les experiences qui ont ete faites jusqu'ici 
en matiere de cogestion ont montre que, lorsqu'elle est appliquee correctement, 
elle permet de resoudre, des le debut et sur une base concrete, les conflits 
qui peuvent apparattre". 
La commission des affaires sociales et de la sante publique a, elle aussi, 
accueilli en principe favorablement les dispositions proposees. Sur quelques 
points importants toutefois, des positions tres divergentes se sent opposees 
ce fut notamment le cas pour la representation des travailleurs au conseil 
de surveillance. 
Il convient de signaler que le comite economique et social, lui non plus, 
n'a pu adopter une position unanime sur cette question, certains experts 
jugeant les propositions de la Commission des Communautes europeennes trop 
audacieuses, alors que d'autres, au contraire, les trouvaient trop timides 
et que d'autres encore se declaraient opposes a toute prise de responsabilite 
des travailleurs dans la gestion de l'entreprise. 
116. Quant aux diverses propositions, une premiere observation concerne 
l'article 100 qui prevoit l'institution d'un comite europeen d'entreprise 
dans toute societe anonyme europeenne ayant des etablissements dans plusieurs 
Etats membres. 
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A cet egard, votre commission s'est demande s'il n•etait pas opportun 
de pr6voir aussi la areation d'un comite europeen' d'entrepriae &upr~B des 
S.E. qui ont des etablissement dana un seul Etat membre. 
Le representant de la Commission des communautes europeennes a souli-
gne que le comite europeen d'entreprise doit permettre d'assurer l'uniformite 
de la representation de~ensemble des travailleurs d'une societe anonyme 
europeenne. c•est deja le cas pour une societe anonyme europeenne dont lea 
etablissementssont tous situes dans le m@me Etat membre, etant donne qu•en 
!'occurrence, la legislation nationale de cet Etat s'applique uniformement. 
Votre commission a retenu cette argumentation. 
117. L'article 105 fixe comme suit le nombre des membres qui seront dele-
gues par lea differents etablissements au comite europeen d'entreprise 
- pour 200 a 999 travailleurs 2 representants, 
- pour 1.000 a 2.999 travailleurs 3 representants, 
- pour 3.000 a 4.999 travailleurs 4 representants, 
- a partir de 5.000 travailleurs, par 
tranche supplementaire de 5.000 
travailleurs, : 1 representant. 
La commission des affaires sociales et de la sante publique a consi~ 
dere que cette proportion etait appropriee, estimant que le comite europeen 
d'entreprise doit avoir un nombre suffisant de collaborateurs pour pouvoir 
assumer ses vastes fonctions et garantir la representation des differentes 
categories de travailleurs de la societe anonyme europeenne. 
Elle a toutefois suggere de prevoir un representant au comite euro-
peen d'entreprise pour les etablissernents qui cornptent de 50 a 199 travail-
leurs. 
La commission juridique fait sienne cette suggestion et propose de 
modifier en consequence !'article 105. 
118. L'article 108 enurnere les raisons pour lesquelles prend fin le rnandat 
des membres du comite europeen d'entreprise. Ces raisons sent !'expiration 
du rnandat du cornite, la demission, la rupture du contrat de travail et la 
perte des conditions d'eligibilite. 
La commission juridique et la commission des affaires sociales et de 
la sante publique estiment qu'il importe, pour des raisons de clarte, de com-
pleter cette enumeration par une reference aux dispositions de l'article 103 
paragraphes 2 et 3 (transfert du patrimoine d'une S.E. a une autre S.E.). et 
de preciser qu'il s'agit des conditions d'eligibilite fixees par la legisla-
tion nationale du pays o~ le membre a ete elu. En consequence, le texte de 
l'article 108 devrait @tre libelle comme suit: 
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"Le mandat des membres du comite europeen d'entreprise prend fin a l'expi-
ration du mandat du comite europeen d'entreprise - dans les cas prevus a 
l'article 103 paragraphes 2 et 3, a l'expiration du mandat du comite europeen 
d'entreprise de'la societe anonyme europeenne absorbante - par demission, 
par rupture du contrat de travail et par pe~te des conditions d'eligibilite 
fixees par la legislation nationale du pays ou le membre est elu. 
D'autre part, il apparatt indispensable d'attribuer au personnel ou a 
sa representation un pouvoir de contrOle des membres du comite europeen 
d '.entreprise, notamment pour les cas de violation grave des dispositions du 
statut de la S.E. Pour cette m@me raison, il conviendrait d'habiliter le 
comite europeen d'entreprise a assurer, au besoin en engageant une action 
judiciaire, le respect par l'employeur des dispositions du statut. 
La commission juridique est done d'accord avec la commission des affaires 
sociales et de la sante publique pour completer l'article 108 par les trois 
alineas suivants: 
"L'exclusion d'un membre du comite europeen d'entreprise ou la dissolution de 
celui-ci peuvent @tre reguises devant la juridiction competente en vertu de la 
legislation nationale pour un quart au moins des travailleurs electeurs, par 
la societe anonyme europeenne OU par un syndicat represente au Sein de l'eta-
blissement de la S.E,, pour violation grave des obligations gui lui incombent 
en vertu de la loi, L'exclusion d'un membre peut aussi @tre demandee par le 
c.omite europeen 'd'entreprise. 
En cas de dissolution du comite europeen d'entreprise, la juridiction 
competente en vertu de la legislation nationale institue sans delai une 
commission electorale chargee d'organiser de nouvelles elections. 
En cas de violation grave des obligations gui incombent a l'employeur 
en vertu du present statut, le comite europeen d'entreprise ou un syndicat 
represente au sein de l'entreprise peuvent intenter aupres de la juridiction 
competente, en vertu de la legislation nationale, une action en cessation. 
Le tribunal inflige a l'employeur gui agit au mepris d'une decision judiciaire 
ayant force de chose jugee, sur conclusions et apres sommation, une amende 
d'un montant maximum de 5.000 u.c. par contravention"." 
11~ L'article 110 prevoit que tout membre du comite europeen d'entreprise, 
dont le mandat expire avant terme ou qui est temporairement emp@che pour 
l'un des motifs mentionnes a !'article 108, est remplace par un membre 
suppleant dont l'election est prescrite par l'article 105. 
Pour garantir que le comite europeen d'entreprise dispose en permanence 
d'un effectif suffisant pour que son fonctionnement soit parfaitement assure, 
la commission des affaires sociales et de la sante publique a demande a la 
commission europeenne de modifier comme suit le texte qu'elle a propose 
"Tout membre du comite europeen d'entreprise gui cesse d'exercer son 
mandat est remplace par un membre suppleant. Cette disposition s'appligue 
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mutatis mutandis au remplacement d'un membre du comite europeen d'entreprise 
temporairement emp@che." 
La commission juridique a fait sienne cette suggestion. 
120. L'article 112 prevoit pour les membres du comite europeen d'entreprise 
une protection particuliere contre le licenciement. Aucun travailleur, membre 
effectif ou suppleant du comite europeen d'entreprise, ne peut @tre licencie 
durant son mandat au sein du comite europeen d'entreprise, ni durant les trois 
annees suivant l'expiration de ce mandat. Toute derogation a cette disposition 
est subordonnee a l'existence d'un motif autorisant la S.E., en vertu du droit 
national, a rompre le contrat de travail sans preavis. Selan le commentaire de 
la Commission europeenne, cette derniere condition n'est remplie que lorsqu'un 
membre du comite europeen d'entreprise se rend coupable d'une faute grave vis-
a-vis de la S.E. La commission estime necessaire le recours a la legislation 
nationale pour ne pas encombrer le statut de regles detaillees relatives au 
droit de licenciement. L'egalite de traiternent des membres du comite europeen 
d'entreprise n'en est cependant pas affectee, du fait que les legislations 
des Etats membres soumettentle licenciement sans preavis d'un travailleur a 
des conditions fondamentalement identiques. 
La commission juridique et la commission des affaires sociales considerent 
comme la Commission des Communautes europeennes, qu'une protection contre le 
licenciement des membres du comite europeen d'entreprise est indispensable 
pour que soient garanties l'independance et l'efficacite de la representation 
des travailleurs. Cette protection vise a garantir aux membres du comite 
europeen d'entreprise que leur activite au sein de ce comite ne les desavan-
tagera pas. Le maintien de la protection contre le licenciement pendant un 
delai de trois ans apres l'expiration du mandat exerce au sein du comite 
europeen d'entreprise est, lui aussi, justifie, car la preoccupation de 
trouver un emploi pourrait compromettre gravement l'independance des membres 
de ce comite. 
La commission juridique estime cependant que la duree de la protection 
des membres du comite europeen d'entreprise, qui est de 3 ans dans la propo-
sition de la Commission, devrait §tre ramenee a deux ans, ce qui lui semble 
suffisant. 
La commission des affaires sociales et de la sante publique a longuement 
examine la question de savoir comment la protection de l'article 112 prevoit 
contre le licenciement des membres du comite europeen d'entreprise pourrait 
§tre amelioree. Elle a rejete la proposition du rapporteur d'etendre les dis-
positions prevues dans chaque Etat membre en faveur des membres du comite 
d 'entreprise aux membres du comite europeen d •·entreprise, attendu que cette 
ext.ensiqn aboutirait a attribuer un regime juridique different aux membres 
du comite europeen d'entreprise. 
La commission s'est toutefois clairement prononcee en faveur de l'octroi 
au comite europeen d'entreprise d'un droit de participation sur la question 
du licenciement de ses membres. Les opinions sont, en revanche, apparues oppo-
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sees sur le contenu de ce droit 1 les uns estimant qu 1 il fallait exiger 
!'approbation, les autres qu'une consultation prealable suffisait. 
En fin de compte, la commission des affaires sociales et de la sante 
publique a propose que !'article 112 soit complete par un nouveau paragraphe 
libelle comme suit: 11 Cette derniere forme de licenciement ne peut avoir lieu 
toutefois sans la consultation prealable du comite europeen d'entrepriee". 
A son avis, cette formula de compromis assure aux membres du c.E.E. une 
egalite de traitement. Elle repond en outre l un principe sur lequel la 
Commission a mis elle-m@me !'accent dans son rapport sur les dispositions 
prevues en faveur des travailleurs en cas de licenciement dans le droit des 
pays mernbres (doc. SEC (72) 1516/final du 3 mai 1972). A la page 35 de ce do-
cument, on lit notamment ce passage: 
' 
"Les membres des organes de representation des travailleurs dans l'entreprise 
ont incontestablement droit a une protection accrue contre le licenciement. 
En principe, le licenciernent des travailleurs qui sont membres de ces organes 
ne dev.ra±t pas @tre possible, sauf en cas de fermeture totale de l'entreprise 
ou en cas de faute grave justifiant un licenciement immediat, apres consul-
tation prealable de l'organe de representation." 
La commission juridique souscrit a cette demande et aces considerations, 
et~nt convaincue de la necessite de proteger les travailleurs qui assument 
la t8che, difficile et lourde de responsabilites, de defendre les inter@ts 
du personnel de l'entreprise. 
Dans cet ordre d'idees, elle propose m~me de completer !'article 112 
pour que la protection prevue pour les membres du cornite europeen d'entre-
prise soit egalement etendue aux travailleurs qui presentent leur candida-
ture a cet organe. 
121. L'article 113 paragraphe 1, prevoit que durant leur mandat, les membres 
du comite europeen d'entreprise sont dispenses de leurs obligations profes-
sionnelles dans la mesure ou ils l 1 estiment necessaire a !'execution de leurs 
t8ches. Cette disposition pourrait donner lieu a des abus de la part de rnembres 
peu scrupuleux du comite europ€len d'entreprise et il serait done preferable 
de remplacer !'expression "dans la rnesure ou ils l'estiment necessaire" par 
1 'expression "dans la mesure m§cessa:j.re". 
122. L'article 114 concerne !'obligation du secret professionnel pour les 
rnembres et les anciens mernbres du cornite europeen d'entreprise. Il serait 
opportun d'etendre cette obligation aux experts et aux delegues syndicaux 
cnii participant aux reunions du comite europeen d'entreprise, selon les 
modalites prevues aux articles 116 et 117. 
L'article 114 doit done @tre libelle comme suit: 
"Les rnernbres et les anciens membres du comite europeen d'entreprise 
sont tenus a une obligation particuliere a l'egard des secrets d'entreprise 
et d'affaires dont ils auront eu connaissance du fait de leur appartenance 
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au comite europeen d'entreprise et lorsque ces secrets auront ete declares 
tels par le directoire. Il en est de m@me des mernbres suppleants ainsi gue des 
deleques et des experts vises aux articles 116 et 117." 
123. L'article 116 dispose que, sur demande d'un sixieme des mernbres du co-
mite europeen d'entreprise, celui-ci peut decider, a la majorite, qu'un delegue 
d'un syndicat represente dans un etablissement de la societe anonyrne europeenne 
a le droit de participer a certaines reunions du comite avec voix consultative. 
A cet egard, la commission juridique s'est demande si cette proportion 
(un sixieme des mernbres) etait suffisante et est parvenue a la conclusion qu'il 
fallait la porter a 1/4 des mernbres de ce comite. 
124. Comme le fait observer la commission des affaires sociales et de la sante 
publique dans son avis, l'article 119 definit dans leurs grandes lignes les 
taches et les competences du comite europeen d'entreprise. D'une maniere gene-
rale, le comite a pour mission de representer les inter@ts des travai1leurs de 
la societe anonyrne europeenne. Sa competence est toutefois limitee aux affaires 
qui concernent l'ensernble de 1~ l:l$!9iete_~nonyni.e europeenne ou elusieurs de ses 
etablissements. Cette competence ne s'etend pas aux affaires faisant l'objet 
d'une convention collective. Enfin, le comite europeen d'e'ntreprise a l'obliga-
tion de veiller a faire observer les dispositions legales existant en faveur 
des travailleurs de la S.E., les conventions c~llectives ainsi que les accords 
d'entreprise conclus parses soins. La commission des affaires sociales et de 
la sante publique a demande au representant de la commission des communautes 
si la disposition de l'article 119, paragraphe 2, premiere phrase, aux termes 
de laquelle la competence du comite europeen1'id' entreprise est limitee aux af-
faires qui concernent l'ensernble de la societe anonyrne europeenne ou plusieurs 
de ses etablissements, a pour effet soit d'invalider, soit de restreindre les 
droits des comites d'entreprise nationaux qui seraient plus etendus que ceux 
qui sent reconnus au comite europeen d'entreprise. 
Le representant de la Commission a repondu negativernent a cette ques-
tion en rappelant que, selon un principe general de droit, aucune restriction 
ne peut @tre apportee a la legi.sLation du travail. 
Afin que les competences du comite europeen d'entreprise se trouvent de-
finies de fa~on plus nette et plus precise, la commission des affaires sociales 
et de la sante publique souhaiterait que l'article 119 paragraphe 2 soit for-
mule comme suit: 
"La competence du comite europeen d' entreprise s' etend aux affaires qui 
concernent plusieurs etablissements non situes dans un m@me Etat mernbre et gui 
ne sauraient @tre reqlees par les comites d'entreprise nationaux aqissant au 
sein de leur etablissement. 3a competence ne s'etend pas aux neqociations, ni 
a la conclusion d'accords ou de conventions collectives concernant les condi-
tions de travail des travailleurs, a mains gu'une convention collective n'au-
torise expressement la conclusion d'accords complementaires au niveau de l'eta-
blissement". 
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La commission juridique souscrit a cette modification. 
125. L'article 120 fixe les modalites de la cooperation entre le directoire 
et le comite europeen d'entreprise. 
Aux termes du paragraphe 1 de cet article, le directoire et le comite 
europeen d'entreprise se reunissent a intervalles reguliers pour des delibe-
rations conununes. 
- . 
Votre conunission estime que ces reunions doivent avoir lieu au mains 
quatre fois par an, cela afin d'eviter toute co~troverse entre les deux orga-
nes interesses. En outre, le membre de phrase "pour des deliberations conunu-
nes" est superflu. et doit done @tre supprime. Ce paragraphe doit, en conse-
q~ence, @tre libelle conune suit 
"l. Le directoire et le comite europeen d' entreprise se reuhissent a 
intervalles reguliers, au mains guatre fois par an". 
Le paragraphe 2 de ce rn@me article stipule que le directoire de la so-
ciete anonyrne europeenne fait parvenir chaque trimestre au comite europeen 
d'entreprise un rapport ecrit sur la situation econornique generale de la so-
ciete anonyrne europeenne et son evolution future. Ce rapport doit contenir 
au mains : 
- un aperc,,u general de l'evolution des secteurs economiques dans lesquels la 
societe anonyrne europeenne exerce ses activites; 
- un aperc,,u de l'evolution des affaires de la societe anonyrne eµropeenne; 
- un expose de l'evolution probable et de ses repercussions sur la situation 
de l '.emploi; 




le directoire doit informer le comite europeen d'entreprise de 
important. 
Dans son avis, la commission des affaires sociales et de la sante publi-
que fait remarquer qu'une information dans les meilleurs delais du cornite eu-
ropeen d'entreprise perrnet a celui-ci de prevenir OU d'attenuer les consequen-
ces defavorables qui pourraient resulter pour les travailleurs de changernents 
dans la situation economique et de l'adoption de certaines rnesures et en col-
laboration avec le directoire, de rechercher en temps voulu une solution aux 
difficultes a craindre. Elle suggere d'etendre aux mesures de rationalisation 
decidees l'obligation d'information qui est faite au directoire, d'autant que 
la Commission executive elle-m@rne affirme dans son commentaire qu'il faut que 
le comite "connaisse a l'avance ••. les mesures de rationalisation, qui peuvent 
avoir des repercussions considerables sur l'evolution de la societe anonyrne 
europeenne et sur la situation des travailleurs". 
Au reste, il semble utile d'elargir et de preciser l'obligation qu'a le 
directoire d'inforrner le comite europeen d'entreprise. 
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La commission des affaires sociales et de la sante publique propose done 
de formuler le paragraphe 2 de l'article 120 dans les termes suivants: 
"2. Le directoire de la societe anonyme europeenne informe le comite europeen 
d'entreprise au mains une fois par trimestre de la situation economique gerte-
rale de la societe anonyme europeenne et de son evolution future. A cet effet, 
il lui fait parvenir, chaque trimestre, un rapport sur le trimestre ecoule. 
En tout cas, le rapport donnera en temps utile des informations completes sur 
- la situation economigue et financiere de la societe anonyme europeenne, 
- la situation en matiere de production et d'ecoulement, 
- le programme de production et d'investissements, 
- les projets de rationalisation, 
- les methodes de fabrication et de travail, notamment l'introduction de nou-
velles methodes de travail, 
tous autres faits ou procedure:ipouvant avoir une incidence notable sur les 
inter@ts des travailleurs de la societe anonyrne europeenne". 
Sur ce point egalement, la commission juridique est d'accord avec la com-
mission des affaires sociales et de la sante publique. 
126. En vertu de l'article 121, le comite europeen d'entreprise re~oit les 
m@mes communications et documents que les actionnaires. De plus les comptes 
annuels, apres leur adoption, sont transmis au comite europeen d'entreprise 
pour information, avec les commentaires necessaires a leur elaboration. 
Ici encore, la commission des affaires sociales et de la sante publique 
estime indispensable que le droit a l'information du comite europeen d'entre-
prise soit elargi, de sorte que les comptes annuels de la societe anonyme euro-
peenne fassent l'objet d'une explication orale de la part du directoire et 
d'une discussion dans le cadre des debats conununs du directoire et du comite 
europeen d'entreprise. En consequence, cette commission propose de modifier 
le paragraphe 2 de l'article 121 de la maniere suivante 
"Sont notamment transmis pour information au comite europeen d'entreprise et 
dQment commentes, les comptes annuels, apres leur adoption, ainsi que le 
rapport de gestion. 
La commission juridique souscrit a cette modification. 
127. Aux termes de l'article 123, toute decision, prise par le directoire 
I 
dans les domaines mentionnes ci-apres, sans l'agrement du comite europeen 
d'entreprise, est sans effet. Ces domaines sont: 
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- les principes en matiere d'embauche, de promotion professionnelle et deli-
cenciement de travailleurs: 
- la mise en oeuvre de la formation professionnelle; 
- la determination des principes en matiere de remuneration, et l'introduction 
de nouvelles methodes de remuneration; 
- les mesures dans le domaine de la securite, de la sante et de l'hygiene; 
- la mise en place et l'administration d'oeuvres sociales: 
- le debut et la fin du temps de travail: 
- l'etablissement du plan de conges. 
La commission des affaires sociales et de la sante publique a insiste 
sur la necessite d'etendre et de preciser notablement ce droit du comite euro-
peen d'entreprise. En particulier, elle a estime indispensable de consulter 
egalement le comite europeen d'entreprise avant d'etablir le plan social (com-
pensation ou attenuation des inconvenients economiques resultant pour les tra-
vailleurs de l'adoption par la direction de l'entreprise de mesures de ratio-
nalisation) • 
En outre, elle s'est, a la majorite, declaree favorable a l'extension 
du droit de co-decision aux decisions du directoire relatives aux domaines 
mentionnes a l'article 124, a savoir l'evaluation des pastes de travail et le 
regime des salaires a la tache OU a la piece et,' par consequent, a la suppres-
sion de cet article. 
A la majorite, la commission juridique a toutefois estime que le ren-
forcement des pouvoirs du comite europeen d'entreprise, souhaite par la com-
mission des affaires sociales et de la sante publique, allait trop loin, et 
a opte pour le texte que propose la Commission des Communautes pour les arti-
cles 12 3 et 124 • 
128. L'article 126, paragraphe 1, fixe la procedure de consultation du comite 
europeen d'entreprise par le directoire. Le directoire doit exposer par ecrit 
les motifs qui l'amenent a prendre la decision envisagee, ainsi que les conse-
quences probables de celle-ci sur le plan economique et pour le personnel. 
Si le directoire ne tient pas compte, dans sa decision, des recommanda-
tions formulees dans l'avis du comite europeen d'entreprise; il doit en donner 
les raisons. 
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Aux yeux de la commission juridique et de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique, la procedure de consultation est tres impor-
tante, car les decisions que le directoire doit prendre peuvent @tre d'une 
grande portee pour les travailleurs, et, par cette procedure, il est possible, 
notamment dans les cas vises au paragraphe 125, d'emp@cher que ces decisions 
n'aient des effets prejudiciables pour les travailleurs ou d'attenuer ces ef-
fets. Elles estiment done qu'il convient de preciser, apropos de cette proce-
dure de consultation, que le comite europeen d'entreprise doit @tre informe 
en temps utile et de maniere circonstanciee. 
L'article 126 paragraphe 1 doit done @tre complete comma suit: 
"l. Le directoire consulte le comite europeen d' entreprise, _auquel il fournit 
tousles renseignements en temps utile, par ecrit, en lui exposant les motifs 
qui l'amenent a prendre la decision, ainsi que les consequences probables de 
la decision sur le plan economique et pour le personnel." 
129. L'article 127 prevoit que le comite europeen d'entreprise peut, dans les 
limites de sa competence, conclure des accords d'entreprise avec ledirectoire 
de la societe anonyme europeenne dans les domaines mentionnes aux articles 123 
et 124 - qui sont traites ci-dessus - et que les accords d'entreprise conclus 
par le comite europeen d'entreprise priment les accords d'entreprise conclus 
par les representations de travailleurs constituees en vertu des legislations 
nationales. Cette disposition emp@che la coexistence d'accords d'entreprises 
differents. 
Dans ses commentaires, la Commission executive declare textuellement 
"Les dispositions des accords d'entreprise ne peuvent @tre modifiees dans un 
sens favorable aux travailleurs par des accords individuels". 
La commission des affaires sociales et de la sante publique estime, dans 
un souci de clarte et de securite juridique, que cette importante constatation 
devrait @tre ajoutee a !'article 127 sous forme d'un paragraphe 3 nouveau. 
La commission juridique ne peut que souscrire a cette proposition. 
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130. · L'article 128, en son premier paragraphe, dispose que pour regler les 
differends entre le comite europeen d'entreprise et le directoire de la societe 
anonyme europeenne, une juridiction d'arbitrage est instituee, dent les deci-
sions sont obligatoires pour les deux parties. Pour justifier l'existence de 
cette j·ur.idiction d I ~rbitrage, la Commission allegue avec raison, d I une part, 
la necessite de regler tousles differends a l'interieur m@me de l'entreprise, 
afin que la cooperation· entre le directoire et le comite europeen d'entreprise 
puisse @tre aussi etroite que possible et marquee par une confiance reciproque 
et, d'autre part, l'impossibilite de toujours parvenir a un accord negocie. 
La commission des affaires sociales et de la sante publique estime que 
la competence d·e cette juridiction d'arbitrage ne s'etend pas aux questions 
fondamentales, mais reste limitee au reglement de questions de procedure,ni 
aux differends qui surgissent lorsque le C.E.E. est simplement consulte, mais 
reste limitee aux cas ou l'agrement du c.E.E. est requis. 
En ·effet, selon elle, il est necessaire, pour des motifs juridiques, 
d'emp@cher que la juridiction d'arbitrage ne soit dotee de competences reser-
vees aux juridictions competentes. 
A la lumiere de ces considerations, la commission des affaires sociales 
et de la sante publique insiste pour que l'article 128 paragraphe 1 soit com-
plete et partant precise de la maniere suivante: "Pour reqler les differends 
entre le comite europeen d'entreprise et le directoire de la societe anonvme 
europeenne,une juridiction d'arbitraqe est instituee.Elle est competente pour 
des questions de procedure dans les domaines ou la consultation du Comite euro-
peen d'entreprise est requise.Dans les cas ou l'agrement du Comite europeen 
d'entreprise est necessaire en vertu de l'article 123,elJe decide sur le fond: 
La commiss'ion juridique sonscrit awe ·observations de la connnission des 
...... 
affaires sociales et de la sante publique et fait sienne la modification 
suggeree. 
131. Les articles 130 a 136 prevoient !'institution d'un comite d'entreprise 
de groupe ou d'un organe de representation unique pour les travailleurs et en 
fixent les modalites de constitution et de fonctionnement, ainsi que les com-
petences. Ces organes doivent @tre crees aupres de toute S.E., entreprise 
dominante d'un groupe, ayant des etablissements dans plusieurs Etats membres, 
m@me si la societe anonyme en cause depend elle-m@me d'une autre societe. 
Dans le commentaire qui accompagne le texte de !'article 130, la Commis-
sion des Communautes europeennes declare que si plusieurs entreprises sont reu-
nies sous la direction unique d'un groupe, nombre de decisions concernant l'en-
treprise sont confiees a la societe anonyme europeenne dominante: elles sent 
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ainsi soustraites a la participation des organes de representation de travail-
leurs des diverses·entreprises. Il est done necessaire de prevoir une represen-
tation commune des travailleurs de toutes les entreprises du groupe. 
Les dispositions en cause sont approuvees en principe par les syndicats 
des travailleurs organises sur le plan europeen. En revanche, !'Union des 
industries de la Communaute europeenne ne cache pas son hostilite aces mesu-
res, ne serait-ce que parce que le comite d'entreprise de groupe n'est connu 
dans aucun des Etats membres, et qu'ensuite il n'est pas certain qu'un tel 
organe puisse effectivement deployer une activite importante et raisonnable 
en faveur des salaries d'un groupe; l'Union des industries de la Communaute 
europeenne estime enfin que les competences reconnues au comite d'entreprise 
de groupe sont trop etendues. 
Apres un examen attentif, la commission juridique a opte pour le texte 
de la Commission ~es Communautes et ne propose done pas de modification. Les 
dispositions en cause pourront d'ailleurs @tre revues dans un proche avenir 
a la lumiere de !'experience acquise. 
Ace propo~, il convient de signaler que la commission des affaires so-
ciales et de la sante publique s'est, elle aussi, declaree favorable au texte 
propose. 
132. La troisieme section du titre v de la proposition de reglement a l'exa-
men, qui regroupe les articles 137 a 145 inclus, concerne la representation 
des travailleurs au conseil de surveillance. Le contenu de ces articles est 
decrit succinctement au paragraphe 113 du present rapport. 
133. Le pivot de cette section de la proposition de reglement est le paragra-
phe 1 de !'article 137, ainsi libelle: "Les travailleurs de la societe ano-
nyme europeenne sent representes au conseil de surveillance de la societe. 
Ils deleguent un membre pour deux designes par l'assemblee generale. Les sta-
tuts peuvent fixer un nombre plus eleve de representants des travailleurs". 
Par cette disposition, les travailleurs de la societe anonyme se voient 
accorder des pouvoirs de contrOle et de cogestion, qui s'ajoutent a ceux qui 
sont attribues aux organes de representation des travailleurs dans les diffe-
rents etablissements. Selan la Commission des communautes, la cooperation 
institutionnalisee des representants des actionnaires et des representants 
des travailleurs au sein du conseil de surveillance favorisera !'information 
des travailleurs et leur prise de responsabil4tes dans le cadre de la societe 
allonyme europeenne. 
- 84 - PE 30.742/def. 
) I 
134. Les positions des partenaires sociaux a l'egard de cette presence 
des travailleurs au sein du conseil de surveillance sont inconciliables. Les 
syndicats organises sur le plan europeen estiment, en effet, que la proportion 
de 1 sur 3 attribuee aux representants des travailleurs au sein du conseil de 
surveillance n'est pas satisfaisante et ils demandent done qu'un membre sur 
trois de cet organe soit designe par l'assemblee generale, un autre membre par 
les travailleurs et le troisieme par cooptation. Selon les syndicate, cette 
formule est la seule qui permette aux travailleurs de participer effectivement 
aux decisions prises dans la societe. En revanche, l'Union des industries de 
la Communaute europeenne rejette le systeme propose par la Commission des Com-
munautes europeennes, car elle juge inopportune une participation institutio-
nalisee des travailleurs dans le conseil de surveillance. 
La Conference permanente des Chambres de commerce de la Communaute eco-
nomique europeenne a, elle aussi, dans sa majorite, fait part de la perplexite 
que lui inspiraient les dispositions concernant la representation des travail-
leurs dans la societe anonyme europeenne. A son avis, le systeme retenu par la 
Commission des Communautes europeennes est trop audacieux et ne sera certaine-
ment pas accepte par certains pays, d'autant que le reglement propose attribue 
certains pouvoirs de decision au comite europeen d'entreprise. 
135. Quant aux prises de position des commissions parlementaires qui se sont 
occupees du probleme, elles peuvent se resumer ainsi: 
A l'unanimite, la commission economique a estime que les propositions de 
la Commission des Communautes qui ont trait a la representation des travailleurs 
doivent @tre considerees comme positives, car elles constituent un compromis, 
oriente vers l'avenir, entre les experiences faites en matiere de cogestion 
dans les differents Etats membres. 
En revanche, la commission des affaires sociales et de la sante publique 
n'a pas pu realiser l'unanimite a cet egard. En effet, la majorite de la com-
mission s'est prononcee en faveur du texte propose par la Commission des Com-
munautes, alors qu'une minorite aurait prefere une representation tripartite: 
un tiers de representants des travailleurs, un tiers de representants des ac-
tionnaires et un tiers de membres cooptes par ces deux groupes. 
La commission des affaires sociales et de la sante publique a ete cepen-
dent unanime a reconnaitre que c'est a juste titre que la Commission europeenne 
affirme la necessite de creer un modele unique pour la representation des tra-
vailleurs au conseil de surveillance de toutes les societes anonymes europeen-
nes. 
136. Au sein de la commission juridique, ce sont trois points de vue diffe-
rents qui se sont confrontes. 
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Selan certains mernbres, on ne peut accepter la representation des tra-
vailleurs au conseil de surveillance, car elle est fondee s.ur les experiences 
les plus audacieuses faites jusqu'ici dans un seul des Etats mernbres, et ne 
tient pas compte, coxrune il le faudrait, de la situation existant dans les au-
tres Etats mernbres. D'autre part, estiment-ils, il ne faut pas non plus negli-
ger le fait capital que les syndicats de cet Etat mernbre suivent une ligne 
d'action responsable et non politisee, ce que - affirment les partisans de cette 
these - l'on ne peut sOrement pas dire des syndicats de certains autres Etats 
mernbres.Il faudrait done que ce soient les statuts des differentes societes 
anonymes europeennes qui precisent la nature et la portee de la participation 
des travailleurs a la vie de l'entreprise. 
D'autres mernbres ant estime que la formule du reglement propose merite 
d'@tre experimentee au mains pendant uncertain nornbre d'annees - par exemple 
cinq ans - sous reserve qu'il soit procede aux adaptations qui deviendraient 
eventuellement necessaires a la lumiere de l'experience acquise. 
Enfin, d'autres ant emis l'opinion qu'il fallait faire preuve d'audace 
et suivre l'avis de la minorite de la coxrunission des affaires sociales et de 
la sante publique af'in d'assurer aux travailleurs une influence egale a celle 
des actionnaires du conseil de surveillance. 
Par une legere majorite (8 voix contre 6 et 1 abstention), la coxrunission 
juridique s'est ralliee a cette derniere these et a decide de modifier coxrune 
suit le paragraphe 1 de l'article 137: "Le conseil de surveillance de la S.E. 
se compose pour un tiers de representants des actionnai;es, pour un tiers de 
representants des travailleurs et pour un tiers de mernbres cooptes par ces 
deux groupes". 
137. L'article 138 stipule qu'il n'y a pas de representation des travailleurs 
au conseil de surveillance si les deux tiers au moins des travailleurs de la 
societe anonyme europ~enne en decident ainsi. Cette decision ne peut toutefois 
@tre prise qu'une seule fois au cours du mandat du conseil de surveillance. 
Ace propos, la coxrunission des affaires sociales et de la sante publique 
a fait observer que le cas suivant n'est pas clairement regle: si les travail-
leurs renoncent a la majorite requise des deux tiers, a leur representation au 
conseil de surveillance au cours du mandat de celui-ci, que se passera-t-il a 
!'expiration de ce mandat? 
Le representant de la Coxrunission des Coxrununautes a precise qu'il y a lieu 
d'admettre que les travailleurs seront quand m@me representes dans le nouveau 
conseil, avec la possibilite, bien entendu, de renoncer une nouvelle fois a 
leur representation. En effet, la Commission declare expressement dans son 
commentaire sur l'article 138 que la representation des travailleurs au 
conseil de surveillance est prevue par le statut comma formule normale. 




La renonciation a une representation des travailleurs au conseil de sur-
veillance ne s'applique que pour la duree d'un mandat du conseil. Cette renon-
ciation pouvant par ailleurs @tre consideree comme une exception rare, c'est 
sciemment que la Commission a prevu une reglementation incomplete dans ce cas. 
Au vu de ce qui precede, la commission des affaires sociales et de la sante 
publique a demande que le paragraphe 2 de l'article 138 soit complete par la 
phrase suivante: "Elle est valable pour le mandat du conseil de surveillance 
au cours duguel elle a ete prise". 
La commission juridique fait volontiers sienne cette modification. 
138. L'article 142 prevoit que si l'election des representants des travail-
leurs n'a pas eu lieu dans les deux mois suivant la constitution de la societe 
anonyme europeenne ou avant le debut d'un nouveau mandat du conseil de sur-
veillance, celui-ci est neanmoins habilite a exercer ses competences avec les 
seuls membres elus par l'assemblee generale jusqu'a la designation des repre-
sentants des travailleurs. 
Dans ses commentaires, la Commission souligne que les majorites prevues 
pour les decisions du conseil de surveillance seront alors calculees sans tenir 
compte des sieges reserves aux representants des travailleurs et non encore 
occupes. 
La commission sociale estime qu'il y a lieu de reprendre cette disposi-
tion dans le texte de l'article 142, par souci de clarte et de securite juri-
dique. 
La commission juridique souscrit a cette demande. 
139. En vertu de l' article 144, le mandat des membres du conseil de surveil-. 
lance elus par les travailleurs a la m@me duree que celui des membres designes 
par l'assemblee generale. C'est a juste titre que la Commission souligne dans 
son commentaire que cette disposition a ete prevue pour garantir l'efficacite 
et la continuite des travaux du conseil de surveillance. 
Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin, comme celui 
des membres du comite europeen d'entreprise, a l'expiration du mandat du con-
seil, par demission, par rupture du contrat de travail et par perte des 
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conditions d'eligibilite (cf. !'article 108). En outre - comme dans la regle-
mentation applicable au comite europeen d'entreprise - tout membre dont le 
mandat expire avant terme ou qui est temporairement emp@che doit @tre remplace 
par un membre suppleant (cf. !'article 110). 
Par analogie avec la demande formulee apropos de !'article 108, en ce 
qui concerne les possibilites de revocation des membres du comite europeen 
d'entreprise par le personnel, la commission sociale souhaite que !'arti-
cle 144 soit complete par le paragraphe suivant: 
"L' exclusion d'un membre du conseil de surveillance elu par les tra-
vailleurs peut @tre reguise, pour violation grave des obligations gui lui 
incombent en vertu de la loi, devant la juridiction competente en vertu de 
la legislation nationale par un quart au moins des travailleurs electeurs, 
par le directoire de la S.E. ou par un syndicat represente au sein de l'en-
treprise. L'exclusion peut aussi @tre demandee par le conseil de surveillance. 
La commission juridique a donne son accord a cette proposition. 
140. L'article 145 stipule que les representants des travailleurs au conseil 
de surveillance beneficient de la m@me protection en matiere de licenciement 
que les membres du comite europeen d'entreprise: ils ne peuvent @tre licen-
cies pendant la duree de leur mandat, ni pendant uncertain temps apres 
l'expiration de celui-ci, a moins qu'il y ait un motif de licenciement sans 
preavis. 
Ace sujet la commission sociale a demande qu'afin de garantir la pro-
tection contre le licenciement des representants des travailleurs au conseil 
de surveillance, !'article 145 soit complete par la phrase suivante "!.2.:!:'!:!:. 
licenciement prononce en violation de cette disposition est nul". 
La commission juridique a egalement donne son accord a cette proposition. 
141. Les articles 146 et 14~ enfin, prevoient que les conditions de travail 
au sein de la societe anonyme europeenne peuvent @tre reglees par une conven-
tion collective conclue entre la societe anonyme europeenne et les syndicats 
representes dans ses etablissements. 
Par la conclusion de conventions collectives europeennes, on entend 
eviter des disparites non souhaitables dans les conditions de travail a l'in-
terieur d'une m@me entreprise. 
La conclusion de ces conventions collectives peut en tout cas ~tre 
consideree comma une evolution positive vers l'etablissement d'une legis-
lation europeenne en matiere de negociations collectives. Cette possibilite 
a done sa place dans le reglement a l'examen. 
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TITRE VI : ETABLISSEJ.'\fENT DES COMPTES ANNUELS (articles 148 a 222) 
142. Les regles relatives a l'etablissement des comptes annuels portent 
uniquement ~ur le bilar., considere sous !'angle du droit commercial, a 
!'exclusion de !'evaluation fiscale. Ces regles ne sont pas applicables aux 
etablissements de credit, ni aux compagnies d'assurance, constituees sous 
forme des.~. La S.E. est soumise a une obligation de tres large publicite. 
Sur ce point, le projet s'est fonde sur les reglementations en vigueur dans 
les Etats membres. Mais il tient egalement compte des possibilites de deve-
loppement futur, puisqu'il donne aux entreprises la faculte de choisir, 
d'etablir le compte de profits et pertes (arlicles 167 et suivants) suivant 
le schema moderne, leqnel repose sur une subdivision des depenses d' exploi-
tation par secteurs d'activite (articles 179 et suivants), et laisse a 
celles-ci la pleine liberte d'evaluer les valeurs inscrites dans les comptes 
annuels selon la methode de la valeur de remplacement (article 181). 
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte des profits et 
pertes et l'anr1exe explicative. Ces documents ferment un tout. Le bilan est 
etabli soit sous forme de compte (article 153), soit sous forme de liste 
(article 154}. Dans !'annexe, le bilan et le compte de profits et pertes 
doivent atre comment~s de maniere a donner une L~age aussi claire que pos-
sible de la situation financiere et economique de la societe (articles 190 
et suivants). Le rapport de gestion (article 195) doit rendre compte fide-
lement et scrupuleusement du cours des affaires et de la situation de la 
societe durant l'exercice ecoule. Si la S.E. e-st la societe dominante d'un 
groupe de societes, elle est tenue d'etablir pour ce groupe un bilan et un 
compte de profits et pertes avec une annexe (compte consolide) ainsi qu'un 
rapport de gestion consolide (articles 196 et suivants). Les comptes annuels 
et le rapport de gestion doivent atre contrOles par un commissaire aux 
comptes independant, agissant selon lea usages de la profession et sous sa 
propre responsabilite (articles 203 et suivants). 
Dans sea grandee lignes, la procedure d'etablissement des comptes 
annuels est la suivante: 
Le directoire etablit le bilan et le rapport de gestion sous forme 
de projet. Ces projets, conjointement avec le rapport de verification ainsi 
qu'avec une proposition d'affectation des benefices, sent soumis au conseil 
de surveillance. Le directoire et le conseil de surveillance en deliberent 
en commun et adoptcnt de commun accord le bilan et le rapport de gestion. 
Ila peuvent affecter aux reserves la moitie du benefice annuel. L'assemblee 
generale decide de !'affectation du benefice restant. Au cas o~ le conseil 
de surveillance et le directoire ne tombent pas d'accord sur lea comptes 
annuals OU Sur !'affectation du benefice annuel, c'est a l'assemblee gene-
rale qu'il incomb.e de prendre une decision en la matiere. 
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143. Dans son avis sur la proposition de reglement a l'examen, la commis-
sion economique constate que les dispositions figurant dans ce titre du 
projet de statut repondent largement aux exigences de la publicite moderne. 
En effet, ces dispositions permettent a ceux qui sent etrangers a la societe 
de se faire une idee precise de la situation de l'entreprise, tant sur le 
plan financier que sur celui du materiel et du personnel. 
En outre, les modalites d'etablissement des comptes annuels prevues 
pour la S.E. meritent d'@tre prises comme modele pour la presentation des 
comptes annuels des societes nationales. Il serait done opportun de modi-
fier en consequence les dispositions auxquelles sent actuellement soumises 
en la matiere les societes de droit national. 
144. On ne peut qu'approuver ces considerations generales de la commis-
sion economique. Toutefois, il para1t utile de faire remarquer que le statut 
prevoit deux formules de comptes annuels et quatre formules de comptes des 
profits et pertes: il ne sera done pas toujours possible de confronter les 
comptes annuels de societes differentes si celles-ci ne choisissent pas la 
rn@me forrnule. Par ailleurs, les articles concernant l'etablissernent des 
comptes annuels appellent les observations suivantes: 
145. L'article 152 dispose que le bilan est etabli sous forme de compte 
ou sous forme de liste. 
L'article 153 enumere les pastes qui doivent figurer dans le bilan 
presente sous forrne de compte. Notons apropos de cet article que la venti-
lation prevue sous la rubrique B III intitulee "participations et autres 
immobilisations financieres", a savoir pastes 1 et 2 (participations en 
general et participations dans des entreprises liees) et pastes 4 et 5 
(creances sur des societes a~ec lesquelles la S.E. a un lien de participa-
tion et creances sur des entreprises liees), semble trop detaillee. Ces 
pastes gagneraient a @tre regroupes. 
Au poste 4 de la rubrique C I (stocks) figurent les acornptes verses 
sur stocks. Comme la publicite de cette donnee est susceptible de reveler, 
plus qu'il n'est necessaire, la politique commerciale de la societe, il 
serait opportun d'integrer ce poste au poste 1 de cette rubrique (matieres 
premieres et consommables). 
Par ailleurs, les sections III et IV de la rubrique E (amortisse-
rnents et provisions pour depreciation) ne devraient pas @tre dissocies, 
attendu que le statut ne contient aucun critere precis permettant de distin-
guer entre amortissernents et provisions. 
146. En vertu de !'article 161, il y a participation quand on presume 
qu'une S.E. detient 10 % des parts d'une autre societe de capitaux. Il y a 
lieu de se demander en !'occurrence si la simple presornption constitue un 
er itere valable. 
147. Suivant l' article 176, au poste "impOts sur les benefices" du compte 
des profits et pertes doit figurer le montant effectif des impOts a payer 




pour l'exercice et, de fa~on distincte, le montant des obligations fiscales 
latentes. La Comrnission des Communautes precise., dans le commentaire qui 
suit cet article, que par montant des obligations fiscales·latentes, on 
entend les impOts pour lesquels la dette fiscale est nee au cours de l'exer-
cice, mais dont l'echeance ne surviendra qu'au cours des exercices suivants. 
Il semble opportun a cet egard de specifier dans le libelle de l'article la 
notion d'obligation fiscale latente. 
148. Les articles 179 et suivants concernent l'evaluation des valeurs 
figurant dans les comptes annuels. Au paragraphe 1 a) de !'article 179, il 
est stipule que seuls les benefices realises a la date de cl6ture du bilan 
peuvent @tre inscrits. Il y a lieu de se demander apropos de cette disposi-
tion s'il ne convient pas de preciser la notion de benefices. 
149. Suivant !'article 181, !'evaluation peut se faire non seulernent sur 
la base de la valeur d'acquisition, mais aussi sur la base de la valeur de 
remplacernent. La commission des cornrnunautes europeennes a juge opportun de 
prevoir ces deux rnethodes en se fondant sur les considerations suivantes 
Les valeurs historiques peuvent @tre deterrninees avec precision, 
tandis que les valeurs qui sont deterrninees en tenant compte des fluctua-
tions de la valeur de la rnonnaie ou de modifications des prix de rernpla-
cement ne peuvent @tre calculees avec certitude. M@me si le benefice annuel 
indique sur la base de la valeur de rernplacernent cornporte des benefices 
fictifs, ces benefices fictifs ne doivent pas necessairernent @tre distri-
bues aux actionnaires. Au contraire, pour eviter precisement la distribution 
de benefices fictifs, les organes de la societe ont la possibilite d'appli-
quer le principe de la conservation du capital ou du patrimoine social en 
constituant une reserve a cet effet. cette rnethode ne repond pas toutefois 
aux principes de clarte et de prudence dont !'application s'impose en 
matiere budgetaire, car le rnontant des benefices fictifs ne peut se deter-
miner qu'approximativernent. En revanche, en recourant a la rnethode de la 
valeur de remplacement, le benefice annuel est deja purge des benefices 
fictifs. Toutefois, !'evaluation sur la base de la valeur de rernplacement 
n'est pas reglementee en detail dans le projet de statut, cela afin de parer 
a toute evolution dans !'application de ce principe. 
En depit de ses imperfections evidentes, cette proposition de la 
commission merite d'@tre adoptee. Par ailleurs, les debats que suscite cette 
question dans les milieux economiques ne sont pas encore closet il sera 
peut-@tre indispensable de proceder encore par la suite a des ajustements. 
150. Aux terrnes de !'article 185, si une S.E. a une participation de 
50 % dans une entreprise, cette participation doit @tre inscrite pour sa 
valeur intrinseque. 
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Notons a cet egard que le concept "valeur intrinseque" n'a pas une 
signification identique dans tousles Etats membres et qu'il serait bon 
dans ces conditions de le preciser. 
151. L'article 191 dresse la liste d'une serie d'indications qui doivent 
figurer notamment dans l'annexe au bilan et au compte de profits et pertes. 
En raison de son caractere trop detaille, cette enumeration est susceptible 
de nuire a la gestion et a la politique concurrentielle de l'entreprise. 
L'obligation, par exemple, d'indiquer le chiffre d'affaires ventile par 
categories de produits (paragraphe 7) et les donnees relatives a la compo-
sition et a la remuneration du personnel et des membres des organes de la 
societe (paragraphes 8 et 9) semble incompatible avec le secret profession-
nel. De plus, la confrontation des salaires et des prestations sociales 
accordees dans les diverses entreprises nationales d'une S.E. pourrait pro-
voquer des conflits sociaux. 
152. Suivant l'article 192, les indications exigees dans les cas vises 
a !'article 191, paragraphe 3 (indications relatives aux participations 
d'une S.E.) et 6 (indications sur les entreprises liees) peuvent @tre omi-
ses, lorsqu'elles sont de nature a porter prejudice a l'entreprise. D'autres 
indications concernant, par exemple, les stocks (article 153) ou les depen-
ses du personnel (article 169) devraient beneficier de la m@me latitude. 
153. A l'article 219 - qui fait obligation au directoire d'inscrire au 
registre europeen du commerce et de publier dans les journaux de la societe 
le document vise a l'article 216, a savoir les comptes annuels, le visa du 
comrnissaire aux comptes et le rapport sur la gestion sociale - il est sti-
pule que le depot et la publication de ce document doivent intervenir "sans 
retard". Afin d' eviter toute difficulte d' interpretation, il conviendrait 
peut-@tre de fixer un delai. 
154. Apropos des dispositions du titre VI relatif a l'etablissement 
des comptes, le representant de la Commission des comrnunautes europeennes 
a declare que la Commission entend reprendre, dans la redaction definitive 
de la proposition de reglement, les dispositions correspondantes de la pro-
position de quatrieme directive tendant a coordonner les garanties qui sont 
exigees, dans les Etats membres, des societes pour proteger les inter@ts 
tant des associes que des tiers, en ce qui concerne la structure et le 
contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'evaluation 
ainsi que la publicite de ces documents, proposition qui est actuellement 
a l'etude du Parlement europeen. 
Dans ces conditions, votre commission se bornera, dans le present 
rapport, a signaler les problemes que posent, a son avis, les dispositions 
en question du reglement en examen et a inviter la commission des Comrnunau-
tes europeennes a rapprocher ces dispositions de celle·s···de la proposit-ion 
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de quatrieme directive, compte tenu de l'avis que le Parlement europeen 
formulera prochainement sur le texte de la directive. 
TITRE VII: Groupe de societes (articles 223 ~ 240) 
155. Le titre VII du statut traite des problemes juridiques poses par l'inte-
gration d'une societe europeenne dans un groupe de societes. 
Les groupes de societes ont pour principale caracteristique de reunir 
diverses entrepr_ises juridiquement autonomes sous une direction unique, en 
vue de former une nouvelle entite economique. L'integration de societes inde-
pendantes suivant ce modele constitue un instrument de restructuration et de 
concentration qui rev@t aujourd'hui une importance capitale pour la vie econo-
mique de la Conununaute. Cet instrument repond a la necessite de creer des unites 
de production plus solides et de dimensions plus grandee, propres a favoriser 
et a tirer parti du progres technologique, et a faire face a la concurrence de 
plus en plus forte et de plus en plus redoutable sur le plan mondial. En outre, 
il permet de definir une politique conunerciale conunune pour toutes les entre-
prises faisant partie d'un groupe. 
Par rapport a la fusion, le regroupement offre l'avantage d'@tre un ins-
trument mains onereux et plus souple et de preserver la personnalite juridique 
des differentes societes. Cette derniere particularite permet d'eviter des 
phenomenes de gigantisme et d'adapter plus facilement les structures de l'entite 
economique creee a l'evolution dans le dornaine technique et commercial. 
Les moyens de constituer une telle forme de concentration sent multiples. 
En general, un groupe se forme par la prise par une societe (societe mere) 
d'une participation financiere dans d'autres societes. En outre, un groupe 
peut se constituer plus conunu~ment par etablissement de liens personnels (de-
tachement de cadres de. J.a?. SOCiete me-re'·aupres des autres" 'soei&tes~ du groupe) OU 
de liens contractuels. 
156. Dans son memorandum sur la politique industrielle de la Conununaute (1), 
commission des Cornrnunautes a souligne l'importance du groupe de societes en 
tant qu'instrument de restructuration des entreprises europeennes. 
Votre conunission convient de la necessite pour les entreprises euro-
peennes de disposer d'un tel instrument de restructuration, qui leur 
permet une adaptation optimale a la situation du marche conunun et du rnarche 
mondial, et estime des lors qu'une reglementation relative a la constitution 
de tels groupes trouve une juste place dans le statut propose. 
(1) Cfr. doc. 15/70, pages 150 et suiv. 
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157. Dans ce contexte, il convient de faire observer qu'il existe d'ores 
et deja dans tous lee Etats membres differents groupes de societes mais que 
lee dispositions nationales qui lee regissent ne sont pas adaptees aux exi-
gences presentes et futures de la zone economiquement unifiee que doit !tre 
la communau te. 
En effet, les legislations en matiere de droit des societes en vigueur 
dans tousles Etats membres - exception faite en partie de la Republique 
federale d'Allemagne - traitent les societes exclusivement comme des personnes 
morales autonomes, gerees a seul effet d'atteindre les buts pour lesquels 
elles ont ete creees. En d'autres termes, ces legislations ne permettent pas 
aux societes de suivre des directives donnees de l'exterieur- ce qui pourtant 
est necessaire dans le cas du groupe. 
158. Les anomalies et les ineonvenients qui d~coulent pour les groupes de 
societe~ de l'absence d'une r6glementation appropriee, ont ete soulignes par 
la commission economique dans l'avis elabore par M. Romeb; dont nous extrai-
rons les passages suivants: 
"La reunion d'entreprises sous une direction unique (groupe) est un 
phenomene economique qui, au cours des dernieres decennies, a pris dans la 
realite juridique de tousles Etats hautement industrialises, une place qui 
depasse, de par son importance economique, toutes les autres formes de coope-
ration entre entreprises. Cette evolution repond a la tendance a agrandir 
constamment les entreprises. Les groupes presentent toutefois la particula-
rite de conserver, en depit de la dependance economique des diverses parties, 
leur personnalite juridique. 
Il en resulte des tensions entre les necessite economiques d'une direction 
uniforme du groupe que la direction doit prendre en consideration, et le droit 
applicable aux entreprises en tant que personnes juridiques, droit qui, en 
posant en principe l'independance economique et l'identite entre personne 
juridique et entreprise, tend a prevoir un equilibre des forces en jeu. 
Une l~gislation moderne sur la societe anonyme doit contenir des dispo-
sitions sur les groupes d'entreprises, ne serait-ce que parce que celles-ci 
sent en train de devenir une garantie toujours plus importante de collaboration 
optimale entre les entreprises. Attendu que les legislations de la plupart des 
Etats membres ne reconnaissent pas "de jure" le regroupement en une nouvelle 
entite economique, l'independance juridique des differents membres du groupe 
etant maintenue, cette reconnaissance dans le statut de la societe anonyme 
europeenne devrait contribuer ace que l'on tienne enfin cornpte de cette 
forme de cooperation entre les entreprises dans la realite juridique de tous 
les Etats membres. La reconnaissance uniforme de cette forme de cooperation 
entre les entreprises necessite une nouvelle reglementation au niveau nationai, 
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visant a organiser le droit de protection des actionnaires et des creanciers 
dans le respect des exigences d'un rnarche commun elargi. 
En principe, nous pouvons nous declarer fevorables aux propositions ci-
dessus rnentionnees, attendu que la reglernentation prevue repond aux exigences 
de l'econornie. Dans la rnesure ou l'on peut considerer que la reglernentation 
prevue par la proposition de la Commission pour les groupes d'entreprises 
suffit a regler les problemes poses par la societe anonyrne europeenne, une 
coordination des legislations nationales en la rnatiere s'irnpose, afin d'eviter 
que des traiternents divers ne soient appliques a des groupes d'entreprises 
nationales. La encore, nous devons souligner le rOle de guide du statut 
europeen." 
159. Votre Commission approuve lea observations de la commission economique 
quanta la necessite de prevoir une reglementation coherente en matiere de 
legislation sur les groupes de societes. 
Cependant, elle n'ignore pas que la constitution de groupes peut creer 
des problemes sur le plan de la concurrence. Mais attendu que la constitu-
tion et les activites des groupes sont soumis aux dispositions comrnunautaires 
et nationales en matiere de concurrence, le statut a l'examen ne saurait ni 
ne doit regler ces questions. 
160. Cela dit, il paratt justifie d'inserer dans le statut de la S.E. une 
reglementation sur les groupes qui 
- reconnaisse l'existence de ce phenomena economique et donne au groupe la 
capacite necessaire pour agir en tant que tel; 
- protege les actionnaires et les creanciers des risques que peut entratner 
l'integration d'une societe dans un groupe dont fait partie une S.E. 
161. Votre commission approuve le principe qui est a la base des disposi-
tions prevues a cet effet dans le statut, a savoir que la legislation sur 
les groupes de societes est d'application lorsqu'une societe dependant d'une 
autre est soumise a une direction unique, tout en formulant certaines re-
serves sur quelques points de debat des dispositions proposees pour la S.E. 
Elle souhait.e en tout cas que les solutions choisies dans le statut 
soient harmonisees avec celles qui seront introduites dans les legislations 
nationales apres que les garanties exigees des societes integrees dans un 
groupe, en application de l'article 54, paragraphe 3 e) du traite C.E.E. 
auraient ete coordonnees. 
162. La proposition de la Commission des Communautes europeennes peut se 
resumer ainsi: 
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Tout d'abord, elle definit la notion de groupe de societes a partir de 
deux caracteristiques : .. 1n existence de deux entreprises dont 1 'une se trouve 
dans un rapport de dependance vis-a-vis de l'autre: l'article 6 indique lea 
conditions d'existence d'un tel rapport. 2°) reunion de l'entreprise domi-
nante et de l'entreprise dependante sous la direction unique de l'entreprise 
dominante. Pour qu'il y ait groupe de societes au sens du statut, il est 
indispensable que l'une des entreprises participantes soit une S.E. : la forme 
juridique des autres entreprises en cause et leur lieu d'implantation n'entre 
pas en ligne de compte. 
Que la S.E. soit une entreprise dominante ou dependante a l'interieur 
du groupe, le statut protege lee actionnaires dits "libres" c'est-a-dire les 
actionnaires qui restent en dehors du cadre du groupe et lee creanciers des 
entreprises dependantes faisan.t partie.du groupe. La S.E. est.tenue de noti-
fier immediatement son appartenance a un groupe. Les actionnaires libres 
d'une entreprise dependante peuvent chois.ir entre une indemnite en esp~ces 
et l'echange de leurs actions centre des actions de l'entreprise dominante 
dans certains cas, ils peuvent exiger un montant compensatoire payable annuel-
lement en tant que garantie sur les di.videndes. Dane le cas ou elle accorde 
cette garantie aux actionnaires libres, l'entreprise dominante a le droit en 
principe de donner des instructions a l'entreprise dependante. Le directoire 
de l'entreprise dependante est tenu de suLvre ces instructions, meme si elles 
s'opposent aux interets de l'entreprise dependante. Les. creanciers des entre-
prises dependantes sont proteges en ce sens que l'entreprise dominante est 
solidairement responsable des engagements pris par les entreprises depen-
dantes. 
163. Ence qui concerne lee dispositions qui m6ritent un·examen particulier, 
l'article 223 fixe comme un des criteres essentiels de l'existence d'un 
groupe, la presence d'une "direction unique". 
Cette expression est vague et il serait certainement utile de la pre-
ciser ou tout au moins de la remplacer par une autre plus satisfaisante. En 
effet on pal t, par exemple, entendre par "direction", un organe technique 
et administratif alors que, dans le.. reglement a ~examen., ce terme a une 
acception beaucoup plus large, les differentes taches-de gestion, de pro-
grammation et de coordination etant confiees a une direction. 
Votre commission est pleinement consciente de la difficulte d'inserer 
dans le texte d'un article une formule juridique qui englohe toutes lee 
situations qui peuvent se rattacher a la notion de direction unique. Par 
ailleurs, il ne lui semble pas non plus indique de laisser dans le vague 
cette definition, m@me si en derniere instance la Cour de justice peut appor-
ter la lumiere de sa sagesse et le poids de.son autorite. Il conviendrait 
done qu'au moins dans le commentaire de !.'article 223, la Commission decrive 
un nombre suffisant de situations dans lesquelles on peut logiquement penser 
qu'il y a une direction unique. 
... 96 - PE 30. 742/def • 
164. L'article 223 - et les articles suivants de la m~me section -
devraient par ailleurs conten~r une reglementation des groupes dits d'entre-
priscs 6quivalentes (ou groupes horizontaux). En effet, il existe unE" 
"dir;ection unique" non seulement dans les groupes possedant. une cntreprise 
do~inante, mais aussi dans les groupes d'entreprises equivalentes. De ce 
fait, les risques qui peuvent resulter d'un regroupement horizontal pour les 
creanciers et les actionnaires minoritaires sont identiques a ceux qui pro-
viennent de la formation d'un regroupement "vertical". 
165. Les dispositions relatives aux groupes d'entreprises s·a~pliquent 
egalement aux societes d'un groupe qui sent soumiscs aux legislations na-
tionales des Etats membres, si la societe dominante est une S.E. 
(article 224, paragraphe 1). 
Il serait peut-@tre preferable, en ce cas, d'assujettir les societes 
en question au droit national, conformement aux principes de droit prive 
international generalement admis en la matiere et comme cela est d'ailleurs 
prevu pour les societes dependant d'une S.E. dont le siege est situe en 
dehors du territoire de la Communaute. 
Toutefois, votre commission estime que l'on peut accepter cette dero-
gation au principe selon lequel les rapports entre entreprises integrees sont 
regis par le statut de la societe dependante. Cetta derogatior- sera, en effet, 
necessaire, pour permettre aux groupes dependant d'une S.E. d'agir aussi 
longtemps que le droit national des Etats membres n'offrira pas aux action-
naires et aux creanciers les garanties qui en sent la necessaire contrepartie. 
Votre commission souhaite done qu'afin d'eviter toute discrimination, 
les travaux de coordination des garanties exigees des societes integrees 
dans un groupe qui ont ete entrepris sur la base de !'article 54, para-
graphe 3, lettre g) du traite, soient acceleres, Des qu'ils auront ete menes 
a terme, il faudra reconsiderer le probleme souleve par !'article 224, 
paragraphe 1. 
166. Les articles 228 et suivants laissent aux actionnaires toute latitu-
de de choisir entre l'indemnisation en especes en ecnange de la remise des 
actions en leur possession, l'echange des actions de l'entreprise dependante 
centre des actions de l'entreprise dominante ou le versement d'annuites 
compensatoires proportionnees a la valeur nominale des actions. 
Le cumul des garanties offertes aux actionnaires pourrait causer des 
difficultes financieres a la societe. En effet, l'entreprise dominante du 
groupe doit tenir a la disposition des actionnaires minoritaires une indemni-
te en especes ou en actions. Cette obligation pose de serieux problemes de 
financement, aggraves par le fait qu'il est interdit a la S.E. d'acquerir ses 
propres actions (article 46 du statut). Il peut done arriver que, si les 
actionnaires libres sont nombreux, la societe dominante se trouve dans une 
situation financiere intenable. 
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Or, si l'on peut admettre l'opportunite de proteger les interAts des 
actionnaires libres, il n'en reste pas moins que cette mesure ne doit pas 
nuire a d'eventuels projets de regroupement. 
La Conunission des Communautes devrait done considerer l'opportunite 
de revoir ces dispositions, en tenant compte des inter~ts bien compris tant 
des societes que des actionnaires. De l'avis d'une partie de votre commission, 
une solution pourrait consister dans la suppression du cumul des garanties qµe 
la societe dominante doit offrir aux actionnaires minoritaires. On pourrait 
par exemple prevoir, en principe, uniquement le paiement d'annuites compensa-
toires, comme cela est prevu a l'article 231, et recourir aux deux autres 
possibilites (indemnites en especes en echange d'actions et echange d'actions 
de l'entreprise dependante centre des actions de l'entreprise dominante) dans 
le cas o~ les actions detenues par les actionnaires minoritaires ne depassent 
pas au total 20 % du capital social. 
167. Suivant l'article 239, l'entreprise dominante du groupe, qu'elle ait 
son siege a l'interieur OU a l'exterieur des Etats membres, repond solidai-
rement des obligations de l'entreprise dependante dont le siege est a l'inte-
rieur d'un Etat membre. 
Cette disposition semble, elle aussi, trop rigoureuse, car elle accorde 
aux creanciers une protection peut-t!itl:'e exce1u1ive. 
Votre commission a done envisag~ lee formules suivantes 1 
a) exclure la responabilite, a condition que l'entreprise dominante du groupe 
se plie a certaine autres prescriptions relatives a la protection des 
creanciers de l'entreprise dependante (aux Pays-Bas, la societe mere a la 
possibilite de choisir de publier les comptes annuels de la filiale ou 
d'assumer directement la responsabilite des obligations souscrites par 
celle-ci) 
b) limiter la responsabilite aux obligations contractees posterieurement a 
la constitution du groupe 
c) limiter la responsabilite aux obligations contractees de commun accord 
d) exclure les obligations resultant d'actes illicites ou de violation de 
regles de droit public (dettes fiscales), commis hors du territoire des 
Etats membres. 
Apres un examen attentif, elle s'est toutefois prononcee en faveur du 
maintien du texte propose, estimant essentielle la protection des creanciers 
et compte tenu, notamment, du fait que la garantie supplementaire qui leur 
est offerte est compensee par la possibilite d'intervention de la societe 
dominante dans la gestion de l'entreprise dependante (article 240). 
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TITRE VIII : MODIFICATION DES STATUTS (articles 241 a 246) 
168. La modification des statuts releve exclusivement de la competence de 
l'assemblee generale. La proposition impose l'obligation d'une information 
prealable des actionnaires sur la nature et les motifs exacts de la modifi-
cation projetee. Toute modification du statut doit @tre acquise a la majorite 
des trois quarts des voix valablement exprimees, apres constatation que le 
quorum est atteint. 
Le contrOle judiciaire de la modification des statuts, la transcription 
de celle-ci au registre du conunerce europeen et sa publication dans les jour-
naux de la societe s'effectuent selon la reglementation prevue pour la cons-
titution de la societe (cf. articl:ls 26 a 28). 
169. Ce titre de la proposition de reglement ne souleve pas de problemes par-
ticuliers. 
TITRE IX: nISSOLUTION 1 LIQUIDATION, FAILLITE ET PROCEDURES ANALOGUES 
(articles 247 a 263) 
170. La S.E. est dissoute soit par decision de l'assemblee generale, par 
expiration de la duree fixee par les statuts, par la survenance de la situa-
tion visee a l'article 249, paragraphe 4 (dissolution de droit) ou par decla-
ration de faillite. Sauf en cas de declaration de faillite, la dissolution 
de la societe entra!ne sa liquidation conformenent aux dispositions des 
articles 251 et suivants. Le directoire assure la liquidation de la societe 
dissoute. Toutefois l'assemblee generale dispose de pouvoirs de contrOle 
tres etendus a l'egard des liquidateurs. Le but principal de la liquidation 
est le desinteressement des creanciers de la societe. Le patrimoine restant 
est reparti entre les actionnaires selon un plan de repartition. Les dispo-
sitions regissant la faillite, le concordat et les procedures analogues 
feront l'objet d'une convention particuliere entre les Etats membres. 
171. L'article 247 ,numere les cas dans lesquels il y a dissolution de la 
societe. Il prevoit, en particulier, a la lettre c) que la S.E. est dissoute 
par survenance de la situation visee a l'article 249, paragraphe 4 (dissolu-
tion de droit, si l'assemblee n'a pas pu deliberer pour decider la dissolution 
de la societe, en cas de diminution de plus de la moitie de l'actif net 
de la societe par suite de pertes constatees dans les livres comptables). 
Votre conunission estime qu'a ce cas d'espece peuvent venir s'en 
ajouter d'autres dans l'avenir. Elle propose done de modifier le texte de 
la lettre c) conune suit : ."c) par sanction legale prevue par le nouveau 
reqlement : " 
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172. Votre commission propose ensuite une modification a !'article 249, 
paragraphe 1. Dans ce paragraphe il est dit que lorsque l'actif net de la 
societe devient inferieur a la moitie du capital, l'assemblee generale est 
tenue de decider si la societe doit @tre dissoute. Si ce fait a ete inscrit 
a l'ordre du jour, le directoire doit se prononcer expressement sur la disso-
lution dans un rapport special qui doit @tre approuve par la conseil de 
surveillance. De l'avis de votre commission, cette approbation n'est pas 
strictement necessaire; cette prescription pourrait m@me causer un conflit 
entre les deux organes de la societe. Il semble done opportun d'etablir sim-
plement que le conseil de surveillance formule un avis motive sur ce rapport 
special". 
Le paragraphe 4 de !'article 249 etablit que la societe est dissoute de 
plein droit a !'expiration d'un delai de deux ans a compter de la date de 
l'assemblee generale au cours de laquelle sent examines les comptes annuels, 
si dans ce delai l'assemblee ne s'est pas reunie ou n'a pas pu deliberer va-
lablement pour decider la dissolution ou la reduction du capital. 
Votre commission est d'avis que !'expression "ne s'est pas reunie" n'a 
aucune valeur juridique et pratique et qu'elle doit par consequent @tre sup-
primee. 
173. L'article 252 stipule que les membres du directoire precedent a la liqui-
dation de la societe. Au sein de votre commission, on a fait observer que 
cette disposition n'est pas heureuse. Il ne semble pas, en effet, indique de 
confier la liquidation aux administrateurs de la societe, car on peut norma-
lement supposer que ceux-ci ont eu leur part de responsabilite dans la mau-
vaise gestion de la societe. 
Ace propos, le representant de la Commission a fait observer que cet 
article offre a l'assemblee generale la possibilite de designer OU de revo-
quer des liquidateurs. En outre, le paragraphe 2 de ce m@me article 252 
prevoit, comme clause de sauvegarde, que les actionnaires detenant au moins 
5 % du capital ou un nombre d'actions d'une valeur nominale de 100.000 u.c. 
peuvent saisir l'autorite judiciaire competente pour demander que les liqui-
dateurs soient revoques et que d'autres soient designes. 
Eu egard aces considerations, votre commission s'abstient de proposer 
des modifications-au texte de cet article. 
174. L'article 255 concerne la notification des creances aux liquidateurs par 
les interesses. Le paragraphe 3 de cet article prevoit que les creances non 
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produites dans un delai d'un an a compter de la derniere publication de 
!'invitation des liquidateurs dans les journaux de la societe s'eteignent. 
Cette disposition n'est pas correctement formulee. En effet, il ne s'agit pas 
de !'extinction de la creance, mais de la perte du droit de la faire valoir. 
La premiere phrase de ce paragraphe doit done ~tre ainsi libellee : "Les 
creanciers qui n'ont pas produit leurs creances dans un delai d'un an a compter 
de la derniere des publications sont dechus du droit de produire ces creances.'' 
175.. Selon le paragraphe 1 de l 'article 260. apres la liquidation, les ecri-
tures de la S.E. doivent @tre deposees aupres du registre europeen du commerce 
pour y §tre conservees pendant dix ans. Cette disposition n'appelle pas 
'd'observations particulieres. Toutefois, pour que ce paragraphe soit en con-
cordance avec le paragraphe suivant, il convient de mentionner non seulement 
les ecritures mais aussi les livres de la S.E. (1). 
176. La troisieme section du titre IX (articles 261 a 263) prevoit que la 
faillite, le concordat et les procedures analogues feront l'objet de conven-
tions signees entre les Etats membres. 
Dans le connnentaire de la Commission des Communautes europeennes, il est 
signale qu'une convention en matiere de procedure relative a la faillite a 
ete conclue par les Etats membres, qui doit encore @tre ratifiee par les par-
lements nationaux. Cette convention n'est applicable que si se presente, dans 
l'une des procedures qu'elle vise, des elements internationaux. Mise a part 
cette restriction - qui de toute fa~on ne concerne pas la S.E. - cette conven-
tion aura un champ d'application tres vaste. En regle generale on peut indi-
quer d'ores et deja que la convention s'inspire des principes d'unite et 
d'universalite de la faillite. Toute procedure ouverte dans l'un des Etats 
membres a plein effet juridique dans les autres Etats membres. Des regles 
pr6cises permettront de determiner le tribunal competent et de parer aux 
conflit; de competences. Pour faciliter l'application du principe de l'uni-
versalite de la faillite - c'est-a-dire !'inclusion dans la faillite de tous 
les biens du failli situes dans la Connnunaute - la convention comporte en 
annexe une loi .uniforme que les Etats signataires devront introduire dans 
leumlegislations. Les conditions d'ouverture de la faillite seront reglees 
par le droit national; pour la S.E., ce droit sera celui du pays ou est situe 
le siege de la direction effective. 
177. Les dispositions du projet de statut de la S.E. relative a la faillite 
et aux procedures analogues n'appellent pas d'observations particulieres, 
etant donne notamment qu'elles sont calquees sur les dispositions correspon-
dantes de la convention intergouvernementale mentionnee plus haut. Ces dispo-
sitions s'appliqueront egalement a la protection des inter@ts des travail- · 
leurs. 
(1) Cette observation ne concerne que le texte italien 
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TITRE X: Transformations (articles 264 a 268) 
178. La societe europeenne peut @tre transformee en une societe anonyme rele-
vant du droit d'un des Etats membres lorsqu'elles a des liens economiques 
avec cet Etat membre en raison du lieu de sa direction effective. C'est l'as-
semblee generale qui decide de la transformation. Lacour de justice des 
communautes europeennes, a qui doit @tre notifiee la decision, se borne a en 
verifier la regularite. Si elle n'a pas d'objections a formuler, la Cour de 
justice etablit une attestation de regularite. Ace moment, la transformation 
est effectuee: toutes les operations · ulterieures relevent des legislations 
nationales.Une fois la procedure conclue sur le plan national, comme derniere 
operation, le statut prevoit qu'une copie des documents exiges par la legis-
lation nationale doit @tre deposee au bureau du registre europeen du commerce. 
La transformation y est inscrite et elle est publiee au Journal officiel des 
Communautes europeennes. La societe continue d'exister comme societe euro-
peenne jusqu'au jour ou elle acquiert la personnalite juridique en vertu des 
dispositions du droit national en cause. 
179. Quant au principe m@me de la transformation, certains membres de notre 
commission ont objecte que l'on ne devrait pas permettre a une certaine majo-
rite qui se forme au sein d'une S.E. de proceder a la transformation de 
celle-ci en une societe de droit national, supprimant ainsi les conditions 
concretes qui sont a la base de la constitution de la S.E. 
Toutefois pour la majorite des membres de la commission juridique il a 
paru normal d'accorder a la S.E., tout comme une societe nationale est libre 
de le faire en vertu des legislations nationales, la possibilite de se trans-
former en un autre type de societe. Par ailleurs, pour prevenir des abus, le 
statut prevoit que la decision doit @tre prise par l'assemblee generale sta-
tuant a la majorite qualifiee. En outre, la transformation n'est autorisee 
qu'apres l'exp_iration d'un delai de trois ans a compter de la constitution 
de la S .E. 
Les dispositions fixees pour la transformation peuvent done @tre approu-
vees dans leur ensemble. 
180. Le paragraphe 3 de l'article 264 appelle deux observations. 
Selan ce paragraphe, la S.E. peut @tre transformee en societe anonyme 
relevant du droit de l'Etat membre dans lequel se trouve le lieu de sa 
direction effective. Tout d'abord, il n'est pas toujours aise de determiner 
le lieu de la direction effective et, par ailleurs, il est facile pour la 
societe d'elire le siege de sa direction effective en fonction du but parti-
culier qu'elle poursuit. 
Votre commission propose done que ce paragraphe soit ainsi libelle 
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·~·3t }'_a~ S.E. est .transformee en- societe du droit de l 'Etat membre dans lequel 
elle a son siege social et ea direction effective depuis au moins trois 
~-
TITRE XI: Fusion (articles 269 A 274) 
181. Les societes europi§ennes peuvent fusionner entre elles ou avec une socie-
te constituee salon le droit d'un Etat membre. La fusion peut. @tre realisee 
par c;eation d'une nouvelle societe europi§enne ou par absorption. Une s.E. 
peut soit former une nouvelle societe anonyme europi§enne avec une autre socie-
te e~opi§enne ou avec une societe anonyme de· drbit national, so:Ur.•11bsorber 
un6 autre S;E-._ ou-·une societe ano~yme de. dro;t national; tine te.lle operation 
aboutira toujours A la formation d'une~.societe europi§enne. 
Le processus inverse# c'est-A-dire !'absorption d'une societe europeenne 
par une societe anonyme de droit ~ational ou la constitution avec celle-ci 
d'un~ nouvel~e. societe anonyme nationale, est egalement possible. Mais sa 
reglementation.releve du droit national et n'a done pas lieu d'~tre inseree 
dan111 le statut •. 
182. Les dispositions du present titre ne soulevent pas d'observations parti-
culieres, si ce n'est Apropos de la fusion simultanee de plus de deux S.E. 
qu1 iI conviendrait de prevoir. En effet, lea articles 269, 271 et 274 ont tr.ait 
A la fusion entre une societe europeenne et une autre societe europi§enne ou 
une societe de droit national. Dans ce contexte, il est permis de se demander 
si lee fusions interessant plus de dewc societes europi§ennes ou plusieurs so-
, 
cietes de droit national ne sont pas interdites. Etant donne que le texte des 
articles cites ne semble pas exclure cette possibilite, il est en tout cas 
preferable de preciser en ce sens les dispositions de ce titre. 
TITRE XII: Droit fiscal (article§ 275 A 281) 
183. Lorsque des societes anonymes constituees sous for~e.de holding selon le 
droit de l'un des Etats membres, ou des societes anonymes europeennes creent 
une S.E. holding au. sens des articles 2 et 3, !'attribution aux actionnaires 
de ces societes des actions de ce holding en echange des actions desdites 
societes n'ehtratne aucune imposition. 
' Au point \e vue fiscal, la societe europi§enne se voit appliquer le droit 
fiscal de l'Etat dans lequel se trouve le lieu de la direction effective. 
D'une maniere generale, devront @tre appliquees A la societe anonyme les dis-
positions figurant dans les propositions de directive de la Commission concer-
nant le regime fiscal commun applicable aux societes meres et aux filiales 
d'Etats menibres differents, ainsi qua.le regime fiscal commun applicable aux 
fusions, scissions et transferts d'actifs intervenant entre societes d'Etats 
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membres differents. · comme il a deja 6U precis6 au para·graphe 34 du preserit 
document, le Parlement europeen s'est prononce·sur ces .deux propositions de 
directive sur la base des rapports elabores par M. Rossi et M. Artzinger. 
~ ,J" ' 
184. Dans le commentaire qui accompagne le titre sous examen, la Commission 
des Communaut§s fait observer qu' elle n' a pas prevu de r6glementation· ff.scale 
particuliere pour la socieU europ4fenne dans la mesure o~ un r6'gi~e ·t'isc~l 
. . . . ·. . '; . 
plus favorable irait non seulement a.·1 1 encontre des principes du droit fiscal 
moderne, qui tend a donner plus d'importance a la· fonction et .a ra str~cture 
economique des entreprises qu'a la structure juridique, mais e~co~e cr~~ait 
deliberement de nouvelles sources de distorsion et de discrimination prejudi-
. . (. 
ciables a un climat de concurrence libre et"efficace et contraires a· la·neutra-
. l;i..te fiscale. C'est done le regime de droit commun qui doit s'appliqtier aux 
societes europeennes comme aux autres societes. 
' Cette argumentation paratt valable. Cependant, il semble utile de faire 
observer· que les regimes fiscaux different sensiblement les uns des autres. 
Il faudra done proceder a !'harmonisation de ces reglementations sous peine 
de voir les societes europeennes fixer leur siege et concentrer le~s activites 
dans les pays dotes du r6gime fiscal le plus favorable. 
185. Il convient egalement de faire une autre observation de caractere g6neral 
en ce qui concerne les dispositions fiscales. Celles-ci sont calqu6es en partie 
sur· les dispositions contenues dans les propositions de directive deja citees 
concernant respectivement le r6gime fiscal commun applicable aux· fus.ions, 
scissions et transferts d'actifs intervenant entre societes de differents Etats 
membres et le regime fiscal commun applicable aux societes meres et filiaies 
d'Etats membres differents. 
Par consequent, il est indispensable que cette directive soit arr@te~ par 
le Conseil avant !'adoption du projet de statut de la societe europeenne, afin 
d'eviter que la societ6 europeenne ne soit.assujettie a une reglementati~n 
speciale par rapport aux societes.de droit national. 
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.-,-,__.l86 .. Si 1' on examine en detail les differents articles de ce titre, une pre-
.. ~ere obs_ervation s ' impose au su jet de 1 'article 2 7 5. Cet article prevoi t que 
dans le cas ou des societes anonymes constituees selon le droit de l'un des 
Etats membres ou des societes anonymes europeennes creent une societe anonyme 
europeenne sous forme de holding, !'attribution aux actionnaires de ces socie-
tes des actions du holding en echange des actions de ces societes n'entratne 
aucune imposition. 
Aussi importante que puisse ~tre cette disposition, elle ne resout qu'en 
partie lee problemes que pose la creation d'une S.E. en holding par des socie-
tes ayant le siege de leur direction effective dans des Etats membres diffe-
rents. 
L'un des principaux obstacles a surmonter reside dans le fait que la 
constitution de la societe holding peut priver ses actionnaires des avahtages 
de conventions intergouvernementales dont ils beneficiaient auparavant. Il 
serait done opportun de prevoir que les Etats membres adoptent des mesures 
appropriees en vue d'assurer la transparence fiscale de la societe de holding, 
notamment par !'application des conventions sur lee doubles impositions. 
Votre commission propose done de completer !'article 275 par le texte 
suivant 
"3. Les dispositions des alineas precedents ne portent pas atteinte aux 
avantages de conventions sur la double imposition dont beneficient les 
actionnaires." 
187. L'article 277 concerne lee facilites fiscales accordees a la societe 
europeenne qui, du point de vue fiscal, est residente d'un Etat membre depuis 
au moins cinq ans et transfere sa direction effective dans un autre Etat mem-
,. 
bre. En particulier, l'Etat ou se trouvait le domicile fiscal avant le trans-
fert s'abstient d'imposer lee plus-values afferentes aux elements d'actif de 
la societe europeenne. 
Ace propos, il convient de faire observer que le probleme de !'imposition 
des plus-values peut se poser non seulement dans les Etats dans lesquels la 
societe europeenne a sa direction effective, mais egalement dans les autres 
Etats dans lesquels la societe europeenne possede des etablissements stables. 
En outre, les paragraphes a), b) et c) de !'article 277 ne reglent que 
le probleme des plus-values afferentes aux elements d'actifs de la S.E. qui 
ne quittent pas l'Etat dans lequel la societe avait sa direction effective 
avant le transfert. Votre commission s'est demande si, pour rendre possible 
le transfert du siege de la direction effective, il ne faudrait pas egalement 
exempter de !'imposition les plus-values relatives aux elements qui sont 
necessairement transferee en m~me temps que ,le siege, tels que, par exemple, 
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les participants et brevets, en pr6voyant toutefois que ces 6l6ments soient 
transcrits dans la comptabilite du nouveau siege avec la m@me valeur comptable. 
Le representant de la Commission a precise qu'il n'est pas souhaitable 
d 1-exempter les plus-values de 1' imposition, pour des raisons techniques avant 
tout, mais aussi pour eviter que l'Etat dans lequel la societe avait le siege 
de sa direction effective ne subisse un prejudice financier. 
Compte tenu de ces arguments, votre commission s'est abstenue de propo-
ser des modifications au texte de l'executif. 
188. L'article 278 traite de l'imposition fiscale des benefices des etablisse-
ments stables. Il prevoit que la S.E. peut deduire des benefices imposables 
les pef~es subies parses etablissements stables situes dans d'autres Etats 
mernbres. Les benefices ulterieurs de ces etablissernents constituent un revenu 
i~posable de la S.E. a concurrence de la perte adrnise en d6duction. Par 
,_analogie aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 281, il serait opportun, 
afin d'eviter une double imposition du m~e revenu, de pr6voir que la d6duc-
tion est definitive lorsque la legislation applicable a l'etablissernent stable 
n'autorise pas le.report des pertes. 
189. Suivant !'article 281, lorsqu'une S.E. detient une participation d'au 
moins 50 % du capital d'une autre societ6 et lorsque le resultat d'une periode 
d'imposition de cette autre societe se solde par une perte, celle-ci est ad-
mise en deduction des benefices imposables de la S.E. dans l'Etat dont elle 
est au point de vue fiscal un resident, en proportion du capital detenu. Des 
que le pourcentage de 50 % n'est plus atteint, toute perte deduite dans les 
cinq periodes d'imposition prec6dentes doit @tre r6int6gree dans les b6nefices 
irnposables de cette S.E. 
Votre commission s'est demande si cette obligation ne devrait valoir que 
pour le cas o~ la S.E. a detenu une participation d'au moins 50 % pour une 
periode d'au moins 5 ans, et etablir ainsi une certaine analogie avec 
l'article 277. 
Le representant de la commission a explique que cette disposition vise 
a eviter des abus. Le point de vue de la commission juridique, s'il etait 
accepte, pourrait, en effet, inciter une societe anonyrne a vendre a une 
filiale une part de ses propres actions pour se soustraire a l'application 
des dispositions du paragraphe 3 de l'article 281. 
Compte tenu de ce risque, votre commission a renonce a proposer une 
modification. 
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TITRE XIII : Dispositions penales (article 282) 
190. Le paragraphe 1 de !'article 282 stipule que les Etats membres doivent 
introduire dans leur legislation les dispositions penales necessaires pour 
sanctionner les agissements definis dans l'annexe a la proposition de regle-
ment. En d'autres termes, le reglement ne pr6voit pas de droit penal propre 
pour la S.E. 
La disposition a l'examen, en confiant aux Etats membres le soin de deter-
miner les sanctions penales, ne r6sout pas le probleme de !'equivalence de 
celles-ci, etant donne que la gravite de la sanction pour un m@me delit varie 
de pays a pays. Dans quelques Etats membres se manifeste m@me la tendance a 
infliger des sanctions administratives pour des delits qui dans d'autres Etats 
membres sont sanctionnes penalement. 
Votre commission propose done que le texte soit ainsi libelle 
"'l. A l'effet d'introduire dans les legislations des Etats membres des dispo-
sitions penales uniformes pour la repression·des actes illicites relatifs 
au present statut, une directive conmrunautaire etablira la nature des 
actes illicites et les sanctions correspondantes.q 
En d'autres termes, les sanctions penales devront @tre fixees par une 
directive communautaire afin d'en garantir l'uniformit6. 
191. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 282, les dispositions penales 
spt$cialement prevues par les legislations nationales pour des infractions aux 
dispositions qui reglent le fonctionnement des societes anonymes ne sont pas 
applicables aux infractions aux dispositions du present statut. 
Cette disposition pose des problemes delicate en matiere de droit penal, 
qui demanderaient a @tre longuement traites. En effet, ce paragraphe - comme 
le paragraphe l de ce m@me article du reste - touche a la question de la 
competence de la conununaute a legif6rer en matiere penale. Mais il ne nous 
appartient pas de traiter le probleme en detail dans le cadre de ce 
rapport (1). Votre commission, tout bien considere, estime que la solution, 
la meilleure serait de supprimer purement et simplement ce paragraphe 2. 
(1) La commission juridique a 6te chargee d'elaborer un rapport sur le droit 
penal communautaire. Les travaux en sont encore au stade preparatoire 
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Mais, afin de garantir gµ'il n'y a pas cumul des dispositions :p§nales 
s:p§ciales prevues par certaines legislations nationales avec les dispositions 
de la directive visees au paraqraphe 1 de l'article 282 ainsi modifie, la 
directive devrait contenir elle-m@me urie disposition a cet effet. 
En tout cas, il est evident que la directive l l'examen doit ~tre approu-
vee par le Conseil en temps utile, afin que lee lois nationales en la matiere 
n'entrent pas en vigueur apres le reglanent sous examen. 
Compte tenu des modifications proposees par la conunission juridique, 
.!'annexe l la proposition de reglement n'a plus de raison d'&tre. 
TITRE XIV: Dispositions finales (articles 283 et 284) 
192. Les Etats membres prennent lee mesures requises en vertu de 1 'article 282 
(dispositions penales), dans un delai de 6 mois a compter de !'adoption du 
present reglement. 
Le delai de 6·mois semble quelque peu bref a la lumiere des experiences 
taites dans des cas precedents. Il serait done opportun de le porter au moins 
a 12 rnois. 
En consequence, le delai prevu a !'article 284 pour l'entree en vigueur 
du reglement devrait @tre porte a 12 mois pour eviter que le reglement entre 
en vigueur avant que les dispositions penales soient arr@tees • 
. y:r. : Conclusions 
·19·3. L·a creation d' une societe anonynte europeenne constituera un pas important 
vers l'instauration d'un droit conununautaire en matiere de societes, condition 
fondamentale de la realisation de l'unite economique entre les pays de la 
~onununaut,e. 
Il faut done feliciter vivement la Conunission des conununautes europeennes 
d'avoir elabore ce reglement qui ne manquera pas d'avoir de profondes reper-
cussions tant sur les reglementations nationales que sur le secteur de 
l'economie. 
194. La conunission juridique approuve le principe de l'unification des legis-
lations, par voie reglementaire, estimant que celle-ci est plus apte qu'une 
simple coordination a permettre l •union de societes d'Etats membres 
differents, a faciliter les fusions entre societes d'Etats membres differents, 
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le changement de siege dans le cadre de la communaute, a amener les societes et 
les personnes a s'associer pour creer des entreprises communes, a encourager les 
grandee societes a creer des filiales sous forme de soci6t6s euro~ennes dans 
les diff6rents Etats membres ou des societes de plusieurs pays a cr6er des 
filiales communes et a faciiiter la r6union'de capitaux, en particulier par 
la cotation en bourse des actions. En outre, l'existence d'un schema unique 
pour les pays membres permettra une plus grande liberte dans les rapports 6co-
no~iques, une meilleure organisation des diff6rentes soci6tes et un renforce-
ment de la recherche. 
Les motifs d'ordre economique, juridique, et politique qui 
militant en faveur de la creation d'une societe anonyme de droit euro~en ont 
ete amplement exposes dans la premiere partie du present rapport. Il n'est done 
pas necessaire d'y revenir ici. 
195. Cela dit pour ce qui est des considerations de caractere plus general.En 
ce qui concerne le texte propose,la commission juridique fait observer qu'il 
presente - et il ne pourrait en @tre autrement - quelques defauts et quelques 
lacunes.Mais ces defauts et lacunas ne minimisent en rien !'effort de la Com-
mission, qui a su conciliar les exigences de l'economie avec celles du monde du 
travail,celles des actionnaires et des creanciers avec celles des differentes 
societes.Le temps indiquera certainement les modifications souhaitables. 
196. Differentes parties du reglement propose ont suscite une critique fonda-
mentale, a savoir qua ce reglement est trop detaille et trqp complique. La 
commission juridique est d'avis qua cette critique n'est pas jusitifiee. En 
effet, l'autre solution consistant en un renvoi plus frequent aux legislations 
nationales comporterait de plus grands inconv6nients, etant donne les diver-
gences entre les systemes en vigueur dans les differents Etats membres. 
197. Ence qui concerne l'acces a la societe anonyme euro~enne, la commission 
juridique estime qu'il doit, pour le moment,@tre reserve aux seules societes 
anonymes. En outre, le capital necessaire a leur constitution ne doit pas @tre 
trop modeste, si l'on veut que ce nouveau type de societe puisse faire face 
a la concurrence etrangere sur le marche mondial. 
cettequestion devrait elle aussi,dans un avenir pas trop lointain, @tre 
reexaminee a la lumiere de l'ex~rience acquise. 
198. La commission juridique,a la majorite, n'a pas cru devoir accepter le 
principe de la pluralite des sieges, etant convaincue des difficultes d'ordre 
juridique et pratique que celle-ci souleve. 
199: Ence qui concerne la question epineuse de !'emission d'actions au por-
' teutl., ·.,,q plus d 'actions nominatives, par la societe anonyme europeenne 
. ~ "' 
- probleme qui·concerne exclusivement l'Italie, o~. pour des raisons fiacales, 
!'emission d'actions au porteur est interdite - la commission juridique, a 
une grande majorite, a approuve le texte propose par la Commission des Commu-
nautes europeennes. 
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Le legislateur italien pourra·mediter sur les difficultes qui s'ensuivent. 
,et notamment en.tirer les conclusions qui s'imposent en ce qui concerne l'op-
portunite de chercher une solution au probleme fiscal, qui soit en harmonie 
av~c les criteies adoptes dans les autres pays de la Communaute et qui, tout 
en assurant la sauvegarde necessaire des droits fiscaux de l'Etat, ne perturbe 
cependant pas le fonctionnetnent normal du marche libre. 
La Republique federale d'Allemagne qui applique une forte retenue .a la 
source, et la France qui applique le systeme du bordereau, offrent des exemples 
qui meritent d'§tre examines. 
200. un probleme particulierement delicat est souleve par les dispositions 
concernant la participation des travailleurs a la vie de l'entreprise et plus 
particulierement par la disposition relative a la representation des travail-
ieurs au conseil de surveillance. Sur ce point, la commission juridique s'est 
ecart~e de l'avis de la commission des affaires sociales et de la sante pu-
blique, laquelle avait accepte le texte propose par la Commission des Commu-
·nautes europeennes. Estimant que· la societe europeenne doit resolument innover 
· p~r rapport aux schemas traditionnels, la majorite de la commission a, en 
effet, estime qu'il fallait prevoir que le conseil de surveillance se compose 
pour un tiers de representants des detenteurs du capital, pour un tiers de 
representants des travailleurs et pour un tiers de membres cooptes par ces 
deux groupes. 
Cette question a ete longuement debattue et les differentes opinions ont 
ete affirmees avec vigueur par leurs defenseurs: la majorite se declarant 
cependant en faveur de la participation des travailleurs, avec des nuances, il 
oAt vrai : las uns soutcnant la th~sc de la pluA forte parlicipation possible, 
les autres estimant qu'il etait preferable, au cours de cette premiere phase, 
de ne pas depasser, d'une maniere generale, le niveau atteint dans le pays qui 
le premier a adopte la participation. 
201. La commission juridique a emis egalement un jugement favorable sur les 
dispositions concernant les groupes d'entreprises dent fait partie une societe 
anonyme europeenne. La commission economique a ete d'accord avec elle sur ce 
point. 
i Les groupes d'entreprise constituant une realite tangible dans le systeme 
economique actuel. Dans cinq des six Etats membres, ils ne sont pas regis par 
les legislations nationales. Un reglement aussi moderne et realiste que celui-
ci ne pouvait certes pas, pour les raisons que nous avons exposees dans le 
chapitre qui leur est consacre, les ignor-er. 
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202. Il importe cependant qu'il y ait concordance entre les dispositions que 
le reglement propose prevoit pour la societe anonyme europeenne en matiere 
fiscale et les dispositions qui sont, en cette m@me matiere, applicables aux 
societes de droit national. Il incombe a la Commission et au conseil de faire 
en sorte que cette concordance soit realisee. 
203. Enfin, l'unique article de la proposition de reglement qui concerne le 
droit penal applicable a la societe anonyme europeenne pose des problemes 
tres complexes et tres delicate. La commission juridique estime absolument 
necessaire que les sanctions penales qui y aont prevues soient appliquees 
uniformement dans tousles E.tats membres de la Communaute. 
204. En resume, la commission juridique, competente au fond, la commission 
des affaires sociales et de la sante publique, la commission economique et la 
commission des finances et des budgets, competentes pour avis, apres avoir 
examine de maniere detaillee les problemes nombreux et ardus poses par le 
reglement a l'etude, et apres consultation des representants des partenaires 
sociaux, estiment que ce reglement constitue !'instrument juridique le plus 
approprie pour permettre aux societes anonymes europeennes de collaborer, de 
s'integrer et de s'affirmer dans une realite economique qui est en proie a 
de profondes transformations. 
Il incombe maintenant aux gouvernements, representes au sein du Conseil 
de ministres, d'apporter la preuve de leur volonte politique de poursuivre 
l'objectif fondamental du traite, a savoir le developpement harmonieux des 
activites economiques dans l'ensemble de la Communaute. Ace propos, les 
decisions de la recente conference au sommet des chefs d 'Et.at ou de gouverne-
ment laissent bien augurer de l'avenir. 
205. Sous reser¥e des observations et des propositions de modification conte-
nues dans le present rapport,'la commission juridique invite des lore le 
Parlement europeen a approuver la proposition de reglement. 
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AVIS DE LA COMMISSION ECONOMIQUE 
Rapporteur pour avis: M. Nicola ROMEO 
La commission economique a nomme M. Romeo rapporteur pour avis au cours 
de sa reunion du 28 septembre 1970. 
Le present avis a ete approuve a l'unanirnite mains une voix au cours de 
la reunion des 15 et 16 juillet· 1971. 
Etaient presents: MM. Lange, president, Romeo, rapporteur pour avis, 
Arndt, Artzinger, Baas (suppleant M. van Offelen), Bersani, Borm, Bos, Bausch, 
Califice, Couveinhes, Flfunig (suppleant M. Oele), Offroy, Riedel, Scoccimarro. 
1. Admission au statut de la S.E. 
Ence qui concerne l'adrnission de la S.E., il conviendrait de ne pas se 
limiter aux trois types indiques au titre II de la proposition de la Conunission. 
Toutes les personnes physiques et morales devraient au contraire avoir la pos-
sibilite d'@tre adrnises au statut de la societe anonyrne europeenne, c'est-a-
dire pouvoir creer des societes anonyrnes europeennes ou se regrouper dans des 
societes de ce type. 
Le montant du capital minimum est considere comme un critere essentiel 
.pour la constitution de ces societes. Pour les holdings, les filiales de grou-
pes et les societes unifiees, ce capital minimum devrait @tre fixe a un niveau 
tel que seules des raisons d' opportunite economique s' opposent a ce libre acces. 
Il convient d'insister ace propos sur la large transparence qui doit @tre rea-
lisee grace a une publicite adequate des activites commerciales et de la struc-
ture interne de l'entreprise. 
2. Structure 
La structure interne de la societe anonyrne europeenne et la repartition 
des pouvoirs entre ses divers organes pose essentiellement le probleme de la 
separation du pouvoir de direction ou de gestion de celui de surveillance ou 
de contrOle. Cette separation est un principe reconnu par toutes les legisla-
tions sur les societes des Etats de la Comm.unaute, mais elle y est diverse-
ment organisee. Entre le systeme de la separation rigide, qui est celui du 
dr'oit allemand, et facultative, du droit fran9ais et du droit neerlandais, 
d'une part, et, d'autre part, le systeme de la separation souple, seul en 
vigueur pour l'instant en Belgique, en Italie et au Luxembourg, le choix a 
ete fait en faveur du premier, qui permet un contrOle plus constant et plus 
efficace. 
Une telle structure a ete consideree comm.e repondant aux exigences de la 
qestion moderne des entreprises, etant donne qu'elle conduit a une definition 
precise des competences et des responsabilites reservees au directoire dans 
l'administration de la societe ainsi que des pouvoirs de contrOle du conseil 
de surveillance. 
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. 3. Publicite 
Les dispositions du statut relatives au rapport de gestion, au bilan et 
au compte de profits et pertes satisfont largement aux exigences actuelles 
en matiere de publicite. On ne peut qu'approuver le fait que la proposition 
de ia Commission, .non seulement permette la publicite du bilan (etablissement 
des comptes) mais qu'elle rende egalement possible une plus grande transparence 
dans d'autres secteurs economiques importants, grace surtout aux regles qui 
regissent la redaction du rapport de gestion. Au nombre de celles-ci figure 
notamment la communication des rapports sur les finances, le personnel et le 
materiel. Rappelons surtout ace propos le droit d'information tres large des 
actionnaires, le contrOle dit "contrOle interne", la communication du bilan 
a !'occasion de l'assemblee generale et les contrOles speciaux. 
La presentation des comptes telle qu'elle est prevue pour la societe 
anonyme europeen~e merite d'@tre prise en exemple. Il serait souhaitable d'in-
troduire des dispositions semblables dans les legislations nationales. Il faut 
surtout rappeler ace propos !'obligation d'utiliser des schemas uniformes 
pour les bilans et les comptes de profits et pertes. Pour ce qui est de !'eva-
luation, des dispositions au choix pourraient @tre introduites. Du point de 
vue communautaire, on ne peut qu'apprecier le fait que le compte de gestion 
annuel doive @tre etabli par le directoire et par le conseil de surveillance 
Les provisions atteignant 50 % des benefices devraient repondre aux necessites 
d'une gestion moderne de l'entreprise. D'une maniere qenerale, la proposition 
de la Commission doit @tre consideree comme satisfaisante; elle satisfait en 
effet au principe de la publicite assurant une transparence aussi qrande gue 
possible, puisgu'elle permet a ceux guise trouvent en dehors de l'entreprise, 
grace aux dispositions relatives au rapport de gestion, au bilan et au compte 
de profits et pertes, de se faire une idee exacte de la situation des finances, 
du materiel et du personnel. 
4. Position sur le marche et pouvoir economigue 
Pour ce qui est de la competitivite de la societe anonyme europeenne au 
sein du marche commun et dans l'economie mondiale, il y a lieu de confirmer 
les constatations contenues ace sujet dans le rapport fait par M. Berkhouwer 
au nom de la commission economique. Sur le plan de la politique de la concur-
rence, on peut s'attendre que la societe anonyme europeenne constituera un 
moyen de renforcer la competitivite, tant a l'interieur qu'a l'exterieur, des 
entreprises europeennes qui opteront pour cette forme juridique. On s'est 
demande si la concentration des entreprises, rendue possible par l'application 
du statut de la societe anonyme europeenne, devrait @tre soumise a un contr6le. 
Les concentrations de pouvoir economique qu'autorise le Statut de la societe 
anonyme europeenne posent de difficiles problemes du point de vue social et 
national, en raison notamment du nombre eleve de personnes employees dans ces 
entreprises. 
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Les discussions qui ont eu lieu au sein'de la commission economique sur 
la constitution du pouvoir economique rendue possible par l'acceptation du sta-
tut, ont conduit a demander que soient appliquees integralement a la societe 
anonyrne europeenne les dispositions des articles 85, 86 et suivants du traite 
instituant la C.E.E. Le Parlernent s'est deja prononce en ce sens dans la reso-
lution du 7 juin 1971 sur "les regles de concurrence et la position des entre-
prises europeennes dans le rnarche commun et dans l'economie rnondiale" (Rapport 
de M. Berkhouwer, doc. 227/70). 
5. Representation des travailleurs 
La commission economique estime que les dispositions de la proposition 
de la Commission qui ont trait a la representation des travailleurs doivent 
@tre considerees comme positives. Elles constituent un compromis, oriente vers 
l'avenir, entre les experiences faites en rnatiere de cogestion et dont les re-
sultats sont manifesternent contradictoires selon le lieu. Mis a part certains 
doutes, qui peuvent s'expliquer par le fait que !'experience en matiere de co-
gestion est relativement recente, ce qui importe en derniere analyse, c'est 
d'assurer dans !'organisation economique et sociale de la Communaute que les 
travailleurs soient informes toujours plus completernent de la situation quant 
a leur emploi. On a fait rernarquer que dans les grandes entreprises modernes, 
il est de plus en plus difficile pour l'individu en particulier d'@tre inforrne 
de la situation quanta son emploi. Seuls les instruments de la cogestion et 
une information complete des travailleurs peuvent permettre a ceux-ci de par-
ticiper aux consultations, de cooperer aux decisions et d'obtenir la certitude 
que leur avis sera pris en consideration par les representants qualifies, dans 
le respect des inter@ts de tousles travailleurs de l'entreprise. 
Les experiences qui ont ete faites jusqu'ici en matiere de cogestion ont 
rnontre que, lorsqu'elle est appliquee correctement, elle perrnet de resoudre, 
des le debut et sur une base concrete, les conflits qui peuvent apparattre. 
La sensibilite aux problemes sociaux qui se manifeste a l'heure actuelle ne-
cessite une representation equilibree des travailleurs interesses dans les dif-
ferents organes d'une grande entreprise, aux cOtes des representants des inte-
r@ts, des detenteurs des capitaux et de la direction de l'entreprise. En con-
clusion, on peut constater gue les dispositions du statut doivent perrnettre 
la representation des travailleurs au sein de la Communaute et gu'elles parais-
sent econorniguement raisonnables egalement du point de vue de l'entreprise. 
6. Les groupes d'entreprises 
Le titre VII du statut de la S.E. contient des dispositions relatives 
aux groupes d'entreprises. 
La reunion d'entreprises sous une direction unique (groupe) est un pheno-
mena economique qui, au cours des dernieres decennies, a pris dans la realite 
juridique de tousles Etats hautement industrialises une place qui depasse, 
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quanta son importance economique, toutes les autres formes de cooperation 
entre entreprises·. Cette evolution repond a la tendance a agrandir constamment 
les entreprises. Les groupes presentent toutefois la particularite que la de-
pendance eco~omique des diverses parties laisse subsister leur personnalite 
juridique. Il en resulte des tensions entre les necessites economiques d'une 
direction uniforme du groupe, que la direction doit prendre en consideration, 
et le droit applicable aux entreprises en tant que personnes juridiques, ce 
droit prevoyant un equilibre des forces a partir d'une independance economique 
et d'une identite entre les personnes juridiques et les entreprises. 
Une legislatio,i moderne sur l_a societe anonyme do.it contenir des dispo-
sitions sur lea groupes d'entreprises, ne serait-ce que parce que celles-ci 
sont en train de devenir une garantie toujours plus importante de collabora-
tion optimale entre les entreprises. Les legislations de la plupart des Etats 
membres ne reconnaissant pas "de jure" le regroupement en une nouvelle entite 
economique, l'independance juridique des differents membres du groupe etant 
maintenue, cette reconnaissance dans le statut de la societe anonyme europeenne 
devrait contribuer ace que l'on tienne enfin compte de cette forme de coope-
ration entre les entreprises dans le droit de tousles Etats membres. La recon-
naissance uniforme de cette forme de cooperation entre les entreprises neces-
site une nouvelle reglementation au niveau national visant a organiser le droit 
de protection des actionnaires et des creanciers dans le respect des exigences 
d'un marche commun elargi. Les considera~ions sur la cogestion faites apropos 
de la societe anonyme europeenne s'appliquent egalement en l'occurrence. 
En principe,· nous pouvons nous declarer favorables aux propositions ci-
dessus mentionnees, attendu gue la reqlementation prevue repond aux exigences 
de l'economie. Dans la mesure ou l'on peut considerer que la reglementation 
prevue par la proposition de la Commission pour les groupes d'entreprises peut 
@tre consideree comme suffisante pour la societe anonyme europeenne, il faut 
rechercher une coordination des legislations nationales en la matiere, afin 
d'eviter que des traitements divers ne soient appliques a des groupes d'entre-
prises nationales. La encore, nous devons souligner le r6le de guide du statut 
europeen. 
7. La politigue fiscale 
Les dispositions concernant la politique fiscale permettent une neutra-
lite fiscale tres poussee. Il faut malheureusement attirer l'attention sur le 
retard constate dans la Communaute en matiere d'harmonisation fiscale. 
8. Incidences de la S.E. sur la politigue industrielle et sur les marches des 
capitaux 
Le statut de la societe anonyme europeenne est un moyen efficace de 
rnettre en oeuvre une politigue ipdustrielle et de realiser l'interpenetration 
de marches euro~ens des capitaux. Pour ce qui est de la politique industrielle, 
- 115 - PE 30. 742/def. 
on se referera aux observations presentees dans le rapport de M. Springorum. 
Ence qui concerne l'interpenetration des marches europeens des capitaux,l'ap-
parition de la societe anonyme europeenne sur lea marches des capitaux de la 
Cormnunaute qui etaient a l'origine independants, marque une premiere etape, 
pragmatique, vers l'affirmation des marches europeens des capitaux. 
9. Considerations juridigues 
Si l'on se refere au traite, on peut constater que le statut de la so-
ciete anonyme europeenne vient combler une lacune du traite instituant la 
C.E.E. et repond aux necessites d'ordre economique de la seconde moitie du 
XXeme siecle. Les dispositions de l'article 235 instituant la c.E.E. permet-
tent aux institutions europeennes d'intervenir afin de donner une base juridi-
que uniforme a l'instrument que constitue le "statut de la societe anonyme 
europeenne". 
Conclusions 
Sous reserve des indications et suggestions exprimees ci-dessus, la com-
mission approuve lea statute de la societe anonyme europeenne tels que prevus 
dans la proposition a l'etude, etant donne que ce type de societe aura pour 
effet de promouvoir l'integration corrnnunautaire. 
La cormnission economique souhaite que le reglement relatif au statut de 
la societe anonyme europeenne puisse entrer en vigueur au plus t8t. 
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Avi~ de la commission des finances et des budgets 
rappor~eur pour avis: M. Gerhard KOCH 
Le 18 mars 1971, la commission des finances et des budgets a nomme 
M. KOCH rapporteur pour avis. 
La sous-commission "Harmonisation fiscale" u exa.•tline la proposition 
de reglement au cours de ses reunions des 10 mars et 29 mars 1971. 
En ses reunions du 18 juin et du 5 octobre 1971, la commission des 
finances et des budgets a examine le projet d'avis et l'a adopte le 
5 octobre 1971, par 10 voix centre 1. 
Etaient presents: MM. Spenale, president, Pintus, vice-president, 
Koch,rapporteurpour avis, Alessi, Arndt, Beylot, Beano, Califice (sup-
pleant M. Poher), De Gryse, Fabbrini, Gerlach, Notenboom (suppleant 
M. Artzinger), SchwBrer, Scokaert. 
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1. La commission des finances et des budgets, competente pour avis, a ate 
saisie de la proposition de la Commission au Conseil concernant un reglernent 
relatif au statut de la societe anonyrne europeenne. 
cette proposition a pour objet d'instituer un regime permettant la cons-
titution, a cote des societes relevant de la legislation de l'un OU l'autre 
droit national, de societes anonyrnes entierernent regies par un droit unique, 
directement applicable dans tousles Etats membres. La mise sur pied de ce 
regime juridique unique pour toute la Communaute apparait necessaire pour 
permettre la creation et la gestion sans entraves d'entreprises de dimension 
europeenne constituees par le regroupernent des forces d'entreprises natio-
nales. 
La commission des finances et des budgets s'interesse naturellernent a 
l'aspect fiscal de cette proposition, qui comprend, en dehors du titre XII 
(droit fiscal) quelques regles importantes d'evaluation figurant au 
titre VI (etablissement des comptes). 
2. Les dispositions fiscales de la proposition de reglement sont fondees 
sur le principe qu'il ne peut nine doit etre cree de privileges pour la 
societe europeenne, afin d'eviter des discriminations par rapport aux socie-
tes anonyrnes nationales. Cela n'exclut pas l'adoption dans le statut de 
l'une ou l'autre regle imposee par la situation particuliere de la S.E., qui 
s'ecarte des regles suivies jusqu'ici. Il convient de compter des le depart 
avec l'eventualite ou ces regles nouvelles auraient des repercussions sur 
le droit fiscal national des societes. Cette hypothese suffit a justifier 
la necessite de fixer les nouvelles regles de concert avec les administra-
tions financieres des Etats membres, ce qui n'a pas ete fait jusqu'ici. 
3. L'exarnen du titre XII amene a formuler les critiques suivantes: 
L'affirrnation de la Commission, figurant dans l'introduction au titre 
XII, selon laquelle le regime actuel d'imposition des societes qui exercent 
leurs activites dans plusieurs Etats par l'intermediaire d'etablissernents 
stables ou de filiales n'est pas satisfaisant, devrait etre circonstanciee. 
L'article 275 ne vise que le cas particulier d'une holding-societe anonyrne 
europeenne. Cela ne permet pas d'epuiser integralernent les problemes fiscaux 
que pose la creation d'une S.E. L'article 275 n'approfondit pas suffisamment 
les complications fiscales qui peuvent resulter des differentes possibilites 
de creation d'une S.E. Que l'on pense en particulier a l'irnposition des 
reserves occultes dans le cas de fusions internationales. 
4. Les articles 276 et 277 traitent de la question, importante du point de 
vue fiscal, du domicile fiscal de la S.E. et de son transfert. La procedure 
prevue aux paragraphes 2 et 3 de l'art. 276 est nouvelle; elle permet aux 
autorites fiscales des Etats membres de conununiquer directement entre elles, 
sans intervention des ministeres des affaires etrangeres, pour resoudre les 
litiges eventuels concernant le domicile fiscal de la S.E. Si elles ne peu-
vent parvenir a un accord, la Cour de justice des Conununautes europeennes a 
Luxembourg peut etre saisie par les Etats concernes. Les dispositions rela-
tives au transfert du domicile fiscal de la S.E. (art. 277) sont particulie-
rernent importantes. Selon ces dispositions, le transfert du domicile fiscal 
d'une S.E., residente d'un Etat mernbre depuis au moins 5 ans, n'entraine pas 
d'imposition des reserves occultes. Le changernent de statut (passage de 
l'obligation fiscale illirnitee a l'obligation lirnitee) n'entraine pas les 
consequences fiscales habituelles. Il convient encore de relever que le 
transfert du domicile fiscal de la S.E. en exemption fiscale ne s'applique 
qu'a l'interieur des Etats mernbres et non pas dans des oasis fiscales. 
Le texte allernand de l'article 277, 4eme paragraphe, est peu comprehen-
sible dans sa forrne actuelle; il conviendrait de le remanier. En fait, cette 
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disposition signifie qu'a compter du transfert, l'Etat de l'ancien domicile 
renonce a imposer les etablissements stables situes hers de son territoire. 
Il semble necessaire d'expliciter davantage le texte du premier paragra-
phe de ce m&ne article 277. Il y est question d 1elements d'actif qui concou-
rent a la formation du revenu imposable de cet etablissement. A la question 
de savoir s'il existe egalement des elements d'actif qui ~ concourent pas 
a la formation du revenu imposable, on repondra qu'il peut s'agir par exem-
ple d'un brevet qui figure au bilan d'un etablissement stable, mais qui est 
exploite dans un etablissement stable de la m&ne S.E. situe dans un autre 
Etat membre. 
5. La troisieme section du titre XII de la prc,position de reglement traite 
de !'imposition des etablissements stables et des filiales. Ce probleme revet 
une importance particuliere pour la S.E. en raison de sa structure -activite 
dans plusieurs Etats membres - et des progres de !'integration economique. 
ces questions sont deja traitees par la directive relative a la fusion 
(directive concernant le regime fiscal commun appj}i.icable aux fusions, scis-
sions et apports d'actif intervenant entre societes d'Etats membres diffe-
rents). Cetta directive prevoit, pour !'imposition des fusions internatio-
nales d'entreprises, le maintien du principe de !'imposition exclusive des 
benefices d'un etablissement stable par l'Etat dans lequel cet etablissement 
stable est situe (principe de la territorialite), mais la possibilite pour 
les societes d'opter pour le regime du benefice mondial. Ce regime permet 
de deduire, dans l'Etat du domicile fiscal de la S.E., les pertes subies 
par les etablissements stables situes a l'etranger. Selon ce regime, il peut 
done etre egalement tenu compte des pertes subies par les etablissements 
stables en dehors du territoire de la C.E.E. Ce systeme du benefice mondial 
etant trop peu eprouve, il a ate supprime, apres le debat au Parlement euro-
peen, de ladite directive. 
Aussi la proposition de reglement examinee suggere-t-elle, pour tenir 
compte des pertes subies par les etablissements stables dans un autre Etat 
membre, une nouvelle solution interessante: 
Les pertes d'un etablissement stable sont d'abord determinees selon les 
regles du droit fiscal de l'Etat ou est situe cet etablissement. Elles sont 
ensuite deduites directement (c'est-a-dire sans nouveau calcul) des benefi-
ces de la S.E. dans l'Etat ou celle-ci a son domicile fiscal. Cette possibi-
lite de deduction existe egalement pour le solde des resultats de plusieurs 
etablissements stables d'une S.E. (art. 278 par. 2). Siles pertes des eta-
blissements stables deduites conformement au paragraphe 2 sont amorties par 
des benefices ulterieurs, ceux-ci doivent etre ajoutes, a concurrence des 
sommes deduites, aux benefices de la S.E. dans l'Etat du domicile fiscal 
(art. 278 par. 3). 
6. La S.E. se trouvant, avec ses etablissements stables, en concurrence 
avec les societes nationales, !'interdiction de discrimination a ate inscrite 
expressement a !'article 279. 
7. A !'article 280, la notion d'etablissement stable est definie comme il 
est d'usage dans les reglements internationaux concernant la double imposi-
tion. Il convient de se referer a cet egard au projet de convention multila-
terale sur la double imposition qui a fait l'objet de longs travaux prepa-
ratoires d'un groupe de travail de l'O.C.D,E. Il convient notamment d'appeler 
!'attention sur le paragraphe 6 de !'article 280 qui, conformement a la 
jurisprudence en matiere fiscale, dispose que !'existence d'une relation de 
controle ne suffit pas a faire d'une filiale un etablissf.:Illent stable de la 
societe mere. C'est seulement s'il peut etre prouve que la creation d'une 
societe juridiquement autonome a ate preferee a celle d'un simple etablisse-
ment stable a seule fin d'echapper a la fiscalite, que le fisc,peut ne pas 
tenir compte de cette creation et imposer la societe etrangere pour la partie 
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de l'entreprise situee sur son territoire et qui doit etre consideree conune 
un simple etablissement stable. 
8. L'article 281 porte sur les conditions de participation. La notion de 
"societe mernbre controlee" du droit fiscal allernand des societes est etendue 
au droit conununautaire. La compensation des benefices et des pertes, telle 
qu'elle existe pour la societe mernbre controlee, sur la base d'un accord de 
reglernent des resultats, est etendue a la notion economique plus large de 
groupe de societes juridiquement independantes. La condition en est une par-
ticipation minimale de 50 %. Des que ce pourcentage n'est plus atteint, 
toute perte deduite dans les cinq dernieres annees doit etre reintegree. Les 
benefices ou les pertes fiscales sont determines selon les regles de l'Etat 
mernbre OU est situee la societe controlee (cf. art. 281 par. 4 et la dispo-
sition correspondante de la regle parallele concernant les etablissernents 
stables a l'art. 278 par. 4). L'article 281 regit la compensation des pertes 
des filiales etrangeres de fa~on analogue a la loi fiscale allemande sur 
les investissements allernands a l'etranger. On ne peut qu'approuver tant 
l'objet que le contenu de cette disposition. Toutefois on peut craindre que 
l'article 281 ne permette a une S.E. d'acquerir une participation d'au-moins 
so% dans une societe endettee, afin de reduire ainsi ses benefices imposa-
bles. Ce souci peut etre ecarte si l'on se refere aux dispositions visant, 
dans tousles systemes fiscaux, l'abus des possibilites d'arnenagement juri-
dique. 
9. Outre le titre XII, les dispositions du titre VI relatives a l·' evalua-
tion sont interessantes, dans le cadre de cet exarnen, en raison de l'irnpor-
tance croissante que le bilan conunercial presente pour le bilan fiscal. Les 
dispositions relatives a l'evaluation (art. 179 - 189) contiennent de nornbreu-
ses regles, deja en vigueur dans la legislation fiscale nationale, regissant 
les bilans. La nouveaute est l'option laissee a la S.E. de proceder a l'eva-
luation soit selon la methode traditionnelle c'est-~-dire d'apres la valeur 
d'acquisition ou le cout de fabrication, soit d'apres la valeur de remplace-
ment. Cette disposition se fonde sur les problemes que souleve l'imposition 
des benefices fictifs, problemes que la diminution du pouvoir d'achat place 
au premier plan et qui ne doivent pas etre sous-estirnes. On peut cependant 
s'interroger serieusement sur l'opportunite d'adrnettre dans le bilan annuel 
ce principe d'evaluation qui jusqu'ici -lorsqu'il l'etait - n'etait applique 
que dans le calcul des couts des soci6t6s. Il est incontestable en effet 
qu'une telle disposition legale arnene de l'eau au moulin des th6ories infla-
tionnistes et en meme temps qu'elle encourage l'accoutumance a une perte 
progressive de·valeur de la monnaie. Cette disposition introduit deux sortes 
de benefices: les benefices rectifies et les benefices non rectifies. De la 
il n'y a qu'un pas a l'indexation. La question se pose de savoir si les 
objections contre l'introduction du principe de l'evaluation sur la base de 
la valeur de remplacement ne l'emportent pas sur les arguments en sa faveur. 
10. L'article 182 apporte une nouvelle modification aux usages su1v1s jus-
qu'ici en ce qui concerne 1'6valuation de l'actif inunobilise sujet a l'usure. 
Selon cet article, une valeur inf6rieure d'un 616ment de l'actif due a un 
arnortissement exceptionnel ne peut l!A!, @tre maintenue lorsque les raisons 
qui ont motive les amortissements et provisions pour d6pr6ciation exception-
nelle ont disparu. On peut voir dans cette facult6 de corriger apres coup 
des arnortissements exceptionnels deja effectues une possibilite regrettable 
de manipulation. 
Il convient egalement de mentionner que dans les dispositions relatives 
a la str),lCture du bilan, a l'article 153, le poste "frais d'etablissement" 
a ete cree. Ces frais figurent a l'actif et doivent etre arnortis, selon l'ar-
ticle 188, dans un delai de 5 ans. Le titre XII ne comprend pas de disposi-
tions indiquant si le traitement fiscal des frais d'etablissement doit 
- contrairement a l'usage actuel - s'aligner sur les dispositions du statut 
en matiere de droit conunercial. 
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11. La connnission accueille avec satisfaction, en principe, les dispositions 
que contient la proposition de reglement en matiere de droit fiscal. Elle 
rappelle les critiques qu'elle a emises sur les differents articles et recom-
mande de completer connne suit la proposition: 
a) les differentes possibilites de constitution d'une S.E. prevues aux arti-
cles 2 et 3 posent d'importantes questions de droit fiscal, qui ne sent 
pas resolues par la proposition de reglement. En cette matiere, on pour-
rait se referer aux reglements speciaux sur les transformations existant 
dans differents pays (par exemple a la lei allemande sur les mesures fis-
cales dans 1e·caa de transformation de l'entreprise): 
b) des queSltions analogues se posent dans le cas de la creation d'une S.E. 
par une fusion internationale. On doit penser avant tout aux reserves 
occultes, que cette fusion pourrait.soustraire a la fiscalite d'un Etat. 
Ces problemes ne peuvent ~tre traites en principe que dans le contexte 
plus large de la reglementation relative aux fusions internationales: 
c) il faut egalement tenir compte du fait qu'il est possible que le statut 
de la S.E. sera adopte avant la directive relative au regime fiscal connnun 
applicable aux societes meres et filiales. Dans ce cas, differents arti-
cles de cette directive devraient ~tre inclus dans le.statut. 
12. Il convient de faire encore les remarques suivantes: 
La situation de la fiscalite varie encore sensiblement d'un Etat membre 
a l'autre. Cela ne vaut pas seulement pour l'imp5t sur les societes, mais 
egalement pour !'imposition des revenus des membres du conseil de direction 
et du conseil d'administration et pour !'imposition des dividendes des ac-
tionnaires. Aussi longtemps qu'aucune harmonisation n'est realisee en ce 
domaine, la question fiscale joue un r5le extraordinairernent important dans 
le choix du domicile fiscal. Dans le cas de la S.E., ce critere jouera un 
r5le encore plus important puisque le transfert de ce domicile a ete 
facilite. 
13. Pour toutes ces questions, qui appellant encore un examen approfondi, 
la S.E. pourrait servir de levier et stimuler !'harmonisation extr&mement 
ardue des diepositions fiscales dans le cadre du march6 commun. Toutes les 
institutions de la Communaut6 devraient &'employer l obtenir des progrts 
reels dans ! ''harmonisation des dispositions fiscales. 
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Avis de la commission des affaires sociales et de la sante publique 
rapporteur pour avis: M. Rudolf ADAMS 
La commission des affaires sociales et de la sante publique a nomme, le 
4 septembre 1970, M. Behrendt - et apres l'election de celui-ci a la presi-
dence du Parlernent europeen - le 4 mars 1971, M. Adams, rapporteur pour avis. 
Le projet d'avis a ete examine par la commission au cours des reunions 
des 20 janvier, ler juin, 21 juin, 12 septembre, 29 septembre et 18 octobre 
1972. 
Le projet d'avis a ete adopte a la majorite. 
Pour les resultats des votes sur les differents points contestes, il est 
renvoye aux indications reprises dans l'avis. 
Etaient presents: M. Mffller, president; Mlle Lulling, vice-presidente; 
MM. Durand, vice-president, Adams, rapporteur pour avis, Bermani, Bertrand 
(suppleant M. Schuijt), Beylot (suppleant M. Liogier), Bourdelles, Couveinhes, 
Dittrich, Giraud (suppleant M. Schwabe), Girardin, Glesener (suppleant 
M. Lucius), Koch (suppleant M. Bregegere), Laudrin, Mme Orth, MM. P@tre, 
Pintus (suppleant M. Jahn), Ricci, Vandewiele, Vermeylen et Vredeling. 






Le present document deborde le cadre normal d'un avis, attendu que le 
probl~me de la representation des travailleurs dans la societe anonyme 
euro~enne rel~ve sinon exclusivement, du moins en tout premier lieu de 
la competence de la commission des affaires sociales et de la sante publique. 
Dans ce contexte, se posent en particulier des probl~mes sociaux tr~s 
importants. 
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I. Considerations generales 
1. La proposition de la Commission concernant un reglement relatif au sta-
tut de la societe anonyme europeenne a ete renvoyee a la commissipn juridique, 
competente au fond, ainsi qu'a la commission economique et a la commission des 
affaires sociales et de la sante publique, saisies pour avis. 
---- ·---- --
La commission des affaires sociales et de la sante publique est plus 
particulierement competente pour le titre V de cette proposition, intitule 
"La representation des travailleurs dans la societe al!onym~ europeenne"(arti-
cle loo a 147 (1). 





- Le comite europeen d'entreprise 
(Articles 100 a 129) 
- Le comite d'entreprise de groupe 
(Articles 130 a 136) 
- Representation des travailleurs au 
conseil de surveillance 
(articles 137 a 145) 
- Reglementation des conditions de 
travail 
(articles 146 et 147) 
La premiere section est subdivisee a son tour en six sous-sections 
(generalites, composition et election, duree du mandat, gestion, mission et 
pouvoirs, procedure d'arbitrage). 
Dans son document, la Commission a mis en regard de chaque article un 
bref commentaire. 
2. La commission des affaires sociales et de la sante publique a deja eu 
l'occasion de declarer qu'elle etait en principe favorable a une reglementa-
. tion du probleme de la cogestion dans le cadre de la societe commerciale euro-
peenne, ainsi qu'il ressort de l'avis elabore par M. Bergmann sur la proposi-
tion de resolution de MM. Starke, Dichgans, Berkhouwer et De Winter, relative 
a la creation d 'une societe commerciale europeenne (PE 21.068/def). Cet avis-, 
destine a la commission juridique (2), a ete adopte a l'unanimite par la 
commission sociale le 8 janvier 1969. 
(1) Dans le present avis, la Societe anonyme europeenne sera, par souci de sim-
plification, designee - comma dans la proposition de reglement de la commis-
sion - par l'abreviation S.E., qui correspond a la denomination latine 
"Societas Europaea". 
(2) Ace jour, le Parlement n'a pas encore 6te saisi par sa commission juridi-
que, competente au fond, d'un rapport sur la proposition de resolution pre-
sentee par MM. Starke et consorts (doc. 48/68) au mois d'octobre 1968. 
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A l'epoque, la commission avait entre autres fait les declarations 
fondamentales suivantes 
"De l'avis de la connnission des affaires sociales et de la. sante publi-
que, en creant une societe commerciale de type europeen on ne pourra echapper 
a la necessite d'apporter une solution satisfaisante au probleme de la repre-
~entation des travailleurs au sein des organes de l'entreprise. En l'absence 
d'une telle solution, en effet, la creation d'un tel type de societe, qui 
repond incontestablement a une necessite economique imperieuse, est vouee 
a l'echec." (Paragraphe 2 d~ l'avis). 
"En raison de ces dispositions differentes des Etats memhres, on a 
souvent soutenu la these que la cogestion compromettait, voire rendait impos-
sible la conception globale de la societe comrnerciale europeenne. La commis-
sion des affaires sociales et de la sante publique estime quanta elle que le 
probleme peut @tre resolu. Les principaux obstacles qui s'opposent a la crea-
tion de la societe commerciale europeenne sont d'ordre economique, monetaire 
et fiscal" (paragraphe 7 de l'avis). 
"On est tente - c'est d'ailleurs ce qui a ete fait dans d'autres do-
maines - d'etendre l'application d'une reglementation qui a fait ses preuves 
dans un de ces Etats a l'ensemble de la Communaute. La commission des affai-
res sociales et de la sante publique estime du reste que le droit europeen 
des societes ne doit pas, du point de vue social, constituer un recul par 
rapport a certains regimes en vigueur dans la Communaute" (Paragraphe 8 de 
l'avis). 
"La commission s'accorde a declarer que dans la perspective de la 
creation d'une societe commerciale europeenne, il faut en tout cas que les 
travailleurs soient associes a la formation des decisions de l'entreprise, 
c'est-a-dire que des droit concrets de cogestion leur soient reconnus. Elle 
est persuadee qu'il ne peut y avoir de societe commerciale europeenne sans 
que, d'une fa9on ou d'une autre, une solution ait ete apportee au pro~me de 
la cogestion" (paragraphe 9 de l'avis). 
"L'unification economique, sociale et politique de l'Europe n'est pas 
concevable sans une participation satisfaisante des travailleurs au sort de 
l'entreprise. C'est a bon droit que les travailleurs des Etats membres de la 
Communaute peuvent se prevaloir d'@tre un des elements moteurs de l'idee 
europeenne. Ils se reclament d'une Communaute europeenne dans laquelle les 
travailleurs sont des citoyens egaux en droit ~ non seulement dans certains 
secteurs de la societe, mais egalement dans le domaine economique. Ils sont 
pr@ts a prendre leur part de responsabilites dans une societe europeenne de-
mocratique et sociale." 
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"Aune epoque OU la tendance a la democratisation de la societe se ma-
nifeste dans tousles domaines, c'est a la Communaute euro~enne qu'ilincombe 
de developper des conceptions modernes et de mettre ces conceptions en 
oeuvre dans le cadre de la societe comrnerciale europeenne" (paragraphe 14 
de 1 'avis) . 
3. Le probleme de la representation des travailleurs dans la S.E. a ete 
etudie de maniere approfondie durant de nombreuses annees avant que la Com-
mission ne presente la proposition a l'examen. La commission se fonde entre 
autres sur une etude effectuee en decembre 1966 par le professeur Sanders, 
doyen de la Faculte de droit de Rotterdam, intitulee "Projet d'un statut des 
societes anonymes europeennesa (1) ainsi que sur une etude de M. GeraidLyon-
Caen, professeur a la Faculte de droit et des sciences economiques de Paris, 
intitulee "Contribution a l'etude des modes de representation des inter@ts 
des travailleurs dans le cadre des societes anonymes euro~ennes" (2). 
Dans sa proposition de reglement, la Commission des Comrnunautes euro-
peennes se fonde sur le fait que !'organisation de l'entreprise europeenne<ins 
le cadre d'une societe anonyme euro~enne ne comprend pas seulement la regle-
mentation juridi.que de ses relations avec les actionnaires et avec les tiers. 
Pour le bon ordre interne de l'entreprise ainsi que pour ses relations econo-
mlques externes les rapports juridigues des travailleurs au sein de l'entre-
prise sent tout aussi essentiels. Sans doute les legislations des Etats mem-
bres different-elles dans ce domaine, mais elles sont toutes fondees sur le 
principe selon lequel il convient de donner aux travailleurs la possibilite 
de defendre en commun leurs inter@ts au sein de l'entreprise et de participer 
a certaines decisions. Dans sa proposition de reglement, la Commission s'est 
efforcee non seulement de tenir compte de cette evolution mais aussi de la 
favoriser largem.ent. Elle souligne que l'efficience d 'une entreprise comportant des 
etablissements dans differents Etats membres, dependra de maniere decisive 
de !'existence d'instruments juridiques qui facilitent et favorisent la 
cooperation aussi bien entre les travailleurs et la direction de l'entreprise 
qu'entre les travailleurs des differents pays. 
(1) Collection Etudes, Serie concurrence n° 6, Bruxelles 1967 
(2) Collection Etudes, Serie concurrence - rapprochement des legislations, 
n° 10, Bruxelles 1970. 
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4. La commission des affaires sociales et de la sante publique souscrit 
entierement aux vues du professeur Lyon-caen selon lequel il convient tout 
d' abord, pour ev'i ter des malentendus, de met;tre au point la terminologi:e 0.). En 
fait, la proposition de la Commissionrelative au statut de la S.E. ne vise 
pas simplement a assurer la "representation" du personnel, car @tre repre-
sente aupres d'une autorite n'irnplique nullernent qu'on prenne une part quel-
conque aux decisions emanant de cette autorite. De rn@rne, le terme "partici-
pation" est irnpropre dans le cadre de la reglementation propos6e par la Com-
mission. En effet, la participation implique non seulement que le travail-
leur soit associe aux decisions economiques, mais aussi qu'il soit intetes-
se aux benefices realises par l'entreprise, done a ses fruits. Or, la par-
ticipation des travailleurs aux resultats d'exploitation de la S.E. ne fait 
pas l'objet de la proposition de la Commission a l'exarnen. 
5. Le seul et ,unique problerne traite dans la proposition est bien davan-
tage celui de la cogestion (2). Par ce terme, on entend la participation ins-
titutionnelle des travailleurs ou de leurs representants au. processus d'ela-
boration des decisions au sein de l'entreprise, quelle que soit la nature 
ou l'ampleur de la participation de representants des travailleurs dans les 
organes de l'entreprise. La Commission se fonde elle aussi sur cette defini-
tion lorsqu'elle souligne, dans l'introduction au titre V (la representation 
des travailleurs dans la S.E.), que tousles Etats rnembres ont la conviction 
"qu'il convient de dormer aux travailleurs d'une entreprise la possibilite 
de defendre en commun leurs inter@ts au sein de l'entreprise et de parti-
ciper ( +) a certaines decisions". 
6. La commission des affaires sociales et de la sante publique admet que 
la societe anonyrne europeenne peut egalernent, en tant qu'organisation econo-
rnique a but determine, @tre con9ue et fonctionner sans la cogestion. des 
travailleurs. 
Dans notre societe industrielle moderne, il ne fait aucun doute que la 
direction de l'entreprise doit avoir, eu egard au principe de la division du 
travail et a la necessite d'une planification, direction et organisation uni-
formes du processus de production dans l'entreprise consideree cornme une asso-
ciation econornique a but determine, la possibilite de decider de l'utilisa-
tion du facteur travail et d'amener les travailleurs,par l'interrnediaire de 
directives precises, a fournir un travail donne. 
(1) Cf. egalement le "recueil de quelques elements de droit social", elabore 
par le secretariat du Parlement (PE 21.098) 
(2) Il ne faut evidemment pas meconnattre le lien etroit existant entre la 
cogestion et la participation: dans le cas d'une participation des tra-
vailleurs a la formation de la volonte et aux decisions d'une entre-
prise, on est egalement tente d'interesser le personnel aux fruits de 
cette entreprise. 
(+) "Mitwirkung an bestimmten Entscheidungen" dans le texte allemand, soit 
cooperer a l'elaboration de certaines decisions. 
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De cette insertion du travailleur dans l'organisation de la S.E. et 
de sa subordination au pouvoir de planification, de direction, d'organisation 
des organes de l'entreprise na!t un rapport de dependance. 
La conunission souligne que ce rapport de dependance doit etre mis en 
concordance avec le principe general selon lequel la subordination a une 
direction et a un pouvoir d'organisation etrangers n'est compatible avec la 
dignite humaine et le droit de l'honnne au libre epanouissement de sa person-
nalite que si le travailleur dispose de la possibilite d'influer sur la for-
mation du pouvoir de direction et d'organisation auquel il est subord9nne. 
Seule la cogestion des travailleurs dans le cadre de l'exercice des compe-
tences de l'entreprise permet d'atteindre cet objectif. Dans la S.E., il 
faut done que la subordination du travailleur a un pouvoir de direction ou 
d'organisation stranger trouve son pendant dans la liberte du travailleur 
de cooperer a l'elaboration des decisions qui regissent ·et structurent le 
processus de travail. De ce fait, la cogestion repose en definitive sur la 
reconnaissance fondamentale de la dignite humaine et du droit de l'honnne au 
libre epanouissement de sa personnalite. 
7. La cogestion offre la possibilite de reduire a la fois les liens de 
dependance et les pouvoirs de donner des instructions decoulant de la divi-
. sion du travail au niveau qui est indispensable a une cooperation fructueuse 
au sein de l'entreprise. Elle contraint employeurs et travailleurs a cooperer 
et implique une obligation de dialogue et d'argumentation. Elle a pour resul-
tat d'ameliorer les systernes de connnunication internes et d'assurer une infor-
mation aussi rapide que possible des travailleurs sur toutes les decisions 
de l'entreprise qui sont determinantes pour leurs activites et leurs condi-
tions de vie economiques et professionnelles. Non seulement cette evolution 
est propice a une direction rationnelle de l'entreprise, mais elle ameliore 
le climat general de l'entreprise. Enfin, la cogestion garantit que les con-
naissances que le travailleur a acquises gr~ce a son activite et a sa posi-
tion dans l'entreprise seront efficacement et utilement integrees au proces-
sus de decision de l'entreprise, pour le profit de l'entreprise. 
8. Eu egard aux modifications constantes qu'engendrent les progres 
rapides de la technique, les dispositions legislatives ou les mesures prises 
au niveau de l'Etat ne sauraient a elles seules assurer la protection du 
travailleur et de ses interets economiques et sociaux. Sur ce plan egalement, 




il est indispensable, pour completer la fonction protectrice de la legisla-
tion du travail, que les representants des travailleurs cooperent et parti-
cipent aux decisions importantes prises par l'entreprise. Pris isolement, 
· les travailleurs ne peuvent pas, ou en tout caspeuvent difficilement apprecier 
l'opportunite et la necessite de prendre des decisions appelees aans cer-
. taines circonstances a avoir de profondes repercussions sur la vie privee 
de nombre d'entre eux. Il faut toutefois que les travailleurs aient la 
certitude que leurs representants ont pese lee avantages et lee inconvenients 
de decisions lourdes de consequences et que cet examen a ete fait compte 
tenu des charges qui en resulteront pour eux. cet objectif ne sera atteint 
que sides representants conscients de leurs responsabilit~s et elus par eux 
participant aux decisions de l'entreprise. 
9. D'une maniere tout a fait generale, on peut enfin constater que la 
cogestion a egalement une importance qui deborde le cadre de l'entreprise. 
L'obligation de cooperer, qui resulte de la cogestion, et, partant, de pren-
dre en consideration d'autres points de vue et d'autres inter@ts, peut modi-
fier la pensee et !'attitude des personnes et done aussi avoir des incidences 
sociales et politiques. Les chefs d'entreprise et les actionnaires sont davan-
tage enclins a traiter les representants des travailleurs en partenaires dent 
les inter@ts sent tout aussi legitimes que leurs inter@ts propres. A l'inveme, 
les travailleurs et leurs representants apprennent a mieux conna1tre lee impe-
ratifs economiques auxquels l'entreprise est assujettie et partagent la res-
ponsabilite de decisions par lesquelles ils sont, le cas echeant, durement 
touches. 
10. La proposition de reglement a l'examen, annoncee depuis fort longtemps 
par la Commission, a suscite un vif inter@t parmi les membres du Parlement 
europeen. C'est ainsi que, des le 5 mai 1970, M. Hougardy a pose a la Commis-
sion la question ecrite n° 72/70 (1), pour s'enquerir de l'etat des travaux 
des services de la Commission en ce qui concerne la creation d'une 
(1) J.O. n° C 93 du 21.7.1970, page 6 
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societe anonyme europeenne et de l'attitude de la Commission sur certains pro-
blemes connexes. M. Hougardy souleva notamment le probleme du reglement de 
la coqestion dans le cadre de la S.E. : "La cogestion ressortissant au droit 
social plut8t qu'au droit des societes, la Commission ne pense-t-elle pas 
qu'il serait adequat, aussi longtemps que l'harmonisation sociale n'aura pas 
ate achevee de soumettre les sieges de la societe europeenne, tout comma ceux 
des autres societes, ~ la reglementation nationale des pays o~ ces sieges 
sont respectivement situes ?" Dans sa reponse, la Commission avait renvoye ~ 
la proposition de reglement (doc. 98/70) qui est desormais soumise au Parle-
ment europeen. 
11. Les 29 et 30 novembre 1971, la commission des affaires sociales et de 
la sante publique a organise, conjointement avec la commission juridique, com-
petente au fond, une audition des experts scientifiques et des partenaires so-
ciaux sur la proposition de reglement relativeau statut de la societe anonyme 
europeenne. La partie de !'audition pour laquelle la commission sociale est 
competente (representation des travailleurs dans la S.E.), avait fait l'objet 
d'un questionnaire elabore par le redacteur du present avis et approuve par 
la commission sociale (PE 27.055). Les resultats de cette audition figurent 
dans le compte rendu analytique de la reunion precitee (PE 28.961). 
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II. Examen des parties de la proposition de reglement relevant de la competence 
de la commission des affaires sociales et de la sante publigue 
a) Generalit~s 
12. A l'antepenultieme alinea des considerants, il est dit: 
"Considera.nt que les grandee divergences entre les reglementations existant 
dans les Etats membres quanta la representation des travailleurs dans l'en-
treprise et aux modes de participation de leurs representants au processus de 
decision des organes des societes anonymes ne permettent pas de laisser le re-
glement de ces questions aux droits nationaux, sous peine de rompre l'unicite 
du regime de l'administration de la societe europeenner •••• qu'il est egale-
ment necessaire de permettre la representation des travailleurs dans le Con-
seil de surveillance, afin de faire valoir leur point de vue a l'occasion des 
decisions economiques importantes, de l'exercice du contrOle de la gestion et 
de la nomination des membres du directoire." 
Cetta conception fondamentale de la Commission coincide avec les 
constatations faites par votre commission dans le paragraphe 2 de l'avis 
(PE 21.068/def.) sur la proposition de resolution de MM. Starke, Dichgans, 
Berkhouwer et De Winter relative a la creation d'une societe commerciale 
europeenne (doc. 48/68), qu'elle avait charge M. Bergmann de r~diger et 
adopte ~ l'unanimite le 9 janvier 1969. A l'epoque, la commission avait estime 
que 1 'Executif devait arr~ter une r.eglementation qui garantisse la defense 
des inter~ts des travailleurs grSce a leur representation de plein droit 
dans les organes de direction de la societe commerciale europeenne (para-
graphe 18 dudit avis Bergmann). 
13. L'article 63, paragraphe 6 (titre IV: 1:es organes, premiere section: 
le directoire) aborde le probleme de la representatio,n des travailleurs au 
directoire. En vertu de ce paragraphe, le conseil de surveillance designe 
•
111e membre du directoire charge des questions de personnel et de relations 
de travail". 
Ace propos, la commission tient a souligner que, pour des raisons 
d'egalite de traitement, il ne sied pas qu'un membre du directoire soit 
exclusivement charge de ces tSches; il doit, tout comme les autres membres 
du directoire, se voir confier egalement d'autres domaines d'activite. 
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Le representant de la Commission a confirme ce point de vue en 
faisant ohserver qu'il s'agissait non pas d'un membre du directoire au sens 
du terme allemc1nd "Arbeitsdirektor" mais d'un l'nembre du directoire qui est 
elu avec des clroits identiques a cPt1x des autres membres du directoire et 
dont la competence s'etend aux problemes du personnel et des relations de 
trr1vail. 
14. En vertu de !'article 66, paragraphe 1, les actes du directoire con-
cernant 
- l'arr@t ou le transfert de l'entreprise ou de parties importantes de 
l'entreprise, 
- des restrictions ou extensions importantes de l'activite de l'entreprise, 
- d'importantes modifications dans !'organisation de l'entreprise, 
- l'etablissement d'une cooperation durable avec d'autres entreprises ou la 
cessation d'une telle cooperation 
doivent ~tre prealablement autorises par le conseil de surveillance. 
Par ailleurs, !'article 125, paragraphe 1 disppse que le directoire 
est tenu de prendre l'avis du c)mite europeen d'entreprise avant de prendre 
les decisions precitees. 
Il est done evident que !'article 125 fait obligation au directoire 
rlh! consulter le comite europeen d'entrepris~ prealable~ent a !'adoption 
de ces decisions. 
15. L'article 74 (titre IV: les organes, deuxieme section: le~onseil de 
surveillance) stipule dans son premier paragraphe que le nombre de membres du 
conseil de surveillance doit @tre divisible par 1Iois et que, si la S.E. a des 
etablissements stables dans plusieurs Etats membres, son conseil de surveil-
lance sera compose de 12 membres au moins. 
Cette disposition se rattache etroitement aux articles 137 a 145 (ti-
tre V: la representation des travailleurs dans la S.E., troisieme section: 
representation des travailleurs au conseil de surveillance). 
- 132 - PE 30.742/def. 
Etant donne que la notion d'"etablissement stable" n'est pas nettement 
definie, votre conunission juge pr1Herable de la remplacer par celle d' "etablis-
sement", de sorte que la deuxieme phrase de !'article 74 paragraphe 1 doit 
etre redigee comme suit: "Si la S.E. a des etablissements dans plusieurs Etats 
membres, son conseil de surveillance sera compose de douze membres au moins". 
16. Conformement a l'article 75 paragraphe 2 ( titre IV: les organes, 
deuxieme section: le conseil de surveillance), les membres du conseil de 
surveillance nommes par l'assemblee generale peuvent a tout moment @tre 
revoques par elle. Le droit de revocation de l'assemblee generale ne vaut 
done que pour autant qu'elle a aussi le pouvoir de nomination. L'article 
83 c) doit done @tre complete comme suit: "nomination ou revocation des 
membres du conseil de surveillance, dans la mesure o~ ils ne sont pas desi-
gnes par les travailleurs, conformement aux articles 137 et suivants" 
17. Le titre V ( la representation des travailleurs dans la S.E.) prevoit 
trois instruments juridiques qui visent a organiser la representation des 
travailleurs dans l'entreprise et a faciliter la reglemen~ation des condi-
tions de travail et des conditions economiques dans le cadre de la societe 
anonyme europeenne. 
- Articles 100 a 129: Institution d'un comite europeen d'entreprise (CEE). 
Ces dispositions ont pour but de faire valoir les inter@ts des tra-
vailleurs lors de la fixation des conditions de fonctionnement de l'entre-
prise. La Commission a fonde ses propositions relatives a la gestion, aux 
taches et aux pouvoirs du comite europeen d'entreprise sur la necessite 
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d'etablir une cooperation etroite entre la direction d'une societe et le co-
mite euro~en d'entreprise et d~ garantir institutionnellement !'information 
. . 
complete des delegues des travailleurs de l'entreprise sur tousles probl~mes 
importants relatifs l la societe et a ses entreprises. 
- Articles 137 a 145 : Delegation de representants des travailleurs au conseil 
de surveillance de la S.E. 
Cette representation doit permettre de tenir suffisanunent compte des 
inter@ts des travailleurs !ors de !'adoption de decisions economiques impor-
tantes, du contrOle du conseil de surveillance a l'~gard du directoire et de 
la constitution du directoire. 
- Articles 146 et 147 : Conventions collectives 
Ces dispositions, qui prevoient la conclusion de conventions collecti-
ves entre la S.E. et les syndicate representes dans ses etablissements, don-
nent a la S.E. un pouvoir special en matiere de conventions collectives. 
Ainsi sont creees les conditions necessaires pour assurer une reglementa-
tion uniforme, pour autant qu'elle puisse para1tre opportune, des conditions 
de travail.et des conditions economiques dans la S.E. 
b. Le_ oomite _euroJ2een_d'entreJ2rise 
18. conformement a !'article 100, toute S.E. ayant des etablissements dans 
'\ 
plusieurs Etats membres institue un comite ~opeen d'entreprise (CEE). ce co-
mite doit avant tout assurer L'uniformite de la representation .des travailleurs 
de la S.E. dans leur totalite. 
Ici aussi, la commission juge preferable de remplacer le terme 
"etablissements st$les 11 par celui d'"etablisse;nents". 
19. D'autre part, ·on s'est interroge au sein de la commission 
... .. 
sur la question de savoir si la constitution du comite europeen 
d'entreprise doit rester limitee aux societes anonymes europeennes ayant des 
entreprises dans plusieurs Etats membres ou si elle s'impose egalement lorsque 
les entreprises d'une S.E. se trouvent dans un seul Etat membre. Cette question 
est importante aussi pour la fusion et la creation de societes anonymes euro-
peennes, telles qu'elles sont prevues a !'article 3 (titre I : Dispositions 
generales). En vertu de cet article, une S.E. deja constituee peut elle-m@me 
constituer une S.E. nouvelle par 
- fusion, 
- creation d'une societe holding, 
- creation d'une filiale commune avec d'autres societes, 
- creation d'une filiale isolee. 
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Dans les deux derniers cas, le texte propose par la Commission n'assure 
.pas, en regle generale, la representation des travailleurs par un comite 
europeen d'entreprises. 
Sur ce point,le representant de la Commission a excipe de la necessite 
d'assurer une representation uniforme des travailleurs a l'egard du directoire. 
Dans une S.E. dont les entreprises sont situees dans un seul et m@me Etat 
membre, l'existence parallele d'un C.E.E. et de representations nationales de 
travailleurs aboutirait inevitablement a des interferences et partant a des 
situations de conflit. 
20. L'article 101 prevoit que les representations des travailleurs instituees 
aupres des etablissements en vertu de la legislation·nationale· subsistent et 
pourront continuer a exercer leurs fonctions. Leurs competences et leurs pou-
voirs ne sont done limites pa~ le statut de la societe anonyme europeenne que 
dans la mesure ou cela est necessaire pour assurer une representation efficace 
des travailleurs de l'ensemble de la societe anonyme europeenne ou de 
plusieurs de ses etablissements. 
A la question de savoir si et, le cas echeant, dans quelle mesure cette 
disposition a pour effet d'invalider ou de restreindre les droits des comites 
d'entreprise nationaux qui seraient plus etendus que ceux qui sont reconnus 
aux comites europeens d'entreprise, le representant de la Commission a repondu 
que ce danger n'existait pas etant donne qu'en vertu d'un principe general de 
droit social, il est impossible d'invalider des droits plus etendus •. 
21. L'article 102 precise a quelles formes de representation des travailleurs 
les dispositions du statut se referent. Cette disposition est importante carle 
statut confere aux organes de representation institues en vertu de la legisla-
tion nationale aupres des etablissements, des attributions et des pouvoirs 
supplementaires; par exemple dans le cadre de la procedure electorale prevue 
a !'article 104. 
Constituent des organes nationaux de representation des travailleurs au 
sens du statut 
- en Allemagne les "Betriebsr~te" , 
- en Belgique les conseils d'entreprise, 
- en France les comites d'entreprise, 
- en Italie les "commissioni interne d' azienda 11 , 
- au Luxembourg les delegations ouvrieres principales et 
les delegations d'employes, 
- awe Pays-Bas . les "ondernemingsraden". 
22. Les articles 103 a 106 definissent la procedure applicable a !'election 
du cornite europeen d'entreprise. Selan la proposition de la Commission, les 
mernbres du comite europeen d'entreprise sent elus par les travailleurs de cha-
que etablissement selon des regles de procedure conformes aux dispositions legis-
latives en vigueur dans les differents Etats membres.Ces regles de procedure 
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comprennent des dispositions concernant 
- la preparation du scrutin et les operations de scrutin, 
- le droit de proposition, 
- les conditions requises pour @tre admis a voter ou eligible, 
- le mode de scrutin, 
- les cas d'invalidation d'une election. 
Au sein de votre commission, la question a ete posee de savoir si ces 
multiples regles de procedure electorale doivent @tre appliquees differem-
ment, selon le droit en vigueur dans chaque Etat membre, ou s'il y a lieu 
d'arreter une procedure electorale uniforme, applicable a tousles etablis-
sements de la societe anonyme europeenne. 
Si l'on opte pour une procedure electorale uniforme, il faudra examiner 
la question de savoir si le droit de proposition, pour l'etablissement de la 
liste des candidate, doit @tre accorde aux syndicate representes dans les 
etablissements, pour autant qu'ils soient representatifs sur le plan national. 
On s'est egalement interroge sur la question de savoir si et jusqu'a quel 
point il convient de fixer dans le detail les conditions requises des travail-
leurs pour @tre admis a voter ou eligible, par exemple quant aux person-
nes entrant en ligne de compte (travailleurs, apprentis), quanta l'§ge des 
interesses et quant aux cas dans lesquels le travailleur est prive de ses 
droits a voter OU a @tre elu. 
votre commission a finalement opte pour la procedure electorale prevue 
par la commission, en raison de la souplesse qu'offre son application. 
23. La proposition de la Commission (article 103) prevoit !'election directe 
des membres du comite europeen d'entreprise par les travailleurs des diffe-
rents etablissements de la societe anonyme europeenne. Lorsque !'ensemble du 
patrimoine d'une societe anonyme europeenne est transfere a une autre societe 
anonyme europeenne (fusion par absorption), les membres du comite europeen 
d'entreprise de la societe anonyme europeenne absorbee deviennent membres du 
comite europeen d'entreprise de la societe anonyme europeenne absorbante. Il 
n'est done pas necessaire de proceder a une nouvelle election du comite euro-
peen d'entreprise. 
Cet article definit en outre la procedure a suivre lorsque !'ensemble du 
patrimoine d'une societe de droit national ou d'une societe anonyme europeenne 
n'ayant des etablissements que dans un seul Etat membre est transfere a une 
societe anonyme europeenne. Dans ce cas (c'est-a-dire s'il n'existe pas de co-
mite europeen d'entreprise dans la societe absorbee), le comite europeen d'en-
treprise de la societe anonyme europeenne absorbante s'enrichit de membres 
elus par les travailleurs employes dans les differents etablissements de la 
societe absorbee. 
24. Selon l'article 104, !'election des membres a deleguer au comite europeen 
d'entreprise se fait conformement aux regles applicables a !'election des 
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membres des organes de representation, enumeres a l'article 102, des divers 
etablissements de la societe anonyme europeenne. C'est done le droit de l'Etat 
membre du lieu de l'etablissement dont les travailleurs elisent les represen-
tants au comite europeen d'entreprise qui s'applique. 
Comxne la Comxnission le souligne dans son comxnentaire, les regles de 
procedure comprennent toutes les dispositions qui concernent la preparation 
et les operations de scrutin (delais, mode de scrutin, decompte des voix, pu-
blicite des resultats du scrutin), le droit de proposition, les conditions 
requises pour @tre admis a voter ou eligible, le mode de scrutin (majorite ou 
representation ·proportionnelle) ainsi que les possibilites de reclamations. 
La Comxnission estime que cette reglementation souple presente l'avan-
tage de soumettre le choix des membres du comite europeen d'entreprise a une 
procedure qui tient compte des particularites des divers comites d'entreprise 
et avec laquelle les travailleurs sent deja familiarises par les elections de 
leurs representants dans ces comites au niveau de l'etablissement. 
25. L'article 105 fixe comxne suit le nombre des membres qui seront delegues 
par les differents etablissements au comite europeen d'entreprise 
- pour 200 a 999 travailleurs 2 represent ants, 
- pour 1.000 a 2.999 travail 1 eur s 3 representants, 
- pour 3.000 a 4.999 travailleurs 4 represent ants, 
- a partir de 5 .OOO travailleurs, par 
tranche supplementaire de 5.000 travailleurs: 1 representant. 
En outre, il est prevu un non\bre identique de membres suppleants. 
La Comxnission estime que ce nombre est approprie, eu egard au fait que 
le comite europeen d'entreprise doit avoir un nombre suffisant de collabora-
teurs qualifies pour pouvoir assumer ses vastes fonctions. D'autre part, la 
representation, au sein du comite europeen d'entreprise, des differentes cate-
gories de travailleurs, doit @tre assuree. 
Votre comxnission s'est demande s'il ne conviendrait pas, en principe, de 
prevoir egalement un representant au comite europeen d'entreprise pour les 
etablissements qui comptent moins de 200 travailleurs.compte tenu du fait que 
la plupart des travailleurs sent occupes dans des entreprises de relativement 
faible importance et afin, d'autre part, de ne pas trop entraver le fonction-
nement de la S.E., votre commission s'est ralliee a un compromis, tendant a 
prevoir l'election d'un representant au C.E.E. pour so a 199 travailleurs. 
La commission est priee de vouloir bien completer l'article 105 en ce sens. 
En outre, votre commission s'est interrogee sur l'opportunite de prevoir 
pour le nombre des membres du comite europeen d'entreprise des limites infe-
rieures et superieures, eu egard a l'extr@me diversite que peuvent presenter 
les structures des societes anonymes europeennes. A la suite du compromis 
mentionne dans le precedent paragraphe, elle a decide que la fixation de sem-
blables limites ne s'imposait pas. 
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Une autre possibilite a ete signalee au sein de votre commission, 
laquelle consisterait en ce que la direction de l'entreprise et le comite euro-
peen d'entreprise conviennent de dispositions assurant une representation suf-
fisante des travailleurs. Semblable reglementation aurait l'avantage d'@tre 
suffisamment souple pour que l'on puisse tenir compte des conditions propres 
de l'entreprise interessee. 
En definitive, votre commission a renonce a prendre en consideration 
cette possibilite. 
26. Alors que selon la version fran~aise de !'article 106, le scrutin 
"doit" avoir lieu dans les deux mois suivant la constitution de la societe 
anonyme europeenne, l'auxiliaire employe dans la version allemande est 
"sollen", qui a, dans les textes juridiques allemands, une valeur moins impe-
rative que l'auxiliaire "devoir" (en allemand: "mtlssen"). 
La commission a attire !'attention sur le fait qu'aucune sanction 
n'etant prevue, le delai de deux mois risque de ne pas @tre respecte. Sur ce 
point, le representant de la Commission a declare qu'il semble douteux que 
l'on puisse parvenir a faire appliquer une disposition imperative. 
Votre commission se prononce des lors pour le maintien du texte de 
la Commission qu'elle invite toutefois a veiller ace que le terme allemand 
"soll" soit correctement traduit dans les autres langues officielles. 
27. L'article 107 fixe a trois ans la duree du mandat du comite europeen 
d' entrepr ise. 
Il dispose en outre que les membres du comite europeen d'entreprise 
peuvent en m@me temps ~tre membres des organes de representation constitues 
aupres des etablissements selon les dispositions du droit national. Conune la 
commission europeenne le souligne a juste titre, cette double appartenance est 
souvent souhaitable, car la cooperation necessaire entre le comite europeen 
d'entreprise et les representations nationales en est facilitee. 
Au sujet de la duree du mandat du comite europeen d'entreprise, il con-
vient denoter qu'elle est reduite lorsque la S.E. aupres de laquelle le comite 
est cree procede a une fusion. S'il s'agit d'une fusion par constitution d'une 
societe nouvelle, conformement a l'article 269 paragraphe la) du statut de la 
S.E., le mandat du comite europeen d'entreprise expire au moment ou cesse 
d'exister la S.E. aupres de laquelle il a ete constitue, c'est-a-dire le jour 
de la publication de la fusion au Journal officiel des Communautes europeennes. 
Dans le cas de la fusion par absorption, conformement a l'article 269 paragra-
phe lb), le mandat du comite europeen d'entreprise expire egalement au moment 
ou la S.E. absorbee pour laquelle il a ete constitue cesse d'exister. Les mem-
bres du comite europeen d'entreprise de la societe absorbee deviennent membres 
du comite europeen d'entreprise de la societe absorbante. 
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28. L' article 108 contient l' enumeration des raisons pour lesquelles prend 
fin le rnandat des membres du comite europeen d'entreprise. Ces raisons sont 
l'expiration du rnandat du comite, la demission, la rupture du contrat de tra-
vail et la perte des conditions d'eligibilite. 
La commission estime tout d'abord qu'il importe de completer cette enu-
meration par une reference aux dispositions de l'article 103 paragraphes 2 et 
3 (transfert du patrimoine d'une S.E. a une autre S.E.). En consequence, le 
texte de l'article 108 devrait @tre libelle comme suit 
''Le mandat des membres du comite europeen d' entreprise prend fin a l' expiration 
du mandat du comite europeen d' entreprise - dans les cas prevus a l' article 103 
paragraphes 2 et 3, a !'expiration du mandat du comite europeen d'entreprise 
de la societe anonyme europeenne absorbante 1..par demission, par rupture du con-
trat de travail et par perte des conditions d' eligibilite". 
D'autre part, la commission des affaires sociales estime indispensable 
d'attribuer au personnel ou a sa representation un pouvoir de contrOle des mem-
bres du comite europeen d'entreprise, notamment pour les cas de violation grave 
pes dispositions du statut de la S.E. Pour les mames raisons, il conviendrait 
d'habiliter le comite europeen d'entreprise a assurer, au besoin en engageant 
une action judiciaire, le respect par l'employeur des dispositions du statut. 
En consequence, la commission demande a la Commission europeenne de com-
pleter l'article 108 par les trois alineas suivants: 
"L'exclusion d'un membre du comite europeen d'entreprise ou la dissolution de 
celu!-ci peuvent @tre requises devant la juridiction competente en vertu de la 
legislation nationale par un quart au moins des travailleurs electeurs,par la 
societe anonyme europeenne OU par Un syndicat represente dans l'etablissementde 
Ja S.E. pour violation grave des obligations qui lui incombent en vertu de la 
loi. L'exclusion d'un membre peut aussi atre demandee par le comite europeen 
d'entreprise. 
En cas d~ dissolution du comite europeen d'entreprise, la juridiction 
competente en vertu de la legislation nationale institue sans delai une com-
mission electorale chargee d'organiser de nouvelles elections. 
En cas de violation grave des obligations qui incombent a l'employeur 
en vertu du present statut, le comite europeen d'entreprise ou un syndicat 
represente au sein de l'entreprise peuvent intenter aupres de la juridiction 
competente, en vertu de la legislation nationale, une action en cessation. 
Le tribunal inflige a l'employeur qui agit au mepris d'une decision judiciaire 
ayant force de chose jugee, sur conclusions et apres sommation, une amende 
d'un montant maximum de 5.000 u.c. par contravention." · 
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29. L'article 109 fixe les delais de renouvellement du comite europeen 
d'entr~prise par un nouveau comite. La Commission estime que sa proposition 
"garantit le maximum de continuite dans le travail du com:j.te europeen 
d'entreprise". Selon le paragraphe ler, deux mois avant l'expiration du 
mandat du comite europeen d'entreprise, il est procede a l'election des 
membres qui composeront le comite europeen d'entreprise pendant la periode 
suivante. 
L'article 109 paragraphe 2 prevoit que le nouveau comite europeen. 
d'entreprise est convoque pour sa reunion constitutive au plus tard un mois 
apr~s l'expiration du mandat de l'ancien comite. 
La commission approuve ces delais. 
30. L'article 110 prevoit que tout membre du comite europeen d'entreprise, 
dont le mandat expire avant terme ou qui est temporairement emp~che pour l'un 
des motifs mentionnes a l'article 108,est remplace par un membre suppleant dont 
l'election est prescrite par l'article 105. 
Pour garantir mieux encore que le comite europeen d'entreprise dispose 
en permanence d'un effectif suffisant pour que son fonctionnement soit parfai-
tement assure, la commission des affaires sociales et de la sante publique sou-
haite que la Commission europeenne remplace le texte qu'elle a propose par les 
deux phrases suivantes 
"Tout membre du cornite europeen d' entreprise gui cesse d' exercer son 
mandat est rernplace par un rnembre suppleant. Cette disposition s'appligue 
mutatis mutandis au remplacement d'un membre du comite europeen d'entreprise 
temporairement emp@che". 




31. L'article 111 paragraphe 1 dispose qu'apres la constitution de la socie-
te anonyme europeenne, le comite europeen d'entreprise est convoque par le di-
rectoire pour sa reunion constitutive dans le delai d'un mois a compter de la 
date du scrutin. 
La Commission note, dans ses commentaires, que le comite europeen d'en-
treprise devant, en vertu de l'article 106, !tre elu dans les deux mois suivant 
la constitution de la S.E., il doit @tre pr!t a fonctionner au plus tard trois 
mois apres la constitution de la societe anonyme europeenne. Elle ajoute qu' "il 
est dans 1' inter@t tant de(:! travailleurs que de la direction de la societl! ano-
nyme europeenne que dans la mesure du possible ce delai soit encore raccourci". 
On ne peut que l'aPProuver. 
L'article 111 paragraphe 2 dispose que les membres presents elisent 
un president et se donnent un reglement interieur. La Conunission precise, 
dans son commentaire, que la decision du comite europeen d'entreprise sur le 
choix du president et sur !'adoption du reglement interieur est prise a la 
majorite simple. 
La commission n'estime pas indispensable de fixer le mode de scrutin 
dans le texte m@me du reglement. 
32. L'article 112 prevoit pour les membres du comite europeen d'entreprise 
une protection particuliere contra le licenciement. Aucun travailleur, membre 
effectif ou suppleant du comite europeen d'entreprise, ne peut @tre licencie 
durant son mandat au sein du comite europeen d' entreprise, ni durant les trois 
annees suivant !'expiration de ce mandat. Toute derogation a cette disposition 
est subordonnee a !'existence d'un motif autorisant la S.E.,en vertu du droit 
national,a rompre le contrat de travail sans preavis. Selon le commentaire de la 
Commission europeenne, cette derniere condition n'est remplie que lorsqu'un 
membre du comite europeen d'entreprise se rend coupable d'une faute grave vis-
a-vis de la S.E. La commission estime necessaire le recours a la legislation 
nationale pour ne pas encombrer le statut de regles detaillees relatives au 
droit de licenciement. Elle assure que l'egalite de traitement des membres du 
comite europeen d'entreprise n'en est pas affectee, du fait que les legislations 
des Etats membres soumettent le licenciement sans preavis d'un travailleur ! 
des conditions fondamentalemet1t identigues. 
La commission des affaires sociales considere, comme la Commission euro-
pl!enne, qu'une protection contre le licenciement des membres du comite europeen 
d'entreprise est indispensable pour que soient garanties l'independance et l'ef-
ficacite de la representation des travailleurs. Cette protection vise a garantir 
aux membres du comite europeen d'entreprise que leur activite au sein de ce co-
mite ne les desavantagera pas. Le maintien de la protection centre le licencie-
ment pendant un delai de trois ans apres 1' expiration du mandat exerce au sein 
du comite europl!en d'entreprise est, lui aussi, justifie, car la preoccupation 
de trouver un emploi pourrait compromettre gravement l'independance des membres 
de ce comite. 
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Votre commission a longuement examine la question de savoir comment 
la protection que l'article 112 prevoit contre le licenciement des membres du 
comite europeen d'entreprise pourrait Stre amelioree. Elle a rejete la propo-
sition du rapporteur d'etendre les dispositions prevues dans chaque Etat mem-
bre en faveur des membres du comite d'entreprise aux membres du comite euro-
peen d'entreprise, attendu que cette extension aboutirait a attribuer un 
regime juridique different aux membres du C.E.E. 
La commission s'est toutefois prononcee a l'unanimite pour l'octroi 
au C.E.E. d'un droit de participation sur la question du licenciement de ses 
membres. Le seul probleme en discussion etant celui de savoir si ce droit 
devait ~tre etendu a la necessite de !'approbation OU simplement a la necessite 
de la consultation prealable, la commission s'est finalement exprimee, tour 
cette derniere solution, par 11 voix contre 6. 
En consequence, l'article 112 devrait ~tre complete par un paragra-
phe 2 libelle comme suit: "Cette derniere forme de licenciement ne peut 
avoir lieu toutefois sans la consultation prealable du C.E.E. 11 • 
Cette formule de compromis assure aux membres du C.E.E. une egalite 
de traitement. Elle repond en outre a une exigence sur laquelle la Commission 
a mis elle-mSme l'accent dans son rapport sur les dispositions prevues en 
faveur des travailleurs en cas de licenciement dans le droit des pays 
membres (doc. SEC (72) 1516/fin. du 3 mai 1972). A la page 35 de ce 
document, on lit notamment ce passage: 
11 Les membres des organes de representation des travailleurs dans l'entreprise 
ont incontestablement droit a une protection accrue contre le licenciement. 
En principe, le licenciement des travailleurs qui sont membres de ces organes 
ne devrait pas ~tre possible, sauf en cas de fermeture totale de l'entreprise 
ou en cas de faute grave justifiant un licenciement immediat, apres consul-
tation prealable de l'organe de representation." 
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33. Aux termes de l'article 113 ler paragraphe, les membres du comite europeen 
d'entreprise sont dispenses de leurs obligations professionnelles dans lal.'IBllC'e 
· ou ils l'estiment necessaire a !'execution de leurs taches au sein du comite 
europeen d'entreprise. Cela signifie que les reunions du comite europeen d'en-
treprise peuvent se tenir pendant lea heures de travail. 
La commission des affaires sociales se felicite de cette disposition. 
L'article 113 paragraphe 2 prevoit que les membres du comite europeen 
d'entreprise continuent de percevoir l'integralite des retrib~tions qui leur 
etaient payeesanterieurement. En outre, ils beneficient de tousles avantages 
et augmentations de salaires et de traitements. 
La Commission s'est inspiree ~ ce propos, a juste titre, du principe 
selon lequel les membres du comite europeen d'entreprise ne doivent @tre ni 
~esavan~age_!_ ~favorises par rapport aux autres travailleurs de la s.E •. 
34. L'article 115 dispose que tousles frais de fonctionnement du comite 
europeen d'entreprise sont a la charge de la S.E •• Il s'agit de toutes les 
depenses de materiel et de personnel necessaires. La Commission europeenne 
ajoute, dans son commentaire, que la S.E. a la faculte de mettre gratuitement 
a la disposition du comite europeen d'entreprise les locaux et les instruments 
de travail necessaires. 
Pour le reste, la commission des affaires sociales et de la sante publi-
que partage l'avis exprime par la Commission dans son commentaire, selon lequel, 
lorsqu'il s'agit de determiner quels frais ont ete occasionnes par l'accomplis-
sement normal des taches du comite europeen d'entreprise, la question n'est pas 
de savoir si ces frais etaient objectivement necessaires, mais plut8t d'etablir 
si, apres mtlre reflexion, les membres du co~ite europeen d'entreprise pouvaient 
juger ces depenses necessaires. 
35. L'article.116 prevoit que les delegues de syndicats representes dans 
.des etablissements de la S.E. peuvent participer aux reunions du comite avec 
voix consultative, pour autant que la demande en ait ete faite par un sixieme 
des membres du comite europeen d'entreprise et que la decision ait ete prise 
a la majorite des voix • 
. 3~ L'article 117 autorise le comite europeen d'entreprise a faire appel a 
un ou a plusieurs experts pour l'etude de certaines questions s'il l'estime 
necessaire a la bonne execution de ses t&ches. Les frais occasionnes par cette 
consultation sont a la charge de la S.E. En outre, le directoire doit mettre a 
la disposition des experts tousles documents necessaires a leur travail, a 
moins que des inter@ts imperieux de la societe anonyme europeenne ne s'y oppo-
sent. 
La latitude de consulter des experts para1t justifiee, car il incombe 
au comite europeen d'entreprise de nombreuses taches dont l'execution exige la 
comprehension de mecanismes economiques compliques. 
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37. L'article 118 impose au cornite europeen d'entreprise l'obligation d'in-
former les travailleurs : le comite est tenu d' informer reguli&ement les tra-
vailleurs de ses travaux sous la forme qui lui sernble la plus appropriee. Les 
informations donnees doivent tenir compte des inter@ts de la societe anonyrne 
europeenne et notarnrnent, ne pas divulguer de secrets d'exploitation ou de fa-
brication. 
La Commission souligne l juste titre, dans son commentaire, que seule 
une information etendue et reguliere permet d'assurer la cooperation necessaire 
entre les travailleurs representes et le comite europeen d'entreprise. Elle 
donne aux travailleurs la possibilite de contrOler le comite dans l'execution 
de ses taches. 
·30. L'article 119 definit dans leurs grandee lignes les taches et les com-
petences du comite europeen d'entreprise. D'une maniere generale, le comite a 
pour mission de representer les inter@ts des travailleurs de la societe anonyme 
europeenne. Sa competence est toutefois limitee aux affaires qui concernent 
l'ensemble de la societe anonyme europeenne OU plusieurs de ses etablissements. 
Cette competence ne s'etend pas aux affaires faisant l'objet d'une convention 
collective. Enfin, le comite europeen d'entreprise a l'obl~gation de veiller a 
faire observer les dispositions legales existant en faveur des travailleurs de 
la S.E., les conventions collectives ainsi que les accords d'entreprise conclus 
par ses soins • 
La commission des affaires sociales et de la sante publique a demande ala 
Commission europeenne si la disposition de l'article 119, paragraphe 2, · 
premiere phrase, aux termes de laquelle la competence du comite europeen 
d'entreprise est limitee aux affaires qui concernent l'ensemble de la societe 
anonyrne europeenne ou plusieurs de ses etablissements, a pour effet soit 
d'invalider, soit de restreindre les droits des cornites d'entreprise natio-
naux qui seraient plus etendus que ceux qui sent reconnus au comite europeen 
d'entreprise. Le representant de la Commission a repondu negativement a cette 
question en rappelant que, selon un principe generalement admis, aucune modi-
fication ne peut ~tre apportee a la legislation du travail si ce n'est dans 
le sens d'une amelioration. 
Afin que les competences du comite europeen d'entreprise se trouvent 
definies de fa~on plus nette et plus precise, la commission des affaires 
sociales et de la sante publique souhaiterait que l'article 119 paragraphe 2 
soit formula cornme suit 
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"La com~tence du comite europeen d'entreprise s'etend aux affaires 
gui concernent plusieurs etablisgements non situes dans un m@me Etat membre 
et gui ne sauraient 8tre reqlees par les comites d'entreprise nationaux agis-
, 
sant au sein de leur etablissement. Sa competence ne s 'etend pas aux nego-
ciations, ni a la conclusion d'accords ou de conventions collectives · 
concernant les conditions de travail des travailleurs, a. moins gu'une con-
vention collective n'autorise expressement la conclusion d'accords complemen-
taires au niveau de l 'etablissement". 
39. On pourrait conclure de l'article 120 paragraphe 1 que le comite europeen 
d'entreprise n'est pas autorise a se reunir lorsqu'il l'estime necessaire, 
ni a constituer des commissions chargees d'etudier ces questions, etant donne 
que ce n'est pas expressement prevu dans la proposition de la Commission. Sans 
doute consid~re-t-on que ces droits vont tellement de soi qu'il n'y a pas 
lieu d'en faire etat expressement. Par ailleurs, le comite europeen d'entre-
prise a la possibilite, lors de sa premi~re r6union, de regler de fa~on satis-
faisante la question de l'organisation de ses propres reunions et de la 
constitution de commissions dans le r~glement interieur qu'il doit se donner 
conformement a l'article 111 paragraphe 2. Pour ces raisons, votre commission 
estime superflu de mentionner ces droits du comite dans le statut de la 
societe anonyme europeenne. Elle approuve par consequent le texte de l'arti-
cle 120 paragraphe 1 dans la version proposee par la Commission. 
40. Les articles 120 a 122 regissent les droits d'information du comite 
europeen d'entreprise. 
L'article 120 fixe les modalites de la cooperation entre le directoire 
et le comite europeen d'entreprise. 
Le directoire de la societe anonyme europeenne informe trimestrielle-
ment le comite europeen d'entreprise de la situation economique generale de la 
societe anonyme- europeenne et de son evolution future. Le rapport doit contenir 
au moins : 
- un aper~u general de !'evolution des secteurs economiques dans lesquels la 
societe anonyme europeenne exerce ses activites: 
- un aper~u de !'evolution des affaires de la societe anonyme europeenne ; 
- un expose de !'evolution probable et de sea repercussions sur la situation 
de l'emploi: 
- un aper~u des investissements decides. 
De plus, le directoire doit inf~rmer le comite europeen d'entreprise de 
tout evenement.important. 
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La commission reconna1t avec la Commission executive qu'une information 
dans les meilleurs delais du comite europeen d'entreprise permet a celui-ci de 
prevenir au d'attenuer les consequences defavorables qui pourraient resulter 
pour les travailleurs de changements dans 1• situation economique et de l'adop-
tion de certaines mesure\7en collaboration ~vec le directoire, de rechercher en 
temps voulu une solution aux difficultes,a craindre. Elle suggere d'etendre ~ 
mesures de rationalisationf.CieciQees.l'obligation d'information qui est faite 
•1 .,;, • 
au directoire. La Commission executive elle-m@me constate dans son commentaire 
qu'il faut que le comite "connaisse a l'avance ••• les mesures de rationalisa-
tion, qui peuvent avoir des repercussions considerables sur l'evolution de la 
s0C'i~te anonyme europc§enne et sur la situation des travailleurs". 
Au reste, il semble utile d'elargir et de preciser l'obligation qu'a le 
directoire d'informer le comite europeen d'entreprise. 
La commission propose done de formuler l'article 120 dans les termes 
suivants : 
"l. Le directoire et le comite europeen d'entreprise se reunissent a inter-
valles reguliers pour des deliberations communes. 
2. Le directoire informe le comite europeen d 'entreprise au mains une fois 
par trimestre de la situation economique generale de la societe anonyme euro-
peenne et de son evolution future. A cet effet, il lui fait parvenir, cha-
que trimestre, un rapport sur le trimestre ecoule. En tous cas, le rapport 
donnera en temps utile des informations completes sur 
- la situation economigue et financiere de la societe anonyme europeenne, 
- la situation en matiere de production et d'ecoulement, 
- le programme de production et d'investissement, 
- les projets de rationalisation, 
- les methodes de fabrication et de travail, notamment l'ii.ntroduction 
de nouvelles methodes de travail:, 
- tous autres faits ou projets pouvant avoir une incidence notable 
sur les inter@ts des travailleurs de la societe anonyme europeenne. 
3~ Le directoire informe en outre le comite europeen d'entreprise de tout 
evenement important." 
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41. En vertu de l'article 121, le comite europeen d'entreprise re~oit les 
m@mes communications et documents que les actionnaires. De plus les comptes 
annuals, ap~s leur adoption, sont transmis au comite europeen d'entreprise 
pour information, avec les commentaires necessaires a leur elaboration. 
Ici encore, la commission estime indispensable que le droit a l'infor-
mation du comite europeen d'entreprise soit elargi, de sorte que les comptes 
annuals de la societe anonyme europeenne £assent l'objet d'une explication 
orale de la part du directoire et d'une discussion dans le cadre des debate 
conununs du directoire et du comite europeen d'entreprise. En consequence, la 
commission executive est invitee a modifier le paragraphe 2 de l'article 121 
de la maniere suivante : "Sont notamment transmis . pour information au comite 
europeen d'entrep~ise et dOment·commentes, les com~tes annu~Is, 'apres leur 
adoption, ainsi. que le rapport de ~estion". 
42.. outre l'obligation que les articles 120 et 121 font au directoire 
d 'informer le comi te europeen d 'entrepr i se, ~ '·arti~le · lta2, iai:co.,:r.liJ.e, : ., · :,;_r 
ace dernier le droit de demander au directJire de fournir des renseignements 
complementaires sur certaines questions. Le 'i,aragraphe 1 prevoit une procedure 
ecrite d'information, qui s'etend a toutes les questions gui semblent importan-
tes au comite europ6en d'entreprise. 
4 
Comme·la Commission executive le precise a juste titre dans son conunen-
taire, ce droit a !'information n'est pas assorti de la condition qu'i1Sagisse 
I 
d'affaires revetant objectiv~ment une importance particuliere p.)ur les tra-
vailleurs de la societe anonyme europeenne et pour 1-' activite du comite euro-
peen d'entreprise. Il faut en effet considerer qu'en general cette question 
ne peut pas etre reglee suivant des criteres objectifs et ,_qu 'ell'e ne peut 
@tre jugee correctement qµe lors~e les ren1J.eign$mehts demandes ont ete :lburnis. 
En vertu de l'article 122 paragraphe 2, le comite europeen d'entreprise 
peut inviter tout membre du directoire a ses reunions et lui demander de four-
nir des renseignements ou des eclaircissements sur certaines operations. Cette 
' ~ 
procedure orale d'information, qui n'est pas non plus limitee a certains sec-
teurs ou a des questions particulierement importantes, presente sur la proce-
dure ecrite l'avantage que le comite europeen d'entreprise peut statuer direc-
tement sur la base des declarations du directoire. Il est ainsi possible de 
faciliter et d'accelerer le rapprochement de points de vue opposes. 
43. L'article 123 octroie au comite europeen d'entreprise un droit d'appro-
bation et, partant, lui reconna1t un droit de co-decision dans lmsecteurs 
suivants: 
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- l'etablissement des principes regissant l'embauche, la promotion profession-
nelle et le licenciement de travailleurs: 
- la mise en oeuvre de la formation professionnelle7 
- l'etablissement des principes. regissant la remuneration, et !'introduction 
de nouvelles methodes de r6muneration7 
- la determination des mesures relativesa la securite, a la sante et A !'hy-
giene: 
- la mise en place et !'administration d'oeuvres sociales7 
- la fixation des horaires de Ufavail: 
- l'etablissement du plan de cohges. 
Toute decision, prise par le directoire dans lea domaines mentionnes 
au paragraphe precedent sans l'agr6ment expres du comite europeen d'entreprise 
est sans effet. 
La commission des affaires sociales et de la sante publique insiste sur 
la necessite d'etendre et de preciser notablement ce droit. En particulier,elle 
estime indispensable de consulter egalement le comite europeen d'entreprise 
avant d'etablir le plan social(compensation ci\j attenuation des inconvenients 
economiques resultant pour les travailleurs de !'adoption par la direction 
de l'entreprise de mesures de rationalisation). 
En outre, votre commission s'est prononcee par 10 voix et 6 abstentions 
pour !'extension du droit de co-decision aux decisions du directoire relati-
ves aux domaines mentionnes a !'article 124, a savoir !'evaluation des pastes 
de travail et le regime des salaires a la t!che au a la piece. Par ailleurs, 
votre commission s'est prononcee par 8 voix contra 1 et deux abstentions en 
faveur d'une modification tendant a preciser a !'article 123 ce qu'il fallait 
entendre par lestermessalaire a la t~che et a la piece mentionnes a !'article 
124. A la suite de ces modifications proposees par la commission, !'article 
124 est sans objet. Conformement aces modifications, le premier paragraphe 
de !'article 123 doit @tre libelle ainsi 
"Le directoire ne peut prendre de.dt!clsion qu'avec 1' ~ d agr~ment u comite euro-
peen d'entreprise sur les questions concernant: 
a) l'orqanisation de l'entreprise et le comoortement d 
- __ -~ _ es travailleurs dans 
l'entreprise: 
b) le debut et la fin de 1 'horaire journalier de travail y compris les __ temps, 
de repos ainsi aue la reoart'ti d. l'h · 
. i on e ora1re sur les differents jours 
de la semaine: 
c) la reduction ou l'allonqement temporaires de l'horaire normal 1 
d) le temps, le lieu et les modalites du paiement de la remuneration 
e) l'etablissement de principes generaux et de plans d'ensemble en matiere 
de congas ainsi gue la fixation de la periode de conga des travailleurs 
en cas de de@agcord entre la societe anonyme europeenne et les travail-
leurs intere~ses:~ 
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f) l'int~oduction et !'utilisation d'installations techniques destinees a 
, contr~ner le comportement ou le rendement des travailleurs 
g) la reqlementation concernant la prevention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles ainsi gue la protection sanitaire dans le 
cadre des dispositions legales ou des dispositions relatives a la preven-
tion des accidents; 
h) la forme,ledevelog;,ement 4 et la qestion des institutions sociales dont le 
domaine d'activite est limite a l'etablissement, a l'entreprise OU au 
qroupe d'entreprises ; 
i) !'attribution et la suppression de locaux loues aux travailleurs dans le 
cadre d'un rapport de droit derivant de l'emploi, ainsi gue la fixation 
des c.ondit;io_ns wnezales· d 'utilisation ; 
-. j) l'etablissement des bar@mes de salaire dans l'entreprise, en particulier 
la fixation des criteres regissant la rmnuneration ainsi gue !'introduc-
tion et la mise en oeuvre de nouvelles methodes de re'lribution et leur 
modification, 
k) l 'etablissement d'un plan· -soclai: en cas- ·d·'c!Tr@t ou de transfert de 
l'entrepris~-ou de parties de l'entreprise 
1) !'evaluation des postes de travail; 
m) le regime des remunerations dent le niveau est calcule sur la base du ren-
dement personnel du travailleur, en particulier celui des salaires a la 
t§che OU a la piece ainsi gue l'etabliSS81118Dt des criteres SUiVant les-
guels ces remunerations sont determinees et calculees; 
L'article 123, paragraphe 3 dispose que l'agrement peut @tre donne par 
la iuridiction d'arbitraqe si le comite europeen d'entreprise refuse de donner 
son agrement ou ne se prononce pas dans un delai approprie. Comme le declare 
la Commission executive dans son commentaire, la juridiction d'arbitrage doit, 
avant de prendre une decision en la matiere, elucider la question de savoir 
si le comite europeen d'entreprise a dispose d'un delai approprie pour emet-
tre un avis. A cet egard, il est important de savoir si l'avis du comite euro-
peen d'entreprise exigeait une longue preparation ou si le directoire a fait 
savoir qu'il s'agissait d'une decision particulierement urgente. 
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44 L' article 125 paragrap~e 1 enum~re une eerie._ de decisions que le direc-,, 
toire ne peat ex~ner qu.'apres avoir pris l'avis du comite europeen'd'entre-
prise. Ces decisions concernent 
- l'arr@t ou le tranafert de l'entrepriae ou de partiea importantea de l'en-
trepriset 
- des reductiorts . ou extensions importantea de l'activit6 de l'entrepriser 
- d'importantes modifications dans !'organisation de l'entrepriser 
- l'etablissement d'une cooperation durable avec d'autres entreprises ou la 
cessation d'une telle cooperation. 
Il est vrai que les travailleurs ne sont en general pas directement 
touches par ces decisions, mais en raison de !'importance qu'elle rev@t pour 
l~avenir economique et !'organisation de la societe anonyme europeenne, elle 
peut avoir pour les travailleurs des consequences tres importantes. La Commis-
E!i.on executive souligne a juste titre que le comi te europeen d' entreprise 
peut ~xercer tres t6t une influence sur la formation de la volonte du direc-
toirer en prenant des mesures en temps opportun, il peut emp@cher ou attenuer 
les consequences defavorables que ces decisions pourraient avoir pour les 
travailleurs. 
Votre commission a toutefois estime que les expressions "parties impor-
tantes", "restrictions importantes" et "importantes modifications" n'etaient 
pas suffisamment precises et pouvaient creer de ce fait des difficultes 
d'interpretation. En consequence, il lui paratt indispensable de supprimer 
l'adjectif "important". L'article 125 doit done @tre ainsi libelle: 
"Le directoire est egalement tenu de prendre l'avis du comite europeen 
d'entreprise avant toute decision concernant 
a) l'arr@t ou le transfert de l'entreprise ou de parties de l'entreprise; 
b) des restrictions ou extensions de l'activite de l'entreprise; 
c) des modifications dans !'organisation de l'entrepriser 
d) l'etablissement d'une cooperation durable avec d'autres entreprises ou 
la cessation d'une telle cooperation." 
Selon le paragraphe 2 de !'article 125 de la proposition de la Commission 
executive, le conseil de surveillance ne peut accorder l'autorisation requise 
qu'apres que le comite europeen d'entreprise a donne son avis, a moins que 
le delai approprie donne au comite europeen d'entreprise soit expire. 
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45. L'article.126 fixe la procedure de consultation du comite europeen d'en-
treprise par le directoire. Le directoire doit exposer par ecrit les motifs qui 
l'~nent a prendre la decision envisagee, ainsi que les consequences probables 
de celle-ci sur le plan economique et pour le personnel. 
Si la decision du directoire n•est pas conforme a l'avis du comite 
,conomique europeen,. le directoire doit en donner les raisons ace dernier. 
Aux yeux de votre commission, la procedure de consultation est tres impor-
tante car les decisions que le directoire doit prendre peuvent @tre d'une 
grande portee pour les travailleurs, et en adoptant en temps utile des mesure~ 
appropriees, il est possible, notamment dans les cas vises au paragraphe 125, 
d'emp@cher que ces decisions n'aient des effets prejudiciables pour les tra-
vailleurs ou d'attenuer ces effets. Elle a done decide par 14 voix centre 1 
et deux abstentions d'insister pour que soit precise, apropos de cette pro-
cedure de consultation, que le comite europeen d'entreprise doit @tre informe 
en temps utile et de maniere circonstanciee. 
L'article 126 paragraphe 1 doit done @tre complete comme suit: 
"Le directoire consulte le comite eur<;>peen d'entreprise auguel il fournit 
tous les renseignements en temps utile·, par ecri t, en lui exposant ••• " 
46. L'article 127 prevoit la possibilite de conclure des accords d'entre-
prise. Ces accords sont conclus entre le comite europeen d'entreprise et le 
directoire, dans les secteurs vises aux articles 123 et 124. (1). 
Le paragraphe 2 donne aux accords d'entreprise conclus par le comite 
europeen d'entreprise le pas sur les accords d'entreprise conclus par les or-
ganes nationaux de representation de travailleu;s. Cette disposition emp@che 
la coexistence d'accords d'entreprises differentes. 
Dans ses commentaires, la Commission executive declare textuellement: 
"Les dispositions des accords d'entreprise ne peuvent @tre modifiees dans un 
sens favorable aux travailleurs par des accords individuels." 
La commission insiste, dans un souci de clarte et de securite juridi-
que, pour que cette constatation importante soit ajoutee a !'article 127 ~ 
forme d'un paragraphe 3 nouveau. 
La commission executive souligne en outre dans son conunentaire que tout 
accord d'entreprise cede le pas aux conventions collectives conclues entre la 
societe anonyme europeenne et lea syndicate representes dans sea etablisse-
ments. Ainsi lea syndicate conservent la possibilite d'exercer une influence 
directe sur lea conditions de travail dans la societe anonyme europeenne. 
--(1) Eu egard au ~ait que la commission a exige l'agrement du C.E.E. pour les 
decisions prevues a !'article 124 et les a inserees dans !'article 123 
(cf.par.43 quatrieme alinea du present avis), le premier paragraphe de 
!'article 127 doit &tre ainsi formula: "Le comite d'entreprise peut, 
dans les limites de sa competence, conclure des accords d'entreprise 
avec le directoire de la societe anonyme europeenne dans les domaines 
mentionnes a !'article 123." 
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47. L'article 128, en son premier paragraphe, dispose que pour regler les 
differends entre le comite europeen d'entreprise et le directoire de la societe 
anonyme europeenne. une juridiction d'~rbitrage est instituee, dont les de-
cisions sont obligatoires pour les deux parties. Pour justifier l'existence 
de cette juridiction d'arbitrage, la Commission allegue avec raison, d'une 
part, la necessite de regler tousles differends a l'interieur m@me de l'en-
treprise, afin que la cooperation entre le directoire et le comite europeen 
. 
d'entreprise puisse ~tre aussi etroite que possible et marquee par une con-
.- . . 
fiance reciproque.et, d'autre part, l'impossibilite de toujours parvenir a 
un accord negocie. 
Votre commission fait observer que la competence de cette juridiction 
d'arbitrage s'etend seulement aux decisions concernant: 
- les questions de ·procedure quand la consul~ation du c.E.E. est prevue, 
- les questions de fond quand l'agrement du C.E.E. est requis. 
En effet, il est necessaire, notamment pour des motifs juridiques, d'em-
p!cher que le champ d'activite de la juridiction d'arbitrage empiete sur les 
competences reservees a la iuridiction. 
En consequence, la commission des affaires sociales et de la sante publique 
insiste pour que l'article 128 paragraphe 1 soit complete et partant precise de 
la maniere suivante: "Pour regler les differends entre le comite europeen 
d'entreprise et le directoire de la societe anonyme europeenne, une juridiction 
d'arbitrage est instituee. 
Elle est competente pour.des questions de proceciure dans les domaines o~ 
la consultation du Comit6 europeen d'entreprise est requise.Dans les cas oa 
l'aqrement du Comite europeen d'en:tfeprise @St necessaire en vertu de !'ar-
ticle 123. elle decide sur le fond." 
La juridiction d'arbitrage est composee d'assesseurs designes pour moi-
tie par le comite europeen d'entreprise et pour moitie par le directoire de la 
societe anonym~ europeenne et d'un president impartial designe de connnun accord 
I 
par les deux parties. Le nornbre totP.l des assesseurs est determine par les par-
ties elles-m@mes. Ce n'est que dans le cas o~ un accord ne peut @tre realise 
ni a cet egard ni sur la personne du president que le tribunal du siege de la 
societe doit trancher cette question de procedure. (article 128 paragraphe 2) 
. -£nfin, il est prevu que lee membres de la 1uridiction d 'arbitrage sont sou-
mis a des eLligations particulieres en matiere de secret professionnel(art.121, 
_par. 8). _ _ _____ _ 
48. --- En vertu de 1' article 129, une autre iur idiction d' arbitrage est insti-
tuee pour regler les differends entre le comite europeen d'entreprise et lee 
organ~s de representation des travailleurs institues aupres des entreprises 
selon la legislation nationale. Ence qui concerne sa composition, l'obliga-
tion qui lui est faite de respecter le secret professionnel et le caractere 
imperatif de ses decisions, lee dispositions qui lui sont applicables sont 
identiques a celles auxquel1ed'e~t sOW1t-ise la..juridiction d'arbitrage pr,vue 
il l'article 12a pour regler ·1es 'cUff~trnas eht.re-1e·~omite europeen d'entre- · 
prise et le directoire. 
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49. Les articles 130 a 136 regiasent le fonctionnement et lee competences du 
co:nite <l 11.mtreprise de gro11pE. Etant donne que ces dispositions s'inspirent 
po11r l'ess~ntiel du regime applicable au comite europeen d'entreprise, dans 
l'ensemblF-, les problemes q:,:1. surgi~sent sent identiques a ceux que souleve 
le comi.te europeen d'entreprise. 
L'article 130 prevoit la constitution d'un comite d'entreprise de groupe 
aupres de toute societe anonyme europeenne, entreprise dominante d'un groupe 
ayant des etablissements dans plusieurs Etats membres ou dont les entreprises 
dependantes ont des etablissements dans plusieurs Etats membres. cette dispo-
sition est egalement applicable dans le cas o~ la societe anonyme europeenne 
dominante depend elle-m@me d'une autre societe. 
La Commission executive fonde cette disposition sur les considerations 
suivantes ~ le comite europeen d'entreprise ne peut defendre efficacement les 
interOts des travailleurs que s'il participe au processus de formation de la 
volonte et de decision par !'information, la consultation ou la participation 
awe: decisions. Si plusieurs entreprises sent reunies sous la direction unique 
d'un group~, nombre de d~~isions concernant l'entreprise sent confiees a la 
societe anonyme europeenne dominante i elles sent ainsi soustraites a la 
participation des organes de representation de travailleurs des diverses en-
treprises. 11 faut done que les travailleurs de toutes les entreprises du 
groupe soient representees dans une institution connnune vis-a-vis de la direc-
tion de la societe anonyn:e europeenne dominante. 
En vertu de l'articJe 130 paragraphe 2, au lieu du comite d'entreprise 
de groupe, d'autres formes de representation connnune des travailleurs vis-a-
vis du directoire de la societe anonyme europeenne dominante peuvent @tre 
creees. 
Aune question posee ace propos, le representant de la Connnission a 
repondu gun cetto disposition ne visait nullement a restreindre les droits des 
travailleurs. Il a'agit plutOt de la possibilite, sur le plan de !'organisa-
tion, d'instituer un autre organisme ayant les m@mes droits et obligations que 
le cornite d'entreprise de groupe. 
La connnission executive souligne en outre dans son connnentaire ecrit 
qu'il n'a pas paru souhaitble de prescrire pour le comite d'entreprise de 
groupe une reglementation obligatoire detaillee, attendu que les situations 
juridiques et objectives des differents groupes sent trap differentes. Il lui 
paratt pr~fArable de laisser aux travailleurs du groupe le soin de creer vis-
a-vis de la direction du groupe une representation connnune tenant compte de 
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la situation du groupe. Selon la commission executive, il devient ainsi possi-
ble de s'opposer en m@me temps a une trop grande restriction des taches et des 
pouvoirs des divers organes de representation par le comite d'entreprise du 
groupe. 
Ces arguments n'ont cependant pas emporte la conviction de la commission. 
Elle craint bien plutOt que cette disposition de l'article 130 paragraphe 2 ne 
permette de tourner les prescriptions relatives au comite d'entreprise de 
groupe. En outre, elle peut porter atteinte a l'efficacite de l'harmonisation 
qui joue un grand rOle dans la S.E. et ceci au detriment des travailleurs. La 
conunission s'e&t done prononcee, par 17 voix et 3 abstentions, pour une sup-
pression pure et simple du paragtaphe 2 de l'article 130 (1). 
50. L'article 131 confie aµx organes de representation des travailleurs exis-
tant aupres des entreprises du groupe le soin de deleguer au sein du comite 
d'entreprise de groupe des membres ayant leur confiance. Cette delegation est 
faite par les comites europeens d 1entreprise des societes du groupe, lorsque 
ce sent des societes anonymes europeennes et qu'un comite europeen d'entreprise 
doit @tre institue aupres d'elles, et par les organes de representation des 
travailleurs institues aupres des entreprises du groupe sur la base de la legis-
lation nationale, lorsqu'il n•y a pas lieu d'instituer aupres d'elles un comite 
europeen d'entreprise. 
51. L'article 132 fixe le nombre de representants des entreprises du groupe 
a deleguer au comite d'entreprise de groupe. Les organes de representation 
vises a l'article 131 (comite europeen d'entreprise OU organes de representa-
tion des travailleurs institues sur la base de la legislation nationale) 
designent en leur sein les personnes qu'ils deleguent au comite d'entreprise 
du groupe a raison de: 
un representant pour chaque entreprise ayant moins de 1.000 travailleurs, 
- deux representants pour chaque entreprise ayant de 1.000 a 4.999 travail-
leurs, 
- trois representants pour chaque entreprise ayant de 5.000 a 9.999 travail-
leurs, 
- quatre representants pour chaque entreprise ayant de 10.000 a 19.999 tra-
vailleurs, plus un representant par tranche supplementaire de 10.000 tra-
vailleurs. 
L'election de ces membres du comite d'entreprise de groupe est effectuee 
selon une procedure qu'il appartient aux organes de representation des entre-
prises de determiner. 
La commission se declare d'accord avec le nombre de membres du comite 
d'entreprise de groupe propose par la Commission executive. A cet egard, il a 
tenu compte du fait que le nombre des representants a deleguer 
(1) Cf. aussi ace sujet le dernier alinea du paragraphe 52 du present avis. 
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se ref~re a chaque entreprise et non - comme dans le cas du comite europ6en 
. . . 
d'enti;-eprise - a chaque eta.blissement(cf. article 105). 
- . . 
52. SYivant !'article 133, les dispositions regissant le fonctionnement du, 
comite d'entreprise du groupe correspondent a celles que prevoient les. 
8;I"ticles 111 a 118 de la proposition de r~glement pour le fonctionnement du 
comite europ§en d'entreprise •. Il s'agit des dispositions·concernant: 
- la reunion constitutive (article 111), 
- !'interdiction de licencier des membres (article 112), 
- la dispense d'assumer leurs obligations professionnelles qui est donn4e aux 
membres, qui b4n,ficient sans restriction de tousles avantages generaux 
(article 113) , 
- le respect du secret professionnel (article 114), 
- !'imputation des frais (article 115), 
- la participation drun delegue syndical avec voix consultative (article 116), 
- le recours a des experts (article 117), 
- l'etablissement p§riodique de rapports d'activite (article 118). 
Dans ses commentaires, la Commission executive en arrive a la constata-
tion significative suivante: "Pour autant que d'autres formes de representa-
tion des travailleurs du groupe ~uvent @tre creees au lieu du comite d'entre-
prise de groupe (cf. article 130, paragJ;"aphe 2), les dispositions relatives au 
fonctionnement du comite d'entreprise de groupe n'ont pas un caract~re obliga-
toire et peuvent @tre modifiees par les parties". Les dispositions relatives 
au fonctionnement ne sont done pas obligatoires dans ce cas, et peuvent @tre 
formulees differenunent par les parties. Cette observation appelle des reserves, 
car la constitution d'autres formes de representation des travailleurs du 
groupe peut avoir pour effet de tourner dans une large mesure les dispositions 
applicables au comite d'entreprise de groupe qui ont surtout pour objet de 
preserver les inter@ts des travailleurs. Cette consideration elle aussi a 
amene la commission a la suppression pure et simple du paragraphe 2 de !'ar-
ticle 130 ( 1) • 
53. L'article 134 fixe les taches et comp§tences du comite d'entreprise de 
groupe. Celui-ci a pour mission de defendre les inter@ts des travailleurs 
occup§s dans les entreprises du groupe. Il est comp§tent pour les affaires 
(1) Cf. paragraphe 49, 4e a 7e alineas du present avis 
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qui concernent plusieurs entreprises d6pendantes ou au moins une entreprise 
dependante et la societe anonyme europeenne dominante. Sa competence ne s'etend 
pas aux affaires faisant l'objet d'une convention collective au sens des arti-
cles 146 et 147. 
54. En vertu de l'article 134 paragraphe 3, le comite d'entreprise de groupe 
a vis-a-vis du directoire de la societe anonyme europeenne dominante les m@mes 
droits et obligations que ceux que les articles 120 a 127 prevoient pour le 
comite europeen d'entreprise. Il s'agit ici des dispositions concernant: 
- !'information par le directoire (article 120), 
- les communications et les documents a fournir (article 121), 
- la possibilite de demander des renseignements ecrits et oraux (article 122), 
- les decisions du directoire qui requierent l'agrement de l'organe de repre-
sentation des travailleurs (article 123), 
- la consultation du comite europeen d'entreprise (articles 124 et 125), 
- la procedure de consultation (article 126), 
- la conclusion d'accords d'entreprises (article 127). 
55. L'article 135 renvoie aux dispositions de !'article 123 concernant l'agre-
ment du comite europeen d'entreprise sur les decisions du directoire. Ce droit 
d'agrement, qui a ete sensiblement elargi par la commission des affaires so-
ciales et de la sante publique (cf. par. 43 du present avis), est transfere 
au comite d'entreprise du groupe pour autant que celui-ci est competent. Dans 
les affaires pour lesquelles ni le comite europeen d'entreprise ni le comite 
d 1entreprise de groupe n'ont competence, les organes de representation des 
travailleurs institues aupres des entreprises peuvent exercer les droits de 
co-decision qui leur ont ete conferee par la legislation nationale. 
Les competences et pouvoirs des comites d'entreprise europeens et des 
comites d'entreprise nationaux ne sent done pas leses en principe par le co-
mite d'entreprise du groupe. 
L'article 135 paragraphe 2 dispose que les accords d'entreprise conclus 
par le comite d'entreprise du groupe priment les accords d'entreprise conclus 
par les comites europeens d'entreprise ou par les organes nationaux de repre-
sentation des travailleurs. 
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56. L'article 136 prevoit !'institution de juridictions d'arbitrage compe-
tentes pour regler les differends 
- entre le comite d'entreprise du groupe et le directoire de la societe ano-
nyme europeenne dominante et 
- entre le comite d'entreprise du groupe et le comite europeen d'entreprise ou 
les organes nationaux de representation des travailleurs. 
La procedure d'arbitraqe est la m&me que pour les juridictions d'arbi-
trage prescrites par les articles 128 et 129: autrement dit la Commission pro-
pose des dispositions identiques en ce qui concerne la composition de ces ju-
ridictions d'arbitrage, l'obligation ~our 1~ membr~s de garder le secret et 
le caract~e imperatif de leurs decisions. Si l'accord n'est pas realise sur 
la personne du president ou sur le nombre total des assesseurs, ceux-ci sont 
designes par le tribunal du si~ge de la S.E. 
d) ReEresentation des_travailleurs_au_conseil_de_surveillance 
57. Les dispositions contenues dans les articles 137 t· 145 (Troisieme·sec-
tion Representation des travailleurs au conseil de surveillance) constituent 
indubitablement le noyau de la proposition de la Commission executive sur la 
representation des travailleurs dans la societe anonyme europ6enne. 
De nombreuses propositions sur la representation et notamment sur la 
composition du conseil de surveillance ont ete publiees·dans les Etats membres, 
qui necessitent une di°scussion approfondie. 
En tout cas, la commission des affaires sociales et de la sante publi-
que, conformement a l'avis deja mentionne (1) de M. Bergmann (PE 21.068/def.), 
insiste pour que les inter@ts des travailleurs soient sauvegardes grace a la 
representation de plein droit de ceux-ci dans les organes de direction de la 
societe anonyme europeenne. 
Si l'on veut eviter que le statut de la societe anonyme europeenne ne 
soit une oeuvre fragmentaire, il est indispensable que soient reglees les trois 
questions importantes de l'acces a la societe anonyme europeenne, de la forme 
de ses actions et de la participation. 
(1) Cf. paragraphe 12, alinea 2 du present avis 
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58. L'article 137 prevoit la designation de representants des travailleurs 
au Conseil de surveillance. Selan la proposition de la Commission, un tiers 
des sieges leur est reserve. L'introduction d'une plus large representation 
des travailleurs doit @tre expressement prevue par les statute. 
Dans son comm.entaire, la Commission souligne gue, disposant d'un tiers 
des sieges, les travailleurs se voient accorder des pouvoirs de contrOle et 
de cogestion. La cooperation institutionnalisee des representants des deten-
teurs du capital et des representants des travailleurs dans un organe de la 
societe favorisera en m@me temps la cooperation et l'echange d'informations 
entre la direction de la S.E. et les representants des travailleurs. Le fait 
gu'un tiers des sieges leur est reserve garantit une "defense efficace des 
points de vue des representants des travailleurs" au Conseil de surveillance. 
cette participation tient aussi compte de !'existence au sein de la S.E. 
d'autres institutions exclusivement composees de representants des travailleurs 
et disposant comme c'est le cas par exemple du comite europeen d'entreprise, 
de larges pouvoirs vis-a-vis de la direction de l'entreprise. 
59. Apres discussion approfondie de ce probleme, la commission des affaires 
sociales a approuve cette disposition - a la demande de M. vredeling, par 
vote nominal conformement a !'article 41 paragraphe 3 du reglement - par 
13 voix pour, 8 voix centre et une abstention. 
Par centre, une minorite s'est prononcee en faveur d'une composition tri-
partite, c'est-a-dire gue le conseil de surveillance est compose d'un tiers de 
representants des actionnaires, d'un tiers de representants des travailleurs 
et d'un tiers de membres cooptes par ces deux groupes (cf. modele n° 1 de 
!'annexe au present avi~. 
Les motifs du point de vue de la minorite peuvent se resumer comme suit: 
si le conseil de surveillance etait compose comme le prevoit la proposition 
de la Commission, les representants des travailleurs y seraient toujours mino-
ritaires. En d'autres termes, ils pourraient a tout moment @tre mis en minori-
te par les representants des detenteurs du capital. Les inter@ts du capital 
domineraient deux fois plus gue les inter@ts du facteur travail. Il ne peut 
done @tre question d'une veritable cogestion. Du point de vue d'une politigue 
de la societe, il n'y a aucune raison valable de repartir en deux parts ine-
gales les droits de contrOle et d'approbation devalue au conseil de surveil-
lance de nos grandes entreprises modernes. Une repartition inegale des sieges 
au sein de l'organe de contrOle de la S.E. met a la disposition des detenteurs 
du capital un instrument gui leur permet de maintenir la predominance de leurs 
inter@ts particuliers. La minorite des membres de la commission est cependant 
convaincue gue le facteur de production travail a une importance au mains 
- 158 - PE 30.742/def. 
egale a celle du capital, gui est enqendre par le travail. Toute forme d 1 action 
de la societe (decisions, contrOles, discussions) exige de chacun un sens des 
responsabilites, non seulement a l 1 egard de son propre groupe d 1 inter@ts, mais 
:·et1alement a l 1 egard de !'ensemble de la societe et done de la collectivite. 
Ce sens des responsabilites ne peut se manifester si un groupe est en mesure 
de mettre arbitrairement l'autre en minorite. 
La solution proposee par la Commission n'ayant guere donne de resultats 
satisfaisants jusqu•a present, en particulier dans les grandes entreprises, 
il est indispensable, de l'avis de la minorite, de saisir ici l'occasion de 
creer un nouveau modele europeen dont on soit assure qu'il sera largement 
approuve par les travailleurs et les syndicats. Il faut tenir compte du fait 
que les travailleurs des Etats membres et des pays candidats reclament avec 
une insistance de plus en plus grande la democratisation de la vie economigue 
a tous ses niveaux. Il faut trouver pour la societe anonyme europeenne un 
modele de cogestion qui reponde aux exigences de l'avenir de l'Europe. Les 
grandes entreprises, qui ont des etablissements dans plusieurs pays, doivent 
remplir une tache sociale qui met en cause de multiples inter@ts, allant de 
ceux du consommateur a ceux de l'Etat. Il semble des lors evident de donner 
au Conseil de surveillance de la S.E. une composition qui garantisse la par-
ticipation de l'inter@t general et public au contrOle et a !'elaboration des 
decisions. I1 faut eviter par tous les moyens que les espoirs places par les 
travailleurs dans une Europe du progres social soient profondement de~us. 
A cette fin, il faut accorder aux travailleurs une representation de 
m@me importance au Conseil de surveillance. La minorite ne peut souscrire a 
!'argumentation de la commission europeenne exposee au paragraphe 58 alinea 2 
du present avis. Lorsque celle-ci souligne par exemple que certains organes 
sont exclusivement composes de representants des travailleurs, on peut lui 
repondre que ~ les detenteurs du capital siegent et ont le droit de vote 
a l'assemblee generale. Dans !'introduction au titre IV "Organes", la commis-
sion constate elle-m@me, que les decisions essentielles pour la vie de la 
societe continuent de relever de l'assemblee generale, qui reste l'organe 
supr@me de la societe. 
L'attitude de la Commission est, en outre, en contradiction avec son 
introduction au titre v. Elle y declare que les legislations des Etats membres 
ont tire des consequences pratiques de !'existence de rapports juridiques 
particuliers et de rapports de fait entre le travailleur et l'entreprise. 
Certes, ces consequences different dans leur contenu. Elles ont cependant 
toutes pour toile de fond la conviction qu'il convient de donner aux travail-
leurs d'une entreprise la possibilite de defendre en commun leurs inter@ts 
au sein de l'entreprise et de participer a certaines decisions. La commission 
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souligne que la societe europeenne devrait non seulement tenir compte de cette 
evolution, mais la promouvoir.Il ne saurait toutefois en @tre question si les 
representants des travailleurs ne disposent que d'un tiers des sieges au con-
seil de surveillance. Songeons, en effet, qu'en Republique federale d'Allemagne, 
les conseils de surveillance des societes anonymes de l'industrie miniere sont, 
depuis plus de quinze ans, composes paritairement de representants des de-
tenteurs du capital et de representants des travailleurs. 
La commission des affaires sociales et de la sante publique etait cepen-
dant unanime a reconnattre que c'est a juste titre que la Commission euro-
peenne affirme la necessite de creer un modele unique pour la representation 
des travailleurs au Conseil de surveillance de toutes les societes anonymes 
europeennes. 
60. La commission etait egalement d'accord pour estimer que le but final a 
atteindre devait @tre la co-decision paritaire au Conseil de surveillance de 
la S.E. Aussi considere-t-elle qu'il est opportun que la Commission euro-
peenne fasse rapport, au Parlement europeen, au plus tard dans cinq ans, sur 
l'application pratique de la disposition fixant a un tiers le nombre de sieges 
attribues aux travailleurs et lui soumette des propositions relatives a l'ame-
nagement des dispositions dans le sens d'une composition paritaire au sein du 
conseil de surveillance.Elle invite a l'unanimite la commission competente au 
fond a reprendre le paragraphe suivant dans sa resolution: "(Le Parlement 
europeen) invite la commission a lui presenter, au plus tard dans cinq ans, 
un rapport sur l'application pratique de la disposition fixant a un tiers le 
nombre de sieges attribues aux travailleurs au conseil de surveillance de la 
S.E. et a lui soumettre, dans le m@me delai, des propositions relatives a 
l'amenagement des dispositions en cause dans le sens d'une cogestion paritaire 
au sein du Conseil de surveillance r" 
61. Afin d'assurer a l'avenir la promotion des tendances au progres du droit 
des societes, la commission a adopte a l'unanimite la proposition suivante de 
M. Vandewiele 
L'article 77 paragraphe 3 du projet de statut est a modifier comme suit: 
11 Les decisions sont prises a la majorite des membres presents. Les statute 
peuvent stipuler une majorite speciale pour des decisions qui restent a 
preciser." 
62. En vertu de l'article 137 paragraphe 2, le Conseil de surveillance doit 
egalement comprendre des representants des travailleurs qui ne sont pas occu-
pes dans un etablissement de la S.E. Il s'agira generalement de representants 
des syndicats. Si le nombre des representants des travailleurs n'est pas su-
perieur a trois, l'un des representants au moins doit @tre une personne qui 
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n'est pas occu~e dans un etablissement de la S.E. Si le nombre des represen-
tants des travailleurs est egal ou superieur a quatre, deux au moins. doivent 
~tre des personnes etrangeres a l'entreprise. Comme le remarque la commission, 
cette disposition vise a eviter que les representants des travailleurs ne de-
fendant exclusivement Jes points de vue in~ernes a l'entreprise. 
Ence qui concern~ la disposition de !'article 137 paragraphe 1 
(deuxieme phrase), prevoyant que les statute peuvent fixer un nombre plus 
eleve de representants des travailleurs, la question s'est posee a la commis-
sion des affaires sociales et de la sante publique de savoir comment les tra-
vailleurs pourront exercer une influence suffisante sur le contenu des statute. 
Le representant de la Commission europeenne a fait observer qu'elle a 
prevu dans le statut la fixation d'un nombre plus eleve de travailleurs pour 
pouvoir disposer d'une reglementation plus souple dans des cas particuliers, 
notamment en ce qui concerne les societes fondatrices a cogestion paritaire 
en Allemagne. Lors de la creation d'une S.E., le statut est elabore par la 
societe fondatrice et, dans ce cas, le point de depart est determinant. Si le 
statut de la future S.E. n'est pas satisfaisant, le Conseil de surveillance, 
s'il est compose sur une base paritaire, peut refuser de l'approuver. Dans 
le cas d'une modification du statut d'une S.E. existante, les travailleurs 
n'ont aucune pussibilite juridique d'intervention, l'assemblee generale deci-
dant seule. Au surplus, une possibilite d'action des travailleurs sur !'ela-
boration du statut modifierait la S.E. de fa~on decisive dans sa structure de 
societe anonyme, de sorte que la Commission n'envisage pas de presenter des 
propositions en ce sens. 
63. L'article 138 stipule q~'il n'y a pas de representation des travailleurs 
au Conseil de surveillance si les deux tiers au moins des travailleurs de la 
S.E. en decident ainsi. Cette decision ne peut @tre prise qu'une fois au cours 
du mandat du Conseil de surveillance, dont la duree, conformement a !'article 
74, n'excede pas cinq ans. 
La commission sociale se demande qui pourra proposer !'organisation du 
scrutin et comment un sondage d'opinion pourra avoir lieu. Il est simplement 
prevu que la preparation et les operations de scrutin incombent a une commis-
sion electorale qui doit @tre constituee conformement a !'article 143. 
En outre, le cas suivant n'est pas clairement regle: Siles travailleurs 
renoncent a la majorite requise des deux tiers, a leur representation au 
Conseil de surveillance au cours du mandat de celui-ci, que se passera-t-il 
~ !'expiration de ce mandat? 
D'apres les explications fournies par la Commission, il y a lieu d'ad-
mettre que les travailleurs seront quand m@me representes dans le nouveau 
Conseil. En effet, la commission declare expressement dans son commentaire 
sur !'article 138 que la representation des travailleurs au Conseil de sur-
veillance est prevue par le Statut comme formule normale. 
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Le representant de la commission europeenne a fait remarquer ace sujet 
que la renonciation a une representation des travailleurs au conseil de sur-
veillance ne s'applique que pour la duree d'un mandat du Conseil. cette renon-
ciation pouvant par ailleurs ~tre consideree conune une exception rare, c'est 
sciermnent que la Commission a prevu une reglementation incomplete dans ce cas. 
La commission demande done que le paragraphe 2 de !'article 138 soit com-
plete par la phrase suivante: "Elle est valable pour la duree du mandat du 
conseil de surveillance au cours duquel elle a ete prise". 
On evite ainsi de consolider une reglementation allant a l'encontre de 
!'evolution generale vers une participation toujours plus grande des travail-
leurs. Le representant de l'executif a donne son accord a cette modification. 
64. En vertu de !'article 139, les representants des travailleurs au Conseil 
de surveillance sont elus par les membres des organes de representation des 
travailleurs institues dans le cadre du droit national (Betriebsrate, comites 
d'entreprise, etc.). 
Dans l'exercice de leur droit de vote, ces ~embres ne sont pas lies par 
des decisions ou instructions des organes dont ils font partie. Comme la 
Commission le declare dans ses commentaires, cette procedure permet aux mem-
bres des organes de representation qui dans leur majorite refusent de designer 
des representants au Conseil de surveillance de prendre egalement part au 
scrutin. Chaque membre a un nombre de voix egal au quotient du nombre des 
travailleurs de son etablissement par le nombre des membres de l'organe de 
representation forme dans cet etablissement. On assure ainsi une ponderation 
des voix tenant compte du nombre de travailleurs employee dans chaque eta-
blissement. 
Avec le scrutin de liste prevu au pa?:agraphe 3, on evite, selon la 
commLssion, que les travailleurs des etablissements plus petite soient mis 
en minorite par les travailleurs des etablissements plus grands. 
En outre, il est egalement stipule que chaque liste proposee doit 
comprendre des candidate de differantes nationalites en proportion du nombre 
des travailleurs employee dans les differents Etats membres. 
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La liste adoptee eat celle qui r6unit le plus de voix et au moins la 
moitie des voix exprimees. Si la majorit6 exig6e ne se d6gage pas au premier 
scrutin, un deuxieme scrutin (ballottage) a lieu. Pour ce scrutin, seules. 
restent en lice les deux listes qui ont reuni le plus de voix lore du premier 
scrutin. 
La Commission vise, par cette reglementation, A assurer aux representants 
des travailleurs au conseil de surveillance l 1 appui d'une majorite aussi grande 
que possible des travailleurs de la S.E. Le poids des arguments des travailleurs 
lors des deliberations au sein du Conseil de surveillance peut dependre, dans 
une mesure notable, de l 1 importance de cette majorite. 
65. L'article 140 contient une enumeration limitative des institutions qui 
sont autorisees A presenter des listes electorales pour l'election des represen-
tants des travailleurs. Il s'agit: 
- des representations nationales constituees dans chaque etablissement 
- du tbm.ite europeen d'entreprise 
- des syndicate representes dans les etablissements de la S.E. 
- des travailleurs·de la S.E. dans la mesure ou les listes electorales qu'ils 
representent sont signees par au moins un dixieme des travailleurs de la 
S.E. ou par au moins cent travailleurs de la S.E. 
Pour l'election au Conseil de surveillance d'une S.E. dominante, le 
comite d'entreprise du groupe, en tant qu'organe de representation commun 
de toutes les entreprises du groupe, a aussi la faculte de proposer des 
listes. 
Conune le remarque la Commission, la dispersion relativement large de ce 
droit de proposition garantit qu'un nombre suffisant de candidate represen-
tant les differentes nationalites et categories d'inter@t sollicitercnt les 
suffrages. 
Par centre, il a ete fait observer A la commission sociale que la 
proposition de la Commission n'est guere applicable sur le plan technique. 
La faculte pour: 
a) les conseils d'entreprise des differents etablissements, 
ij le comite europeen d'entreprise, 
c) lea syndicate, 
d) au moins un dixieme des travailleurs de la S.E. ou au moins 100 travailleurs 
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de presenter des listes electorales provoquera·un afflux de candidature. En 
raison du nombre probablement fort eleve de ces candidatures, les travail-
leurs de la S.E. seront loin de conna1tre tousles candidats. Il faut done 
craindre une dispersion des voix favorables a la formation de majorites for-
tuites. En outre, il est possible que des candidats adversaires de la coges-
tion reussissent a former une majorite avec des candidats "radicaux". 
Le seul moyen de mettre fin aces difficultes et de pallier ces insuffi-
sances consiste a limiter le droit de proposition. Il semble des lors evident 
de donner aux organisations syndicales representatives sur le plan communau-
tafre le droit exclusif de proposer des candidats. Cette application "commu-
naut<lire" du droit a la presentation de listes electorales serait sans aucun 
doute la plus conforme au caractere du Conseil de surveillance d'une societe 
anonyme europeenne. 
La Commission europeenne a declare ace propos que c'est sciemment 
qu'elle a dote la representation directement elue par les travailleurs (comi-
tes d' entreprises nationaux .et comites d' entreprise europeens) d 'un droit de 
proposition, afin de permettre une election specifigue a l'entreprise. C'est 
la raison pour laquelle a ete prevue la possibilite pour les travailleurs de 
presenter des listes directes. Le danger existe d'une dispersion des voix, 
mais il n'est pas plus grand que si l'on accordait un droit de proposition a 
tousles syndicats representatifs des Etats membres. 
A la suite de cette declaration, la commission a approuve le texte de 
!'article 140 propose par l'executif. 
66. En vertu de !'article 141, le premier scrutin "a lieu" dans les deux 
mois suivant la constitution de la S.E. Ce delai correspond a celui qui est 
prevu pour !'election du comite europeen d'entreprise (cf. !'article 106). 
De m@rne qu'a !'article 106, !'attention a ate attiree a la commission 
sur le caractere insuffisamment obligatoire de cette disposition. 
Le representant de la Commission a declare ace propos que personne ne 
peut obliger les travailleurs a deleguer des representants au Conseil de sur-
veillance. Si la disposition etait contraignante, il faudrait egalement pre-
voir des sanctions en cas de non application. 
La commission estime que cette argumentation se justifie et est done 
d'accord avec le maintien du texte de l'executif. Elle invite toutefois la 




L 'arti~le 141 paracp:aphe 2 d.ispose que deux mois avant f' exptration du 
mandat du con~~il de surveillance, t1 est precede a l'ele~tion des represen-
tants des travailleurs pour le mandat suivapt. cette dispo~ition, que la 
commissiop sQc~ale approuve, correspond au delai fixe a l 'arti-.:le 109 para-
graphe 1 p~r le re~ouvelle~ent du Comite europeen d'entreprise. 
67. L'article 14i prevoit une disposition applicable en cas de non election 
des repre$entants des trava.illeurs dans ies deux niois suivant la constitution 
de la S.~. ou avant le debut d'un nouveau mandat du Conseil de surveillance. 
Dans ce cas, le Con~eil ge surveillanc~ est neanmoins habilite a prendre des 
.. dec.j.sions. I l ex~rce sei; competences avec les seuls membres elus p;1r l 'assem-
ble~ gene~ale (repre$entants des actionnaires) jusqu'a la d~sign~tion des 
represen~ants des travailleurs. 
Oans ~~s connnentaires, la Co111Inission souligne que les majorites prevues 
pour les decisions du Conseil de surveillance seront alors calculees !.!!!.!!. 
tenir compte des sieges reserves a~x representants des travailleurs et non 
X 
encore occupes. 
I,,a comntissi<;m sociale estime qu' il '/ a lieu de re:prem:trc '~c1:.te disposi-
tion dans le te~te de l'article 142, par souci de clarte et ae secuxite 
juridi.que. 
68. L'ar:ticle l.43 prevoit la constitution d'une commission elector;i~a. Cette 
commission do~~ preparar ~t suiveiller l'election des representant~ 1e~ 
travailleurs au ~onseil de surveillance et le vote eventuel des travailleurs 
lorsqu'il s'agit pour cux de decider s'ils renoncen1:. a une representation 
dans le Conseil de surveillance (Cf. l'article 138). 
Sur demande, l'executif a declare qu'il n'existait nas de regle formelle 
pour pl.·eciser par qui et a la demande de qui est const ~ +-uee la commission 
electorale. L' initiative: peut titre prise par le preside11t· du comite d' entre-
, prise eurQpcen dans une S.E. existante et par un president de comite d'entre-
prise dans une S.E. nouvellement constituee. Le cas e,;heant, ceci pourrait 
titre ,.xpres!;a::1£nt :;;,rev,: dans le statut. 
La COIY)Illission ~lect0rcle ~e compose de membres des conseils nationaux 
d' ent.repris,.:., dent-. le nonibre ~st proport.ionnel a celui des t r.avai.lleurs qu' ils 
represent.en( et ne peut depase.er le: total de 25. Cett.e cnmp,,s1 tion n' est pas 
regl.2£: en detail pour perme-1:tre l;adaptation aux exigences de chaque S • .E. 
La Commission europ~enne a decla:i:e que le nomb:r-e des membres de la com-
mission electorale r€c,ulte, avec un maximum de 25, du rapport arithmctiqt~e 
avec le nomhre de trav,:.i lle·urs • 
Les m~n~res de la commission electorale ne sonr- pas lies par les instruc-
tions et l~e decisiom; des organes .nationaux de rep·.:Ssent:,-.l..ion auxquels ils 
appartj ennent, de sorte (1lle des merubrC'lS qui apparti,,nnent a ries org~m;s 
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nationaux de representation dent la majorite a refuse de designer des repre-
sentants des travailleurs au Conseil de surveillance peuvent aussi en faire 
partie. 
69. En vertu de l 'article 144, le mandat des membres du Conseil de sruveil-
lance elus par les travailleurs a la m@me duree que celui des membres designes 
par l'assemblee generale (representants des actionnaire~. C'est a juste titre 
que la Commission souligne dans son commentaire que cette disposition garan-
tit l'efficacite et la continuite des travaux du Conseil de surveillance. 
Le mandat des rnembres du Conseil de surveillance prend fin, comme celui 
des membres du ~mite europeen d'entreprise, a l'expiration du rnandat du 
conseil, par demission, par rupture du contrat de travail et par perte des 
conditions d'eligibilite (Cf. l'article 108). En outre - comme dans la regle-
mentation applicable au eiomite europeen d'entreprise - tout membre dent le 
mandat expire avant terme ou qui est temporairement emp@che doit @tre rempla-
ce par un membre suppleant (Cf. l'article 110). 
Comme il a deja ete dit au paragraphe 16 du present avis, le 
statut de la S.E. doit preciser dans quelles conditions les travailleurs 
peuvent revoquer leurs representants au Conseil de surveillance. 
Conforrnernent a sa proposition visant a completer l'article 108 en defi-
nissant les possibilites de revocation de membres du ~mite europeen d'entre-
prise par le personnel, la commission sociale invite la Commission euro-
peenne a completer l'article 144 par le paragraphe suivant: 
"L'exclusion d'un rnembre du Conseil de surveillance elu par les travail-
leurs peut @tre requise pour violation grave des obligations qui lui incorn-
bent en vertu de la lei devant la juridiction cornpetente en vertu de la legis-
lation nationale par au rnoins un quart des travailleurs electeurs, par le 
directoire de la S.E. ou par un syndicat represente au sein de l'entreprise. 
L' exclusion peut aussi @tre demandee par le Conseil de surveillance11• 
Le representant de l 'executif a_ donne son accord a cet~.e :i;>roposition. 
70. L'article 145 stipule que les representants des travailleurs au Conseil 
de surveillance sont assirniles juridiguement aux membres du ~onseil de surveil-
lance elus par l'assemblee generale: c'est-a-dire qu'ils ont les rnlmles droits 
et les m@mes "obligations" que ces derniers · 
La commission sociale invite la Commission europ~enne a remplacer le 
terme "obligations" par celui de "devoirs", plus approprie en l'occurrence. 
Le representant de l'executif repond favorablernent a cette demande. 
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Dans son cOlIDllentaire, la CQllllllission att!re !'attention sur le fait que 
toute convention contraire stipulee dans un contrat individual conclu avec un 
representant des travailleurs est nulle.La commission considere qu'il est op-
portun d'inserer, par souc-i de c~art~, cette disposition dans le texte du re-
glement. 
·Le representant de l'executif donne son accord. 
En outre, les representants des travailleurs au Conseil de surveillance 
jouissent de la m@me protection en matiere de licenciement que les membres du 
comite europeen d'entreprise: ils ne peuvent @tre licencies pendant la duree 
de leur mandat, ni pendant les trois annees suivantes, a moins qu'il n'y ait 
un motif de licenciement sans preavis. Precisons tout d'abord que cette pro-
tection en matiere de licenciement s'etend egalement, conformement awe dispo-
sitions de !'article 112, awe membres suppleants du conseil de surveillance. 
La commission sociale demande enfin en ce qui concerne la protection 
contre le licenciement des representants des travailleurs au 
conseil de surveillance, que !'article 145 soit complete par la phrase sui-
vante: "Tout licenciement prononce en violation de cette disposition est nul". 
En cette matiere encore, le representant de l'executif donne son accord. 
e) Reglementation des conditions de travail 
71. En vertu de !'article 146, les conditions de travail applicables awe tra-
vailleurs de la S.E. peuvent @tre reglees par une convention collective conclue 
entre la S.E. et les syndicate representes dans ses etablissements. La S.E. 
jouit done d'un pouvoir special de conclure des conventions collectives, de 
sorte qu'elle n'est pas limitee exclusivement awe systemes nationawe de conven-
tions collectives dent la reglementation ne s'applique qu'awe etablissements 
situes dans le m@me Etat membre. 
La commission sociale constate avec.aatisfaction que cette dispos;tion 
permet la concl.usion ae gonventlons collectives europfppnes et. done d 1,viter 
--':,. M O -
des disparites non souhaitables dans.,l~s conditions de travail et les conditions 
':.;,_I • 
economiques a l'interieur de la S.E. 11 faut considerer qu'il s'agit la d'un 
progres pour !'evolution d'un droit europeen des conventions collectives. 
72. Le caractere progressiste de cette disposition est renforce par 
! 'article 147 paragraphe 1,_ selon lequel les conditions de travail reglees par 
convention collective s'appliquent directement et obligatoirement a tousles 
travailleurs de la S.E. qui sont membres d'un syndicat ayant souscrit a la 
convention collective. 
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En d'autres termes, une convention particuliere rendant les clauses des 
conventions collectives applicables au contrat individuel est superflue. 
Il en va tout autrernent pour les travailleurs qui ne sent pas membres 
d'un syndicat represente dans la S.E. L'article 147 paragraphe 2 prevoit pour 
ewe la possibilite de declarer applicables au contrat individuel les clauses 
des conventions collectives. 
73. La commission des affaires sociales et de la sante publique emet le voeu 
que, dans un proche avenir, la reglernentation des conditions de travail prevue 
awe articles 146 et 147 donnera les impulsions necessaires en vue de l'elabo-
ration d'une legislation europeenne complete et uniforrne en matiere de conven-
tions collectives. 
74. La commission competente au fond est instarnrnent invitee a tenir pleine-
ment compte, dans la resolution et l'expose des motifs y afferent, des de-
mandes formulees dans le present avis et notarnrnent des modifications apportees 
au texte de la Connnission. 
La connnission des affaires sociales et de la sante publique note ace 
propos que le present avis est le resultat d'un juste compromis, acquis a 
grand peine. 
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Mo~les de participation des travailleurs 
aµ conseil ge surveillance des soci4t6s anonymes 
ANNEXE 
1. La parit, par tiers - un tiers de repr,sentants des actionnaires 
- un tiers de representants des travailleurs 
- un tiers coopte par les deux premiers groupes 
(4 + 4 + 4 = 12 membres du conseil de surveillance). 
Ence qui concerne lee representants des travailleurs, seuls les 
syndicate ont le ·droit de presenter des candidate, et ce "au niveau commu-
nautaire". Les representants des travailleurs peuvent @tre des personnes 
employees par la soci6te, des representants des syndicats ou des experts 
qualifies jouissant de la confiance du personnel. 
L'organe electoral se compose paritairement, pour lee deux premiers 
groupes, de 
- membres de l'assemblee generale 
- membres du Comite europeen d'entreprise de la S.E. 
Un membre du directoire, competent pour lea questions de personnel et 
lea questions sociales, doit &tre designe. 
2. Loi de 1951 sur la cogestion en Allemagne 
Parite plus un "neutre". 
(example: 5 + 5 + 1 = 11 membres du conseil de surveillance). 
Ence qui concerne lea representants des travailleurs (qui sont norma-
lement au nombre de cinq), lea conseils d'entreprise ont le droit de pre-
senter deux personnes employees par l'entreprise, lea syndicate trois 
personnes n'appartenant pas necessairement ~ l'entreprise (parmi lesquelles 
au maximum deux syndicalistes) • 
L'organe electoral est l'assemblee generale qui est cependant liee aux 
propositions relatives aux representants des travailleurs. 
Un delegue du comite d'entreprise fait partie du directoire 
3. Loi complementaire de 1956 sur la cogestion en Allemagne 
Parite plus un "neutre". 
(7 + 7 + 1 = 15 membres du conseil de surveillance). 
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Parmi les representants des travailleurs, normalement au nornbre de sept, 
quatre doivent faire partie de l'entreprise (trois travailleurs et un em-
ploye). Ils sont elus par des electeurs du deuxi~e degre qui presentent 
egalement les listes de candidats. Les electeurs du deuxi~e degre sont elus 
par les travailleurs. Trois representante des travailleurs sont d6signes par 
les syndicate. 
Il n'y a pas de delegue du Comite d'entreprise. 
4. Modele propose par une commission d'experts allemands a la suite des expe-
riences acguises en matiere de cogestion (modele Biedenkopf) 
(6 + 4 + 2 = 12 membres du conseil de surveillance). 
Six representants des actionnaires et guatre representants des travail-
leurs cooptent deux autres membres qui doivent necessairement etre designes 
a la majorite au sein de chaque groupe. 
La predominance des actionnaires devra etre attenuee par certaines 
mesures compensatoires concernant le regime juridique des societes anonymes. 
Les quatre representants des travailleurs sont elus par le personnel. 
Deux d'entre eux doivent etre des personnes etrangeres a l'entreprise; pour 
celles-ci, les syndicats peuvent faire des propositions auxquelles le per-
sonnel n'est toutefois pas lie. 
Un delegue du comite d'entreprise doit etre designe. 
5. Societe anonyme europeenne selon la proposition de reglement de la C"ommission 
des Communautes europeennes 
(exemple: 8 + 4 = 12 membres du conseil de surveillance). 
Le conseil de surveillance est compose, pour deux tiers, de represen-
tants des actionnaires et pour un tiers de representants des travailleurs 
si les statute de la S.E. ne prevoient pas un nombre plus eleve de repre-
sentants des travailleurs. Il n'y a pas de representants des travailleurs 
si les deux tiers du personnel en decident ainsi. 
Les representants des travailleurs sent elus par les conseils nationaux 
d'entreprise. Si le nombre des representants des travailleurs n'est pas su-
perieur a trois, l'un des representants au mains doit etre une personne 
etrangere a la S.E. Si ce nornbre est egal OU superieur a quatre, il faut au 
mains deux personnes etrangeres a la S.E. Outre le comite europeen d'entre-
prise et les travailleurs, les syndicate ont egalement le droit de presenter 
des candidate • 
Doit etre designe un membre du directoire, competent pour les questions 
de personnel et les questions sociales. 
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6. Loi de 1952 sur la constitution de l' entreprise 
newc tiers de representants des actionnaires et un tiers de represen-
tants des travailleurs 
(8 + 4 = 12 membres du conseil de surveillance). 
Les travailleurs elisent eux-m&mes leurs representants sur proposition 
des travailleurs ou des comites d'entreprise. Deux representants au moins 
doivent @tre occupes dans l'entreprise. 
Il n'y a pas de delegue du Comite d'entreprise au directoire. 
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